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-3CIRCULAIRE DE N. T. H. PEBE
M. EDOUARD ROBERT, VICAIRE GENERAL
Paris, le i" janier 1944.
Messieurs et trbs chers Frbres,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais I
En cette nouvelle annde, je suis trts heureux de vous offrir
mes meilleurs vceux et de vous assurer de mon affection, man
d6vouement et mes faibles prieres, pour chacun de vous, chacune de vos maisons, chacune de vos provinces et la petite Compagnie tout entibre.
Le Souverain Pontife, Sa Saintetd Pie XII, avait consacr6 le
monde au Coeur Immacul6 de Marie a la fin de l'annee 1942, le
8 dcembre. Les nations chr6tiennes, la France en parLiculier,
les Ordres religieux, les Associations de pi6t6, de charite, comme
les Conf6rences de saint Vincent de Paul, les Dames de la Charite, les Enfants de Marie, l'Archiconfr6rie de la Sainte Agonie,
tous lea bons chrdtiens, se sont empressds de se consacrer au
Ccur de Marie, comme on I'avait fait en 1900 au Cmur de Jesus,
i l'instigation de Leon XI.
Ces deux devotions doivent nous btre chores a nous, enfants
de saint Vincent de Paul, car sur Ii Mddaille miraculeuse qui
nous a et confide, ces deux coeurs sont graves sur le revers, le
ccur de Jesus couronnd d'6pines, le cceur de Marie perc6 d'un
glaive.
Aussi, comme le PBre Fiat avait consacrd la petite Compagnie
au Caur de Jesus, il m'a sembl6 que, pour suivre les directives
du Souverain Pontife qui est notre chef, notre premier Sup6rieur gendral, je devais consacrer la famille de saint Vincent au
Coeur de Marie. C'est ce qui a e6t fait le 25 mars pour les Filles
de la Charite, et le 8 decembre pour les pr6tres, cleres et fr6res
de la Congregation de la Mission.
Je vous invite done, Messieurs et mes chers confrbres, i redoubler de d6votion pour ces deux ccurs, I faire connaltre les
trdsors de graces qui sont enfermds en eux, & vous revdtir des
sentiments qui les animent. Hoc setite in vobis quod el in cordibus Jews et Mariae. Que votre coeur A chacun soit comme celui
de Jesus et celui de Marie. Allons puiser A ces deux sources, i
ces deux fournaises d'amour, les vertus que nous devons avoir
pour nous sanctifier, pour sanctifier les autres.
Le Ccur de Jesus est eouronn6 d'epines, celui do Marie est
pered du glaive ; ils nous prechent I'amour, 'humilitd et la
patience.
L'amour, car ces deux c eurs nous aiment toujours, m6me lorsque nous les couronnons d'dpines et les percons d'un glaive.
Faisons de meme pour ceux qui nous font souffrir.
L'humilit, car au lieu de consoler le Cceur de Jesus par notre
rdgularite, au lieu de faire amende honorable pour les pdchds du
monde, n'avons-nous pas couronnd d'epines ce ceur adorable par
notre tiddeur, par notre irrdgularit6, par nos infiddlites ? Ne
sommes-nous pas coupables de la guerre, parce que nous n'avons

-4Ipas fait contrepoids aux pchds des hommes ? 'il y avait eu dix
justes h Sodome, Sodome n'aurait pas 6t6 brOlee. Si Moise ne
s'#tait interpose entre Dieu et le peuple juif, celui-ci aurait 6t
d6truit Si Aaron n'avait pas balano6 1'encensoir de la r6paration
entre Dieu et les Juifs coupables, ceux-ci auraient 6ti extermines. Peut-tre que s'il y avait eu plus d'ames r6paratrices, plus
de Moises, plus d'Aarons, plus de victimes, parmi les personnes
consacrdes &Dieu, la guerre ne serait pas venue. Humilions-nous
pour avoir ainsi pege6 Ie Cceur de Jesus par nos n6gligences h
venir a l'oraison chaque jour, m4me pendant les vacances : negligences des sup6rieurs et des infdrieurs, n6gligences &frequenter les conferences et les repetitions d'oraison ; n6gligences 6 demander les permissions de pauvrete, L garder les precautions de
chastet6 pour la fr6quentation des personnes du aexe, etc, que
de negligences I Que d'epines ont perce le Coeur de J6sus I Faisonslui amende honorable par le Coeur de Marie.
Ce dernier, perc d'un glaive, nous preche la patience. Combien Marie a souffert dans son cceur, soit lorsque Joseph troubl6
de sa grossesse, se disposait a la renvoyer, soit lorsqu'elle dut
se sauver en Egypte, soit lorsque Jesus se ddroba A sa surveillance lorsqu'll eut douze ans, soit lorsqu'elle vit son Fils persecute, calomnid, excommunid par ses compatriotes, par les pr6tres,
par les Pharisiens, soit surtout lorsqu'elle fut tdmoin de son
agonie et de sa mort sur le Calvaire I En toutes ces circonstances, son coeur fut soumis B Dieu, patient, plein de charite.
Que notre comur, en ce temps de guerre, prenne mod6le sur le
Cceur de Marie et supporte patiemment d'etre pered du glaive
des ennuis de la guerre, des restrictions, des alertes, des bonm
bardements. Tout cela est permis par Dieu pour notre sanctification, pour le salut de la France et du monde, pour nous faire
expier nos pechds et ceux des mortels. Acceptons tout cela,
comme les Cceurs de Jesus et de Marie ont accept6 les douleurs
de la Passion. Nous sommes pretres, soyons aussi victimes. Non
pas victimes en paroles, en peinture, dans nos discours seulement, mais victimes en action. Humilions-nous et prechons l'humilite et la contrition, l'amour et la patience, la soumission &
Dieu. Voilk la vraie religion, le vrai sacerdoce.
Tel est Ier6sultat que doit produire en nous notre consdcration au Cceur Immaculd de Marie, effectude par le Pape pour le
monde, le 8 decembre 1942, et par nous pour la petite Compagnie, le 8 decembre 1943.,
Le mAme Souverain Pontife a fait, dans le cours de cette annie
1943, un autre acte tres important en promulguant le 29 juin,
son encyclique sur le Corps mystique du Christ. Cette encyclique
dolt faire I'objet de nos lectures et de nos meditations ; c'est
1&que nous puiserons les sentiments qui doivent animer un chrýtien, un religieux, un pretre. Montrons aux fideles que I'Eglise
est un corps constitud organiquement et hidrarchiquement, requdrant de nous la charite pour tous et l'obeissance &nos chefs:
deux vertus qui font bien d6faut actuellement Rappelons que
ce corps est pourvu de moyens vitaux de sanctification qui sont
les sacrements. L'Eglise eat le corps du Christ ; celui-ci en est
le fondateur par sa predication et sa passion, sa tete en raison
de son excellence et du gouvernement qu'il en a, soit invisible-

ment, soit visiblement par le Pontife de Rome, par les dveques,
par lea supdrieurs de communautds, son soutien par 'Esprit
Saint qu'il a envoy6 pour Atre 1'Ame de son corps mystique ; son
sauveur, le sauveur de tous les hommes, surtout des fideles. Enfin
T'Eglise est le corps mystique du Christ (non pas son corps physique, nd de la Vierge Marie), mais son corps social : 1'Eglise
juridique et I'Eglise d'amour. Nous faisons partie de ce corps ;
tons les baptis6s en font partie, de quelque nation qu'ils soient.
Le Souverain Pbntife termine cette premiere partie de son encyclique par Ja belle parole de saint Lon : a econnais, 6 chritien,
ta dignitd; et entrd en participationde la nature divine, veille &
me .aS retomber par use conduite indigne dans ton ancienne bassesse; souviens-toi de quele tete et de quel corps tu es le membre. a
La seconde partie de cette encyclique d6veloppe d'une maniere
saisissante ce que doit etre I'union des flddles avec le Christ.
Parmi ces enseignements, il faut signaler ce que le Pape dit de
ramour envers le prochain : a Comment pouvons-nous affirmer
que nous aimons le Christ si nous haissons ceuz qu'il a fait membres de son corps mystique ? a II y a 1l des considerations de
toute beaut6 qui d6plairont peut-6tre aux hommes animds de
sentiments diff6rents : gui prurientes auribus, a veritate quidem
auditum avertent, ad fabulas convertentur. Mais, nous, prtres,
nous sommes la lumiere du monde, le sel de la terre, nous devons
opportune, importune, rappeler la vraie doctrine du Christ. Quel
malheur si nous prkchons la haine, an lieu de I'amour ; si la
lumibre est placde sons le boisseau ; si le s s'affadit. Ls membres d'un corps doivent s'aider et non se combattre. Elevons-nous
plus haut que les hommes qui nous entourent Que leo enfants
de saint Vincent planent au-dessus des misbres du temps, qu'ils
soient vraiment la lumibre des fideles, la lumiere des prALres.
La troisibme partie de cette encyclique n'est pas moins belle
et pratique. UI Pape y condamne un faux mysticisme et un faux
quidtisme. II rappelle en particulier la parole de saint Ambroise:
a Les bienfaits divins ne sont pas pour ceuz qui dorment mais
pour ceux gui agissent. a Le Souverain Pontife signale certaines
erreurs concernant la confession, qui se glisseraient parmi le
jeune clerg6 ; il recommande la confession frdquente qui augmente la vraie connaissanee de sol, favorise I'humilitd, tend B
d6raciner les mauvaises habitudes, combat la ndgligence spirituelle et la tiddeur, fortifle la volontd, etc- Le Pape parle de la
priare, pribre publique et pri6re privde a La priere publique,
dit le Pape (il s'agit ici de la messe, du brdviaire, des offices),
cette prire,comme procedant de notre mere l'Eglise, d cause de
sa qualite d'epouse du Christ, I'emporte sur toute autre prire.
Mais, ajoute sagement Sa Saintetd, il ne faut pas bldmer la pridre
privee, en particulier la meditation des veritis cdlestes, recommandie par les documents de l'Eglise et par l'ezemple de tous
les saints. Cette troisidmei partie s'achIve par une exhortation
&aimer 'Eglise, d'un amour.total,a nous ddvouer pour elle avec
inergie et diligence, afti d'edifier et d'accroftre le corps du
Christ, d prior le Maitre de la moisson denvoyer des ouvrers
apostoliques, afin que se realise par L'amour des fidUles et la
conversion des inidles, ir parole du Christ a qg'ils soient un,

-6* comme toi mon Pere tu es en moi et moi en toi. * I1 ne euffit
pas de travailler et de prier pour le corps mystique du Christ,
II faut complIter ce qui manque aux soufrances de Notre-Seigneur ; et le Souverain Pontife consid6rant la multitude, helas 1
presque infinie des malheureux de la guerre, nous invite tous k
offrir nos peines au Seigneur, en union avec celles de JesusChrist. a les supporter avec patience, & nous convertir pour
hater la fin de la guerre, h renoncer aux vices, aux seductions
du monde, aux plaisirs effr6ni s du corps, k la vanit6, i la futilitd des biens de la terre, en nous rappelant ce que dit saint Leon
le Grand, que a notre chair est devenue par le baptdme la chair
du Crucifid *.
L'encyclique se termine par une magnifique priere & la bienheureuse Vierge Marie, afin que a son Ceur immacul auquel
nous avons consacrd tous les hommes, dit le Pape, obtienne enfin
de Dieu pour toute la communaut humaine des temps .tus Iranquilles. a
Encore une fois, Messieurs et mes trWs chers Frbres, lisons,
relisons, m6ditons, prichons ces vdrites solides, vivons-en, imprdgnons-en nos pensdes, nos paroles, nos actions ; cela vaudra
mieux que de passer une grande partie de notre temps A lire
le journal et 6couter la radio.
Je suis heureux de porter & votre connaissance la lettre suivante que Son Eminence le Cardinal Maglione a daign6 m'envoyer, en rdponse a la lettre par laquelle j'avais offert & Sa
Saintet6 I'hommage de mes sentiments flJiaux, respectueux,
obdissants, et de ceux de toute la famille de saint Vincent.
SECRrBRIA DI STATO
SD SUA SANTTA

Dal Vaticano, 2 f•rier 1943.

N' 58408.
Mon Tres Rdv6rend Pre,
Le Saint Pere a bien vreu votre lettre filiale, qui ui apportait
les vans des deux families religieuses de saint Vincent, a foccasion de la nouvelle annde, et ita dtd tres sensible a L'expression
renouvelde de leur fidele attachement a la chaire de Pierre. II
nest pas Otonnd de L'dcko qu'a rencontrd parmi vous la recente
consecration du genre humain au Ceur Immacult de Marie ; avee
vous il se plait d y voir un motif de surnaturelle espdrance dans
les douloureuses circonstancee actuelles. Afin d'attirer sur votre
Cordgationet sur les Filles de la Charitd d'abondantes grlces,
au cours de I'annde qui s'ouvre, le Pare commun vow envoie de
tout cour, d tout e s les intentions a•qulles vous La ddiires, la
bdnddiction apostolique.
En vous remerciant pour ma part de vos aimables veus et en
vous offrant les miens, je vwus prie d'agrder, mon tres rdevend
Pre, Vassurance de mes sentiments bien ddvoude en Notre-Sei-

gneur.

, Louis, cardinal MAouONLs
Trbs Rev6rend Pare Edouard Robert, Vicaire g6enral

de la Congrugation de la Mission, Paris.

-7Plusieurs autres actes du Saint-Sige doivent vous 6tre communiqu6s.
La Sacr6e Pdnitencerie, le 9 f6vrier, a prorog6 pour trois ans
les pouvoirs accord6s A certains confesseurs. Le numdro IX est
supprim6. Je communique ces pouvoirs aux sup6rieurs et visiteurs, et a ceux a qui ils jugent bon qu'il leur soit accord6.
La Sacr6e Congregation du Concile, le 6 mers, proroge pour
cinq ans la facult6 de satisfaire au devoir pascal k l'occasion
des missions prhch6es par lee n6tres.
Dans quelques endroits quelques 6evques ayant jug6 & propos
de faire ou d'easayer de faire la visite canonique des maisons
de sceurs, i est expedient de leur faire connaltre la situation particulibre des Filles de la Charit6. On trouvera tous les documents
concernant la question dans Dor Pierre Bastien (Directore Canonique d l'mage des Congrdgations d vateu simples, 4 edition,
pages 518-524). En r6sum6, comme le dit le Pere b4n6dictin, qui
dtait consulteur des Religieux, il faut conclure que le droit comman pow les Filles de la Ckaritd, est d'dtre exemples de la jurCdiction des Evdques et d'etre soumises A celle du Supdrieur gdadra de
e Pt tre
e la Mission... Led
droits des devques sur les
Filles de la Clarit see rnduisent aux suivants :
a) Droit de perettrc use aouvelle fondati..o
b)-Droit de permettre 'o.verture de chapelles publiques on
semi-publi4es-...
e) Droit de surveiller et visitr les enures et6rieres..

d) Droit d'approuver les confesseurs presentds par. le Supdrieu
g~neral de la Mission.
Et maintenant permettez-moi de vous donner quelques nouvelles de la Maison-MBre, des provinces de France et des autres
provinces.
Maison-Mere. - i" janvier 1943. Fete de la Circoncision de
Notre- Seigneur, pendantl'oraison, laCommunaut6 offresesvoeux au
Vicaire g6neral Celui-ci rappelle qu'en ce jour, Notre-Seigneur
a vers6 les premieres gouttes de son sang, ils'est montrd pr6tre
et victime; nous nous preparons 4 supporter, comme lui et par
lui, les sacrifices de cette ann6e nouvelle. II s'est immold propter
nor homrines et propter nostram salutem, nous marcherons sur les
traces du Grand Pr6tre, nous serons pr4tres et victimes M. le
Vicaire g6neral ebmmente ensuite l'oraison de Complies : Visita
quaenumus, etc..
Comme notre creche a bri64 il y a quelques jours et a failli
braler notre chapelle et la Maison-Mare, nous remercions la
Providence de nous avoir preserv6s de ce grand malheur et nous
commenQons I'annee, pleins de conflance, logeant k I'enseigne de
la Providence.
Le 4 janvier, le Conseil de la Congregation, vu les observations
de M. le Procureur de la Congregation au sujet de la diminution
des ressources et de l'augmentation du coidt de la vie, dans nos
6coles apostoliques, nos s6minaires, nos scolasticats, a jug6 qu'il
etait n6cessaire, provisoirement, de reduire les suffrages accord6s & nos d6funts. J'ai done envoyi la circulaire suivante pour
1s France, que je rappelle ici pour memoire.

-8P!rs, Is 4 javiwr 19i4&.
Messieurs et bien chers Confreres,
La grdce de NotreSeigneur soit avec vous pour jamais I
La guerre se prolonge ; nos ressources dimmnuent ; nos finaices s'dpuisent ; M. le Procureur gdraral est inquiet ; itlance ma
cri d'alarme ; ii se demande arec angoisse s'il pourra conlinuer d
faire vimre nors coles apostoliques, nos seminaires interes, noe
scolasticats, la Maison-Mere. It ddire qu'on rdduise, dans les provinces franpaises, les messes de suffrages pour les morts, comme
cela s'est fait danm plusiews autres provinces de la Compagnie
dans ces dernibres afnnes.
Le Grand Conseil a 4tudid attentivement cette questiondouloureuse, ddsireu qu'il est d'une part de soulaget le plus tot posible nos chers confreres et freres qui sont morts fiddles d l
vocation, et d'autre part soucieux de faire vivre les confr6res et
freres vivants de la Compagnie. Prius est esse - lex suprema,
salus populi.
Considdrant done dun cdt4 le ddcret 629 (olim 602) qui donne
d L'autoritd supreme de la Congregation le pouvoir de restreindre
les suffrages dans des circonstances spdciales, pour der provinces
dftermgnea, pavioitmrment, se rappelant d'un outre c6t que
nos prikes sont sans doute efficaces, tres efficaces, mais qu'apr&.
tout, eUes ne sent que a per modum suffragii a et qu'en dEliaitive Dieu les applique aux dmes du Purgatoire dans la mesure oh
ii Lui platt et que ti seal connatt. Dieu est souverainement bon,
mais aussi souveraiement libre ; ii demeure toujours•ibn d'appliquer nos suffrages quand iR le veut, dans la mesure ou it le
veut et mene absolamsent parlant qui il vet.
PoW
u toutes ees raisMo,
le Grand Conseil, aprs avoir pris
'avis de MM. les Visiteurs, a ad duritiam cordis
n, neeessitate
c
compulsus A, est davis qu'il a lieu de rduire les suffrages,
promOueemen.t tant que dureront les difficultes actuelues pour
France,
P La Messe measelle pour tous les dfunats ne sera plus obligatoire ;
2
' Pour tout d 1fuat de la petite Compagnie, chaque, maison
dira des messes au proratadu nombre des confrres de cette maison, une messe par cinq confrres : les maisons de six a dix
en
diront deuz ; les maisns de onze a quinze en diront trr
le.;
maison de seize a vingt en diront quatre, et ainsi de suite;par
fraction de cinq confrerea, faisant partie de la maison. Le Supeieun designera qui doit dire ces meses ;
3' Dans la maison of meurt un confrere, les confr.res de cette
maison diront tous une messe pour lui ;
4* On ajoutera comme intention secondaire des messes dites
pour chaue defunt, l'esprit primitif et les Filles de la Chartiuddfuntea;
5' Les cleres et frjres coadjuteurs continueront a dire rosaire
ou office et d faire communion pour chaque confrare dd•ust
comme auparavant.
"
Je vous souhaite & tous une longue vie, une sainte mrt, persuadE que, selon la pensee si juste et si consolate de notre
bie-

-9heAreux Pee, vous qti aimex bien les pauvres, et qui travaille
si bien a len salut, vous ne eraindrez pas la mort et que si vous
panes par le Purgatoire, vous seres vite ddlivrts par la bonid de
Diec.
Dans cette pens•e rassurante et tout ensemble dans rassurance
des pritres et du nombre encore considrable de plusieurs centaies de messes qui sont libdralement conceddes par la petite
Compagie, notre bomse mere, je demeure, Messieurs et rues bien
chers Confrres,
..
Votre tout ddvoud Confrere,

Edouard ROBmeT.
i.p.d.l.M.
Le 8 janvier, je suis alld an nom de la MIison-Mbre et de toute
la Compagnie, implorer sainte Genevieve, sur'sa montagne dans
'4glise Saint-Etienne-du-Mont Ce n'est pas commode de parcourir les rues de Paris, entre six et sept heures du matin. Paris
n'est plus la ville des lumiires. C'est la nuit noire maintenant.
On dvite lea henrts avec les passants, en tapant du pied pour
annoncer sa prdsence. En somme, c'est un vrai pnlerinage de penitence. Que sainte Genevibve protege sa bonne ville et ses habitants. Nous avons besoln de son aide car les alertes se succdent
rapidemeqt.
Le 20 janvier, e'est ]'anniversaire de la conversion d'Alphonse
Ratisbonne ; le souvenir s'en c61lbre dans la chapelle des Sours
de la rue Oudinot, d6dide k.Notre-Dame de la MBdaille miraculeuse, et dont e'est, cette ann4e, le centenaire de la construction.
Prions Notre-Dame de la Medaille. ayons conflance en elle et
faisons de cette anne une ann6e mariale. Pr4chons la croisade
mariale.
Nous recevons ches nous frdquemment des 6vAques, des retraitants ; aujourdhul, 24 janvier, deux cents professeurs de i'Universit6 assistent a la messe et tiennent ensuite leur reunion dans
notre salle d'euvres. Ces universitaires restent fiddles & la mdmoire de M. Portal notre confrbre, qui s'est occup4 d'eux, pendant plusieurs anndes, et & la memoire de M. Pouget, qui a fait
tant de bien A plusieurs Normaliens.
Le 25 janvier, nous avons fait la conference traditionnelle sur
rorigine de la Congregation et I'on a coostat6 que, maintenant
comme an d6but, comme pendant trois cents ans, ce qui a assurd
Is vie et Is prospiritd de la Communaut6, e'est avant tout la
pratique de nos einq vertus : simplicitd, bumilit, douceur, mortification, zble.
La statistique nous revble que Paris compte deux millions deux
cent soixante-douze mille habitants, et que sa banlieue en renferme un million huit cent trente et un mille. C'est un gros problbme de nourrir tout ce monde-lb. Nous ne sommes que soixantesept & la Maison-Mbre. C'est aussi un probleme de trouver de
quot nous ravitailler. Heureusement que la Providence est l et
qu'elle a des ministres ddvouse, en la personne des pretres, fr6res
et seours.
Autre statistique qui montre que les habitants de Paris ne tesdans leurs maisons. II y a en, en i942, un
tent pas reDfeim

- 10 milliard deux cent cent vingt-cinq millions de voyageurs dans
le MAtro. rignore quelle proportion les habitants du 95, rue de
8 vres sont dans ce milliard.
Nous sommes toujours secouds, reveillts, agites par des aiertes,
par la D.CA. L'Eglise nous rassure en nous faisant lire I'evangile de la mer agitde et de la barque secou6e. En tout temps
chacun de nous est secoun par les tentations, les peines. les maladies, les humiliations, les douleurs, et cela est bon pour nous
detacher de la terre. En tout temps, la petite Compagnie a W4t
agit6e par des orages, des tempetes, des 6preuves. Les Sup6rieurs
ghndraux ont toujours tenu ferme le gouvernail de la barque,
avant conflance en Dieu et en saint Vincent. En tout temps
1'Eglise a 6td perskcutee, mais jamais les portes de lenfer n'ont
prdvalu contre elle. Elle flotte mais ne sombre pas. Suivons docilement les ordres du Pape, notre pilots. Encouragds par eel
6vangile, nous dormons dans la barque, malgrd les alertes, la
D.C.A, lea bombardements ; et nous nous rdveillons tous les
matins, frais et disposds & entendre encore, dans le jour, les
sirenes et Is D.C.A.
Le 1" fevrier, I'abb Rodhain, aum6nier gdndral des prisonniers et des travailleurs en Allemagne. demande si quelaues
confrres accepteraient d'4tre soi-disant travailleure, en rdalitd
aum6niers des travailleurs en Allemagne. Un certain nombre de
religieux vont partir pour cet apostolat un pen singuUler. J'a
fait un appel et six confrbres se sont offerts g6nreusement
pour remplir ce ministere de devouement et de sacrifice.
Le 8 fevrier a lieu l'assembide g6n4rale des Dames de la Charitd. On a remercio Dieu, la Sainte Vierge et saint Vincent de
opdr6 par les Dames, dans le cours de 1942.
tout le bien qui a Wth
On a rappeld la nature de cette association qui a pour hut d'honorer Notre-Seigneur J&sus-Christ par la sanctification et I'apostolat, qui s tient en dehors des questions politiques. qui fait le
bien avec simnplicitd et humilitY. On a montrd comment le Pape,
Ics archev4ques de Paris avaient toujours aimd, encourage et
prot6g6 la Compagnie. On a dit surtout quel avait 6tI le devouement inlassable des Supdrieurs gdnhraux depuis saint Vincent
jusqu'k nos jours, en insistant particulibrement sur le rble joue
par le Pbre Etienne dont nous edlbrons cette annde le centenaire
de I'dlection. Les Suprieurs g4ndraux sont en effet les directeursn6s de cette association. Sous le Pere Etienne, les Dames des
Panvres malades ont dtabli des maisons de Seurs en vingt-deux
paroisses et celles de Sainte-Genevieve en ouarante et une paroisses du diocese de Paris. Ces chiffres sont eloquents et montrent que, sans bruit, la Compagnie a fait beaucoup de fruit
J'encourage les eonfreres B favoriser toujours cette association.
Nous nous devons tous aux ceuvres vincentiennes.
Le ii fdvrier, f4te de Notre-Dame de Lourdes, les journaux
annoneent one la Suphrieure des Filles de la Charit6 est partie
pour une direction inconnue, emmende par les Allemands. NouE
prions pour elle et pour tons les prisonniers de la petite Compagnie. C'est 4 cette intention, comme aussi pour obtenir la protection de Marie sur la Maison-Mere, sur la double famille, que
nous r6citons chaque jour le chapelet avec les fiddles.
l' conf6rences de cett annee roulent sur la chastetd et
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r'obissance, sujets toujours pratiques, meme, et surtout an
temps de guerre. Beaucoup de bons esprits sont desax•s par lea
6v6nements et ne voient plus oh est leur devoir. C'est k nous,
pr4tres, sel du monde, lumiere de la terre, & leur rappeler veribo
et eeemnplo, ot est leur devoir.
23 f4vrier. Cloture de la neuvaine de la Sainte-Agonie, qui a
6td trbs suivie. Je recommande cette euvre i nos confreres.
G'est une aeuvre vincentienne et une oeuvre de circonstance. Dans
la messe et l'office de la f6te, J'Eglise emprunte les sentiments
dee psaumes 68, 84 et 108 : Mon cceur et troubld. Les eauz de la
tribulation Loat enahki et submergd. Persoane ne me console. Je
suis abandomn de mes amis. Ma gorge se dessacAe A force de
crier. Mon canr palpite d'ua effroi mortel. La crainte de la mort
est tombde sur moi. Cependant, le psalmiste prie avee conflance,
il se jette dans lee bras du Seigneur, ii espore, ii est r6signe.
L'Eglise applique justement ces paroles i Notre-Seigneur agonisant au Jardin des Olives. Lui aussi a le ceur trouble, son Ame
est trista. II r6pand une sueur de sang, il est trouble a cause de
sa mort, & cause des souffrances de son corps mystique. II prie
trols lois avee confiance et soumission. Grande legon pour nous.
Que tout cela est d'actualit6 : tant de morts autour de nous, tant
de frayeurs. Prions avec conflance et soumission. Seigneur s'iI
est possible, ddlivre-nous de Ioccupation. Cependcat qte votre
voloat soit faite et non pas la.ndtre.
A la fin de ce mois de fevrier on promulgue une Ordonnance
par laquelle les hommes de vingt &-trente ans sont susceptibles
de partir en Allemagne comme travailleurs. Sept de noa ftreres
et un de nos preties i la Maison-MAre rentrent dans cette cat6qui out pu se d6rober i cette loi Iont fait
gorie. Ceux
Le i" mars nous procure la joie de voir la ligne de demarcation disparaltre entre la France du Nord et la France du Sud,
on peut maintenant communiquer par lettres et passer d'une
zone & I'autre, avec une simple carte d'identit. Dieu soit b6eni
Le 2 mars, commence ches nous une retraite de trente pr6tres,
seculiers et reguliers, qui vont partir en Allemagne comme travailleurs, afin d'tre aumOniers des travailleurs. L'abb4 Rodhain
et Mgr Courbe, dirigent cette retraite et dinent a notre table.
Le 3 mars, retraite des Dames de la ChariL6 dans notre chapelle
pendant trois jours. II est 6difiant de voir ces dames venir, malgr6
le froid et malgr6 la pwnurie des moyens de transport. Si Monsieur Vincent vivait encore, les dames ne pourraient lui payer
un carrosse. On volt de grandes dames venir en bicyclette.
Notre adoration ne peut plus avoir lieu la nuit par suite des
alertes nocturnes et des craintes de bombardement. On Lchbe
d'avoir double ferveur pendant les trois jours.
Le 9 mars, le Ministbre des-Affaires 6trang6res offre ses services pour transmettre aux missionnaires de Chine des nouvelles
familiales ou d'informations utiles. M. Pachier qui, depuis le
debut de la guerre, reprdsente A Paris la Procure g6enrale, est
charge d'utiliser cette offre bienveillante dont nous sommes reconnaissants au ministere.
Le 25 mars, on nous demande de mettre notre propri6t6 de
Villebon, & la disposition des femmes de prisonniers, Nous faisons remarquer que d6ej cette propri6t6 est destine aux petits
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orphelins de Saint-Louis qui vont s'y rendre bientot et y resteront pent-Atre, meme apres les vacances puisque l'on conseille
aux enfants de quitter Paris.
Le 19 mars, la Tres Honoree Mere n'Atant pas encore revenue,
on parle aux Scours du s6minaire des tristesses de saint Joseph,
modele des nltres, en attendant que le retour de la disparue
nous permette de parler des joies de saint Joseph, modble des
n6tres.
Le 24 mars, Son Excellence le Nonce apostolique nous fait
lhonneur de loger chez nous. I est accompagn6 de M. Cyprien
Aroud qui vient pour le sacre d'un Pbre du Saint-Esprit, Mgr
Gay, qui a 6t6 notre h6te b la Maison da Missionnaire depuis

1940.
Le 25 mars commence le triduum prdparatoire a la consderation de la France au C(cur Immacul6 de Marie. Grandes foules
dans toutes les dglises, en particulier a la rue du Bae, oh lee
Dames de la Charild, les Enfants de Marie, les religieuses de
Paris, les enfants, les fiddles sent venus nombreux et ont eAt
exhortDs par M. Collard, M. le Vicaire g6n6ral Brot, et par Mgr
Beaussart. Chez nous, a Saint-Lazare, on a rappel6 en quatre
sermons que Marie est 1I reine de Paris ; 2* reine de France ;
3* reine de I'Eglise ; 4* reine du Monde.
Le 29 mars, nos horloges sent mises en avance de deux heures
sur I'horaire du soleil. Comme nous sommes en cardme, nous
nous encourageons & cette modification par l'invitatoire des
Matines. Non sit vobis vanum mane sufrere'-mte lucem quia promisit Dominus coronam vigilantibus. C'est tellement d'actualite
qu'on dirait que l'Eglise a compose cet invitatoire pour notre
epoque.
30 mars, la Tres Honorde Mere est de retour, a la grande joie
de tons. Elle a 61~ emprisonnde A Sarrebourg, parce que plusieurs
de ses files ont d6livr6 des prisonniers. Bienheureux ceux qui
souffrent persecution pour la justice.
31 mars. Son Excellence le Nonce nous ddifle en faisant chez
nous les exercices de la retraite dans le plus grand silence.
Le 4 avril, la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet cAldbre
son septieme centenaire. Comme saint Vincent et sainte Louise
ont Rt6 paroissiens de Saint-Nicolas, le curd nous a invites a assister aux offices de la journde. M. Collard nous a rappeld fort gena 'ombre du
timent et ddlicatement tout ce qui s'est passe
vieuz clocher *. Malheureusement une alerta est venue troubler
lheure des offices. Nous apprenons le lendemain que le bombardement a occasionn6 trois cent quatre-vingts morts et cinq cent
dix.neuf bless6s dans la banlieue de Paris. Les alertes se succdent ; cela n'emppche pas NN. SS. les archeveques de venir h
Paris pour leur rdunion annuelle. Nous avons six Excellences B
table, le 8 avril.
L'association des Enfants de Marie sort de son assoupissenent;
elle reprend vie. M. Triclot parle le 30 avril aux Enfants de Marie
de Paris et leur insuffle un dynamisme puissant. C'est comme une
Pentec6te.
Au debut de mai, M. Triclot poursuit son action bientaisante.

II precise aves nettet6 que l'association n'est pas contraire aux
mouvements sp6eialises, ni a 'Action Catholique, qu'elle les favo-
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rise au contraire, en leur fournissant des membres et des mili.
tantes impr6gn6es de vie surnaturelie, d'id6al marial. M. Triclot
montre aussi que I'association de la rue du Bac marche d'accord
avec la Prima primaria qui est 'assocation des PNres J4suites,
beaucoup plus ancienne et dont lea privileges ont 6t1 conc6ede
S1'association des Scurs.
En aucun cas, nous n'aoceptons que les associations unies & la
Pma
ri
prmariale soient a celles des Smurs. Les deux associations
ont le m4me ideal : honorer, prier, imiter la Sainte Vierge. Nous
no d6sirons qu'une chose, c'est que la Sainte Vierge soit glorifl6e,
peu importe par qui
La fete de la translation des reliques de saint Vincent de Paul
a connu cette annee un regain de popularit6 qu'elle n'ava-t pas
eue depuis longtemps. Le jour m4me, les cer6monies et les chants
out 6et assurds par lea jeunes de notre 6cole apostolique de Gentilly et les orphelins de Saint-Louis. Le pandgyrique a 6t6 daonn
par M. Constant qui a rappel6 la devotion de saint Vincent pour
la Sainte Vierge, sermon d'actualitW, en ea mois de mai, en cette
anabe mariale. Tous les jours de la neuvaine, M. Collard a pr4ch6
aux fidoles, le soir A 18 h. 30. L'aprq4-midi de chaeun de ces
Sjours, les Sceurs de Paris et de la banlieue, amenrer•I leurs enfants : six cents le lundi, quatre cent cinquante le mardi, quatre
cents le mercredi, mille cent cinquante le jeudi, six cents le vendredi, deux cent soixante-dix le samedi ; chant, instruction, v4neration des reliques, montee A la ehasse remplirent agr6ablement chacune des seances.
Le 15 mai, la rue Oudinot c61lbrait le centenaire de la chapelle
bAtie par Alphonse Ratiabonne. Ce meme jour, dans la chapelle
da 140, rue du Bac, les Conferences de Saint-Vincent de Paul se
consacraient au Cceur Immaculd de Marie, et le predicateur leur
rappelait combien saint Vincent, leur patron, et Ozanam, leur
fondateur, avaient et6 d6vots h la tr"s Sainte Vierge. M. de Verg6s, president g6enral, dtait 1a.
Ie 16 mai, dans la mime chapelle, les membres de la SainteAgoaie se consacraient 6galement an Cceur Immaculd, pendant
que des milliers d'Enfants de Marie de Paris, faisaient la m6me
chose dans la grande basilique de Notre-Dame de Paris.
Le 20 mai, ies enfants des frbres de Saint-Vincent de Paul
firent leur pblerinage annuel A notre chapelle.
Le 23 mai, les Universitaires viennent chez nous entendre la
sainte messe et s'encourager a remplir avec I'esprit de saint
Vincent leurs nobles fonctidns d'educateurs nationaux.
Le 27 mai, nous fetons en touts simplicit4 le cinquantenaire
de sacerdoce de M. Goidin. Cinquante ans de prdtrise, cela repr&.
sente beaucoup de messes dites (un pen plus de dix-huit mille),
grande gloire procuree &Dieu par ces messes, beaucoup de sacrements administrds, beaucoup de predications faites, grand bien
procurd aux Ames. M. Goidin a 6t6 d'abord missionnaire A SaintWalfroy, puis sup6rieur de la mission de la Rochelle, d'ot Ia
persecution de Combds l'exila a Zeitenlik, puis A Smyrne, dent
il fut superieur. n dirigea ensuite la maison de Bucarest jusqu'k
son placement a la Maison-MWre, necessit4 par le mauvais dtat
de see yeux. Partout M. Goidin s'est concilie l'estime et l'affection de tous, confrBres, scurs, laiques, pr4tres, dvdques, neaces
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Que Dieu le garde longtemps, c'est la pritre quo nous avonw faite
en ce jour. Ad multo annm I!
Le 28 mai, mort de Mgr Chaptal, auxiliaire du Cardinal de
Paris. Le d6funt a toujours Wt6 bienveillant pour la double famille de saint Vincent. Descendant du ministre Chaptal qui, sons
Napoleon fit rappeler les sceurs dans les h6pitaux, i continua
I'muvre bienfaisante de son ancetre. Une de ses smurs dtait Fille
de ia Charit4, une autre fut tr6soriere des Dames de la Charit6,
une troisime fut k la tAte des infirmieres sociales. Mgr Cbaptal,
en sa qualit6 d'6v6que des 6trangers, favorisa beaucoup le ministre de M. Guillaume Meuffels ; il dtait venu le voir h SaintLazare peu de jours avant sa mort II aimait beaucoup I'Acociaiow de Rparation sacerdotale, et d6sirait son r6tablisaement
comme une chose tres opportune. II vint souvent & Saint-Lazare,
soit pour noe fetes de saint Vincent, soit pour les r6unions des
Dames de Ia Charitd. II a laiss6 sa crosse &Saint-Lazare an souvenir de son affection pour nous.
Le 31 mai, selon le vieil usage, procession I a communautd,
presidde par le Vicaire gdn6ral. Le Pere Fiat dtait fidele cat
usage et nous devons a cotte fiddlit6 beaucoup de beaux et bons
sermons sur la Vierge puissante et aussi sur la Virgo praedicamda.
En juin, je suis all6 voir nos jeunes gens, soit & Prime-Combe,
soit k Dax. A Prime-Combe, MM. Delobel et Dufrane dirigent le
S6minaire et les Etudes, et M. Cazet, 'Ecole apostolique, oi il y
a soixante-inq enfants. Plaise &Dieu que ces soixante-cinq parviennent presque tous au Seminaire. Dans ce voyage, je salue lea
Scaurs de Nimes, qui ont 6t6 et sent les bienfaitrices de notre jeunesse, je salue M. le Visiteur I Montpellier, et je m'arrdte &Avignon, -o I'administrateur, un protestant, est tres bienveillant
pour nos Seurs.
A mon retour & Paris, je trouve Son Excellence le Nonce, qui
est notre h6te, charmant et simple, vivant avec nous, comme s'il
6tait simple missionnaire, prenant la rderdation avee nous, et
nous 6difiant par ses vertus sacerdotales.
La seconde moiti6 de juin, je suis all.
Dax pour I'ordination
de sept pr4tres, et j'en ai profltA pour visiter l'Ecole apostolique
du Berceau oi il y a pour le moment un certain nombre de collegiens de Dax, recueillis par la chariti du Supd•ieur. Je soubaite que bient6t ces derniers puissent se retrouver dans eur
milieu coll6gien et que nos apostoliques soient tout a fait dans
un milieu apostolique. La guerre oblige a faire bien des choses
qu'on ne ferait pas en temps normal. On fait comme on pent ; on
le fait de son mieux ; on le fait pour le Bon Dieu, et Dieu benit
toujours ce qui est fait selon la charita de saint Vincent.
J'ai ensuite visite quelques maisons-de missionnaires et de
sceurs : Orthez, Pau, Auch, Agen, Montauban, Carcassonne, Mon.
tolieu, Cahors, Pirigueux, Chtteau-l'Eveque. Partout on travaille
avee grand devouement et dans I'esprit de notre bienkeureux
Pere. Le ravitaillement demande beaucoup de temps, les restrictions fatiguent, et le personnel n'est pas suffisant.
Pendant ee voyage, s'est 6teint i notre Maison-Mre le cher.
M. Guillaume Meuffels. C'est une grande perte pour la Compagnie. Ce char confrere 6tait d'un Wle extraordinaire pour le saiut
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des ames. Malgrd son Rtat de santd ohancelant depuis asses longtemps, ii n'a jamais voulu s'arr4ter ; il a continu6 k visiter, i
prAcher, I confesser, a r6pandre lea bienfaits matiriels et spirituels. II emporte lea regrets unanimes des confr6res, des smurs,
des enfants pour lesquels il avait une affection touchante. Du
haut du ciel, il attirera sur notre Maison-Mare, sur les Hoilandais de France dont il dtait charge, les graces les plus abondantes.
Mais son sourire, sa bontd, sa regularite nous manquent.
Le 4 juillet, je suis alle a Folleville, ot se trouve la pepinirdf
des petite frares et un orphelinat de petite garons. J'ai dit la
messe dans la vieille Aglise et j'ai prech6 dans la chaire oi saint
Vincent a donne le premier sermon de la Mission. Le soir, je suis
alle & Gannes, oth se trouvait en 1617 le pauvre picheur assist6
par saint Vincent. Jai preche dgalement a la population qui remplissait I'dglise. Ce fut une belle journbe. M. Le Graverend avait
6ti I'organisateur de ce p.lerinage. Qu'il me soit permis de remercier notre cher confrere pour le d6vouement intelligent aves
lequel il s'occupe des petite freres, des orphelins et du berceau
de la Congrdgation. Plaise a Dieu qu'un jour ce berceau voit
grouper toutes les cuvres de la petite Compagnie.
Le 5 juillet, j'ai visit6 nos confr6res d'Amiens qui vivent au
milieu des ruines et qui soulagent avee grand devouement les
miseres produites par les bombardements.
Le 10 juillet, on m'apprend que notre maisot de Cologne a ete
d6trnite.

Le 18 Juillet, veillde mariale des Enfants de Marie, qui c6lbbrent le cent treizibme anniversaire de la calbre apparition oh
la bienheureuse Catherine la mission de faire
Marie a confid
fonder un ordre, une confrdrie, l'Association des Enfants de Marie de la classe populaire.
Le 19 juillet, M. Fugazza chante la messe i la place de S. E.
le Nonce apostolique, et M. Girard nous montre comment la foi
de saint Vincent a produit sa charit6 et comment sa eharitd a
ddvelopp6 sa foL
Le 24 juillet, aprbs avoir adress6 une exhortation aux Soura
qui font leur retraite a Saint-Brice, j'ai visit6 le somptueux chAteau d'Ecouen ot sont dlevdes les jeunes filles de la Ldion d'Aonneum, et ot prennent leurs vacances les enfants des Sowurs de la
rue d'Angoul6me. Jai fait mon pblerinage a I'4glise paroissiale
ot le martyr Jean La Vacher a 6td baptise, et i sa maison natale,
oh des plaques posdes par les autorit6s civiles rappellent le souvenir de :aotre confrbre, consul et Vicaire apostolique en Barbarie.
Le 26 juillet, fAte de saint Vincent a la Communautd. M. Combaluier chante la messe ; M. Desmet commente la parole des litanies de saint Vincent : twquam rupes in saeculi flctibus immote.
Le I4 aoft, on a fet6 la sainte Marthe ; on a -ft -nos boos
frIres coadjuteurs qui travaillent bien comme leur saite patronne mals sans negliger l'unique ndcessaire. Le FrBre Pehin
a fait le petit compliment d'usage et on a rappel6 le souvenir des
absents, des prisonniers et des requis.
Le 3, Mgr de Beauvais fait sa retraite chez nous.
Le 4, ramenait le centiime anniversaire de l'eleotion du-Pre
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Etienne. En temps normal on edt fait une grande f6te religieuse.
Mais lea eirconstances ne se prAtent pas aux manifestations
joyeuses. Cependant il eat digne et juste de dire un mot de as
second fondateur de la double famille.
Nd en 1801, M.Etienne 6tait d'une sant4 delicate. I1dut se faire
soigner k I'hApital de Bon-Secours i Metz, oh les Filles de la
Charitd lui flrent connaltre et aimer saint Vincent. B entra dans
la Congregation en 1820. La heAtive CompaOgie mdritait bien son
nom, car elle ne comptait en France quo trois ou quatre maisons,
et I'Hdtel de Lorges, oh fut recu M. Etienne, ne logeait que quatorse vieillards, cinq clercs et quelques frbres M. Etienne fat
pris de vomissements de sang pendant son saminaire ; on Is
oonfla aux Sours de Chantilly qui Ie rdtablirent en bonne santd.
I fit see vaux, en 1822, dans la chapelle des Sceurs, rue du Bac.
C'est 1iaussi qu'il dit sa premi6re messe, a 'autel qui renfermait
le corps do saint Vincent Aprbs son ordination, il commen9a d6s
lore et de plus en plus,a jouer un grand r61e dans la Congrdgation. n1dtait tout h la fois confdrencier et confesseur ches lea
SOurs, secr6taire et procureur de la Congrdgation, chantre et edrdmoniaire. II fut vite remarqud par 'archeveque de Paris et
par lea ministres de Louis-Philippe. II s d6voua de tout ceur
pendant 1'6piddmie de cholera et il fonda I'auvre des orphelins.
II fonda 6galement l'euvre des pauvres malades (Dames de Mu
Charite), dont ii s'occupa toute sa vie aveo grand zble et qu'il ddveloppa dune maniere merveilleuse. Ami intime de M. Aladel,
II fut mis par ce dernier au courant des apparitions de 1830, et
il ne cessa depuis de d6velopper dans la double famille la ddvotion &Notre-Dame de la M6daille miraculeuse. Le gouvernement
voulait le nommer Vicaire apostolique d'Alger, et la Reine vonlait lui confer 1'8ducation de ses enfants. II refusa tous ces honneurs. Pendant la pdriode trouble qui euivit Ia d6mission de
M.Salhorgne, it fut le sanveur de 'aeuvre de saint Vincent ; ausi
'assemblde de 1843 lul confla le gouvernail de la petite barque.
C'etait le 4 aout, f6te de saint Dominique. Comme ce grand saint
du moyen age, M. Etienne devait Wtre ce ehien mystdrieux portant
une torche dens sa gueule et rdpandant partout la lumibre et sl
chaleur. En 1843, it n'y avait en France que quatorze maisons
et cent soixante missionnaires ; & la mart de M. Etienne, II y
avait en France soixante-neuf maisons et six cent soixante missionnaires. M.Etienne rdpandit la Compagnie dans le monde entier. 11 fonda cent trente-six maisons dens tous I~s pays du monde
En Europe, it y avait dis maisons en Itale, Espagne, Pologne.
M. Etienne implanta la Compagnie en Allemagne (1848), en A*.
triche (1851), en Hongrie (1853), en Belgique (1854), en Irlands
et Gr~e (1855), en Bohame (1856), en Portugal et Angleterme
(1857), en ecosse (1860).
L'Asie reGoit les enfants de saint Vincent en grand nombre ; les
missions d Levant :Beyouth, mrne ; celles de Chine surtout
conaurent un progrs miraculeux ; la mission de Perse futfondde en 1856.
L'Afrique avait vu en 1842, M. Etienne ramener la double
mille en Aldrie. M. Etienne ddveloppa la mission d'thiopiefaet
o
s
fonda celle d'Egype en 1844.v
L'Amdrique vit les provinces pousser comme des champignons
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sows le gdndralat de M. Etienne : Mexique (1844), Antilles (1846),
Etats-Unis (1849), Brdsil (1852), Chili (1853), Pdrou (1857), Argentine (1859), Guatemala (1862). Equateur et Uruguay (1870).
SDans I'Oodanie, lee Philippines furent dvangdlisdes par les missionnaires en 1862.
Aussi, chaque assemblde g6ndrale nouvelle voyalt augmenter le
nombre de ses provinces et de sea d6putes. En 1843, if y avait
sept provinces, trente et un deputes ; en 1849, treize provinces,
trente-neuf deputds ; en 1861, vingt provinces, soixante deputds ;
en 1867, vingt et une provinces, soixante-cinq deput6s ; en 1874,
a la mort de M. Etienne, 11 y avait trente provinces et quatrevinet-ouatorze membres a I'assemblee qu lut son successeur.
M. Etienne ne se eontenta pas de ddvelopper la quantitd ; 11
veilla toujours k la qualitd. Pour cela, ii encouragea, stimula les
confrbres et les scurs & s'animer de plus en plus de I'esprit primitif ; ii rddiaea les regles des offices, des Directoires des cuvres;
il envoya de trBs nombreuses circulaires pour rapoeler & l'observance des regles et des veux ; 11 developpa les Annmes dent it
avait edt l'inspirateur avant son election ; i1 oublia des notices
de ddfunts. II rntablit dans la Compagnie la liturgie romaine.
Nous devons signaler en particulier le souei que le Pare
Etlenne out toujours pour que la Maison-Mbre fft vraiment la
mbre .t le modble des autres maisons. D'abord c'est lui oml Pa
faite materiellement ce qu'elle est. Avant son lection, 11 ft batir
la chapelle. avant obtenu 200.000 francs du Gouvernement : il
rigla tout le edrEmonial de la translation du coros de saint Viaeent dans eette chanelle. En 1846. il fit btlr I'aile du rdfectoire
et de la salle d'oraison : deux salles oui font vraiment honour
k son talent d'organisateur. En 1856, t fit construire le mattreautel de la chapelle avec sea deux ramoes qui eonduisent i ia
chisse : autel remarouable et imposant. En 1857, il fit dmer
raile de la salle des oretres, de la salle des etudiants, de la Mbieth6que. Tout eela est bien conqu, bien realis6. Les chambres du
premier etage sont hautes et spacieuses. En 1864, surgit P'aile
des parloirs, de la salle des relioues. Cette mn me anne, la ehavelle s'agrandit des deux bas-c6t6s. En 1869. M. Etienne fit construire l'aile du 93, au'il destinait aux retraitants et aux missionnaires de passbpe. On comprend dbs lors que M. Vicart. assistant
de la Maison-Mbre, ait pu dire, en 1870 :t Si jamais 1a Compsnie oublie ce que le Ptre Etienne a fait por elle, lec pirres de
la Maison-Mre crieront et protesteront.
M. Etienne veilla toujours i ce que laIalson-Mere fat la
maison de la regle ; il tenait i ce que tous les confreres fussent
a Poraison et on no permettait a personne de sortir pour les
messes a I'extdrieur oue lorsque 'oraison etait achevde. II voulait que tous les confrbres. quelles que fussent leurs occupations,
fassent toujours a la conference du vendredi. Il y avait tous lee
jours le breviaire en eommun deouis lee petites beures, jusqu'aux
laudes. et Iebrdviaire se r6eitait ainsi, mAme le dimanche et les
jours de congd, pendant les vacanees et durant l'annde soolaire.
II serait trop long de passer en revue ses vertus. Signalons les
orincipales : conflance absolue en sa Providence, il a vraiment
loe6 a son enseigne et il a 1t fidele i ne Jamais enjamber sur

ohle ; gra~de d6votion

la trks sainte Trinite : Uta enoourag
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reuvre qui porte ce nom ; devotion b la Passion de Notre-Selgpeur ; 11 a voulu que, dans toutes les chapelles on 6glises de la
Compagnie, il y eft toujours un autel de la Passion - ii a fait
construire i Saint-Lazare, la chapelle de la Passion, il a d6velopp6 l'(euvre de la Sainte-Agonie, ii a rdpandu le scapulaire de
la Passion ; d6votion a Marie Immacul6e ; i-lui a consacrd la
double famille, le 8 d6cembre 1843, il a rdpandu la MYdaille
miraculeuse, it a soutenu M. Aladel, - it a favoris4 l'rrection
des Enfants de Marie, il a demandd la proclamation du dogme de
'Immaculde-Conception ; ddvotion & saint Vincent de Paul ; iU
a e616br6 solennellement ses f6tes, surtout le centenaire de sa
mort ; 11 a glorifl6 le Bereeau de saint Vincent par la rdunion de
toutes lee auvres autour de la chapelle, de la maison natale et
do vieux ch6ne. 1 a ddfendu les prerogatives du Saint-Siege, en
particulier son infaillibilitd pontificale.
R a fait preuve de prudence consommde : la Mission de France
(qui ne d4pendait pas de nous), s'dtait attirde des difficult6s parce
qu'elle me!ait la politique A la religion. M. Etienne a toujours
veill6 &ce que ses enfants spirituels se tinssent en dehors et audessus de la politique : i cause de cela la Compagnie a Aid bien
avec lee rois, les empereurs, la Ripublique. M. Etienne a coliabor6
avee toutes les formes de gouyernements sans s'abaisser aux
meequineries qui ont divis6 la France depuis cent ans. Comme
TEglise, il a pris les Gouvernements tels qu'ils sont. et i a fait
le bien aves tous : Igitimistes, orldanistes, r6publicains, imp6rlalistes.
II a At6 surtout charitable : ii n'accueillait pas facilement la
ddlation, lee d6nonciations, il rejetait les anonymes ; il mettait
en quarantaine celles qui 6taient signdes par un nom ; il disait
souvent que le p6ch6 capital dont devait se garder -urtout la
Compagnie dtait la m6disance, le murmure et, k 'imitation de
saint Vincent, qui fit faire sept fois de suite la conference sun ce
sujet, M. Etienne ne cessait de revenir sur ce th6me, attaquant
avee vigueur ce vice odieux, incompr6hensible dans les fil de
rapdtre de la charitd.
Si dans les circonstances solennelles, it aimait & ddployer un
certain faste, son humilitrfut toujours merveilleuse :il aimait
a rdp4ter Qua Dieu a tout fait, qu'on ne devait lui attribuer &
lui-m4me, Etienne, que ce qu'il y avait de defectueux, lee ombres, les d6fectuosita. II ne faut pas croire que M. Etienne fut
loud par tous : au d6but, on le tenait pour un rdvolutionnaire ;
h la fin pour un r6trograte, un minus habens. II est regrettable
d'avoir & constater cela, qui dvidemment n'4tait le fait que de
quelques-uns ; mais it faut le eonstater (kiatoria magitra vitae)
pour montrer une lois de plus combien les jugements des hommes, mnme des pretres, sont souvent faux et injnstes a rIgard
des contemporains. * Combien de fois, a derit M. Chinchon,
'a-t-il pas montrd une patience iinlt•rable, au milieu des reproches les plus injustes, les plus grossiers, dnt on l'accabtait,W'V
rdponduat que par u dou• silence et ne ceseant d'tre bos avec
les peronnes qui le traitaient ains.
Dieu permit que la fin de sa vie fut remplie de douleurs physiques trbs grandes, qu'il a supportes avec h6roisme, sans se
plaindre, asistant au Conseil, malgre
leo tortures qui le brisaieaL
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Terminoos oette rapide revue par tes paroles de M. Chinehon,
emprunt6es an Petit Pre spirituel : . Oh I Monsieur Etienne,
ue vous aves fait de bien i nos deux Compagnies. Vous aves
dgage l'Institut des Filles de la Charit6 des principes de dissolution qui le minaient. Vous aves fait revivre en son sein la pure
observance, lea plus 6minentes vertus ; vous I'avez portd a 1'6tat
Ie plus florissant qu'il ait jamais atteint. Vraiment, vous etes Ie
second fondateur de la double famille. a
Le 7 aout, des petites Seurs de Montolieu reviennent Paris
pour entendre la sir6ne, jour et nuit, Quel contraste aves le calme
de Montolieu.
Le 15 aout, procession a la Communautd. On elebbre dgalement
la fete de la TrBs Honor6e MBre, revenue d'un voyage non pr6vu
par les Rbgles et Constitutions, le voyage oi elle fut emmen6e pri.
sonniere. Celle ciroonstance augmente la ferveur de la fete. La.
Communautd est un grand corps mystique dont les membres sont
eion unis entre eux, dont la tete est le Sup6rieur gneral (actuellement mauvaise t6te) et dont le ccur est la Trbs Honor6e Mere
(bon ceur tout a fait). Nous prions la Mere du ciel de banir la
mere de la terre et ses flles.
Le 17 aout, sacre de Mgr Touz6 et de lgr Courbe, auxiliaires
de Son Eminence le Cardinal Suhard. Trente 6vOques assistent a
cette c6r6monie, dont plusieurs logent ches nous.
Le 1" septembre, on nous demande des aum6niers pour les
troupes coloniales qui sont on France. II faut certaines conditions
d'Age et de sdjour en colonies que ne rdalise .aucun de nos confrIres actuellement disponible.
Le 3 septembre, Saint-Lazare a failli 6tre bombardd et andanti
Des bombes sont tombdes tout autour de nous, rue du ChercheMidi, rue Saint-Placide, rue Ferrandi, rue de Rennes, avenue du
Maine. La Sainte Vierge et saint Vincent nous ont protdegs et
oat ralis6 pour nous les promesses du psaume 90.
Ts ne craindra
ni

la terreur de la aWit

i la fUlche (la bombe) volant le jour
ni le mat foudrogant.
Mille tomberont d ton cdts
to droite :
et diz mille
de toi le malt 'approcAera pas.
Yahveh est ton ase,
Ta as pris le Trks Raut pour ton refuge.

Nous remercions nos bons anges davoir deart6 I'aspic et le
basilic, le lion et le dragon ; nous n'avons recu que quelques pav s lancds par 'explosion des bombes. Ces paves ont percd un
peu la chapelle, le sdminaire, I'inflrmerie ; juste ce qu'il faut
pour nous dire : attention, je veille sur vous.
Le 8 septembre, la Tres Honorde Mbre a 6eelbrd en son particulier, sans fete extdrieure, la cinquantaine de sa vocation. Le
temps, en effet, ea so pr4te pas aux rdjouissances ; des Sup6rieures du reste, m6me en temps de paix, n'ont pas voulu qu'on
fit de fAte, telle la Mere Kieffer.
Le 12 septembre, Mgr Touzd, nouvel dvdque, consacre pretre
dans notre chapelle M. Delmotte, depuis longtemps l'inflrmerie.

-20Le i8 septembre, nous avons commenc6 notre retraite. Plusieurs confriree isolds sout venus se joindre k nous c'est un bel
example I signaler aux autres qui no sont pas venus. Je prie
Monsieur l'Assistant de la Maison-Mbre de veiller a ce que ous
viennent fidblement se retremper par lea exercices spirituels. Dansi
les diocbses, on exige que tous les curds et vicaires vieanent
leur tour participer i la retraite pastorale. II ne taut pas accepter, comm raisons de dispense, deo pr6textes qui sont inventd.
par la tiddeur.

Comme nous sommes en guerre, on a pris souvent des comparaisons daus lea choses de la guerre. La retraite est un signal
d'aiarme, une sirene qui nous rappelle la pr6sence d l'ennemi

spiritual, du diable, rodant sans cease autour de nous, comme
un lion prdt i nous d6vorer ; la retraite est un tir de barrage,
une D.CA. qui barre la route aux avions spirituels ne~astes, dont
parle saint Paul dans l'dpltre aux Ephdalens contra spiitaelia
sequitiae in coelestiba, pracipes et potestates, mundi rectores
tenebranm karum, les mauvais esprits rdpandus dans les airs,
les principautes et les puissances, les mattres de ce monde do
t6n~brea La retraite, c'est une usine oh I'on fabrique des armes,
des canons, des avions, des sous-marins pour faire la guerre spirituelle. La retraite, c'est une clinique, une ambulance, un hospice oI l'on soigne les blessures occasionnaes par les bombes
que sont les pch6s. Mieux que dans la guerre matdrielle oh
I'on ne ressuacite pas les morts, la retraite a le pouvoir de rendre la vie de la grace a ceux qui l'ont perdue. La retraite nous
ravitaille abondamment sans marchd noir de tout ce dont I'Ame
a besoin pour vivre surnaturellement La retraite nous fournit
toute la panoplie chrdtienne n6cessaire aux soldats du Christ.
Saint Paul parlait en son temps, de glaive, de ceinture, de cuirasse, de bouclier ; le prdicateur d'aujourd'hui doit parler des
armes offensives et d6fensives actuelles sans oublier les masques
a gas bien que ces derniers n'aient pas servi jusqu'ici Nous
avons eu deux cinquantenaires parmi les retraitants, MM. DrilIon et Havet. Ils nous ont Bdifies en rappelant les principaux souvenirs de leur vie. M. Collard a prech6 la retraite aux frxres.
Le 27 septembre, nous a rappel6 que saint Vincent, mort ity
a deux cent quatre-vingt-trois ans, a 6t6 fiddle i Dieu, A ses
supdrieurs, a ses devoirs Sacerdotem idele~m. Bel exemple pour
nous. Soyons fideles, nous aussi et, en ces temps de colere, nous
serons ua 616ment de reconciliation entre Dieu et le monde. In
tempcre iracundiae factus est reconciliatio. Dans rancienne lot,
il y avait les sacriices d'expiation pour le pech6 ou le delit ;
Notre-Seigneur s'est fait victime d'expiation pour.nous au Calvaire, et il renouvelle cette expiation tous les jours au sacrifice
de la messe ; saint Vincent s'est sacrifid corps et &me pour lea
pauvres ; sacriflons, nous aussi, nos facultds, nos pens6ea, nos
paroles, nos actions pour le salut du monde. Soyons des sauveurs comme Nod, non pas en pensant comme les autres, en parlant comme les autres, en agissant comme les autres, mais en
pensant, parlant, agissant comme Dieu vent que aous pensions,
parlions, agissions.
Les professeurs du college Stanislas font leur retraite ches
nou. Cette retraite est prochee par M. Emile Neveut.

AprBs la retraite, plusieurs de nos jeunes confr6res prennent
lears inscriptions pour robtention des grades en philosophie, en
Sthdoogie, en droit canon, en arabe, soit 1i'IatiSut Catholique,
soit I'Ecole des Langues OrientaLes.
Nous reprenons les cas de conscience qui roulent sur la juridiction concernant les confreres. Les principes de solution sont
donnds par deux decisions du Grand ConseiL La premi6re est du
Conseil du 6 avril 1924 : Tout confrre approuvd par us Ordiaiut quelconque, peut confesser validement et licitement lek
confrsre ubique terrarum.
La seconde est du Conseil du 25 fdvrier 1929 : Usa confrre approuv pour entendre les confessions de ees confreres, 9qu ce soit
par •ISupdtriew gdadnra on le Visitesr, peat les coafesser to"s et
partout.

Les dernieres retraites de Smurs se prdchent en diffdrents endroits. A L'Hay, pendant que je prdchais aux scurs et aux postulantes, des bombes sont tomb6es pros de nous, detruisant des
maisons, oocasionnant des flammes, de la fumde, faisant des victimes. Chez les Smurs, rien qu'une petite emotion parfaitement
comprehensible : aucun d6gt, aucune victime. Dieu soiL beni i
Le 4 octobre, ent lieu k la Madeleine, les fundrailles de M. de
Verges, president g6ndral de la Sd6iet6 des Conferences de SaintVincent de Paul, capitaine de cavalerie en retraite, chevalier de
la Legion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, commandeur de
I'ordre de Saint-Grgoire le Grand. Les fundrailles soot pr6sidwes par Son Eminence le Cardinal Suhard. Les armes du ddfunt
sent representoes en plusieurs endroits de rdglise : un chne,
un croissant, deux dtoiles. J'ignore le symbolisme de ces armes.
Le chene symboliserait bien la droiture et la force de son caractere. Le croissant marquerait la vertu toujours croissante do
cet homme de bien. Les deux etoiles signifleraient parfaitement
son intelligence et sa prudence. M. de Verges a dignement reprdsentd la Socidt6 des, Conf6rences. II n'a manqud aucune des
grandes manifestations pieuses et charitables qui ont illustr#
les pdriodes d'avant guerre, il #tait intimement lie avec Son
Eminence le Cardinal Pacelli, aujourd'hui Sa Sainletd Pie XII ;
il aimait beaucoup la Congr6gation de la Mission ; il aurait voulu
que la Socidtd des Conflrences fut comme un tiers ordre de
Saint Vincent ; il s'interessait beaucoup & la cause d'Ozanam et
desirait vivement sa beatification. C'est M. Zeiller qui a pris la
succession de M. de Verg6s.
Aujourd'hui nous cessons de nous lever i trois heures solaires
et nous redevenons de bons fls de saint Vincent, en nous levant a
quatre heures solaires.
Aux Seurs servantes qui viennent souhaiter la fete du Vicaire
general, on laisse comme consigne ee qui suit t
* Je prie Dieu de vous consoler et de vous fortifier dans les
crconstanees difficiles que nos traversons. Ne vow troubles
pas ; ne ous tuez pas ; ayez confiance en Dieu ; abandonnes-vos
d sa Providence. Aide-toi, dit le proverbe, le ciel faidera. Faites
ce que vous devez et ce que vous pouvez. Faites-le de votre mieux.
Faites-le pour le Boa Dies et sous son regard. En agissant ainsi,

vou serez de saintes filles, vos r*jouirez le caur de saint Vin-

cent et de sainte Louise, vows attinerez des g•dees abondantes

-asut la Compagae. Sur fEglse, swr sofrt patre, ur Ie monde.
QuO le Caur sacr de Jdesw et le Cow Immaciwa de Marie wow
gantent e saate, en saintetd en jow,se paiz.
LeU temps actuel sous invitent a nos mettre etibrement et
de tout ceur eatre les mains de la Povidence. Dies a permit les
evuaements actuels, toit pour psair le wonde orgueillesu et censue, soit pour tablir le regee du Christ-Roi et de Marie, reine
du monde. Collaboros avec Dies pow cette double fi. Cdtoyopu
la Providece. Ele est pLus intelligente et plu forte que le
hommes. *
Le 17 octobre, a lieu la Jourae des absents, soit prisonniers,
soit requis. Nous prion sp6cialement pour les nOtres, qui sont
environ soixante-dix C'est beaucoup d'abaents et c'est une Iongue absence. Que Dieu les garde n bonne sant6, leur conserve
un bon moral et lea rambne bient6L Et alors nous chanterona de
tout cour le psaume 125 :
Quwad YahwAh ramena les captifs de Sion
Ce fut pour nowu Vrande consolation
Alors otre bowcAe fit entende dses ers joyeuz
NoIre langue des chants d'aUdgresse.
Alors on dir parmi les nations
Yakweh a fait powr eez des choses suanifigie.
Nous voici dans rallegresse.
Oui Yakwek a fait pour nou de grandes choe
Change, YaAwek, notre dtat de captivitd
Comme tu fais coler les torrents du Ndgeb.
Ceu gqa ost seme dans lea larmes
Moissonneront dans la joie.
Is allaiet,its allaiest, en pleurant
Jetant ta semence.
Its reviendrot, iUs reviendront avee joie
Portant des gerbes de la moisseo.
Le 25 et ie 26 octobre, les pretres de Paris se rdunissent che.
nous pour un Cong*s des eutres, soit masculines, soit feminines. Son Eminence le Cardinal Suhard preside aveo NN. SS. Beaussart, Touz6, Courbe. Chacun fait part de son expdrience, de ses
rdussites, de ses insucces et l'on constate que dans les cuvres,
ii y a lI matisre et la forme, la technique et la charit6 qui amnne
eotte technique ; que la premire en voulant faire mieux a peutWtre fait mois bien at que dans tous les cas, meme si elle s'eet
perfectionn6e, ces derniers temps, la seconde a toujours existd,
et qu'en d4finitive c'est elle qui I'emporte et qui assure le vrai
succbs en profondeur. Grande legon d'humilitd pour les hommes
d'oeuvre. Sommes-nous plus de catholiques ? Sommes-nous plus
catholiques ? Si oui, k qui le devons-nous ? Est-ce a la prire ?
Est-ce i a charit, ? Eat-ce a l'organisation ? On souligne particulibrement je renouveau d'esprit liturgique et de ddvolion mariale.
Le 30 octobre, arrive, a Paris, 'arridre-garde des petites Seurs
de Montolieu avec.leur digne et vaillante directrice, Sceur Chesnelong et Sour Vari. C'est grande joie & la rue du Bac ; c'est
grande tristesse a Montolieu.
Le 31 octobre, fAte du Christ-Roi, magnifique eer6monie pour
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grata.
Le 9 novembre, j'ai visit4 Villebon oh plusieurs frires, sous
la direction de M. Mollex, cultivent la propridtd ; on dirait un
des vieux monasthres de Cluny on de Citeaux. On prie et on travaille : Ora et labors. II y a toute sorte de legumes ; il y a toute
sorte d'animaux, utiles en tout temps mais surtout en temps de
restriction. II y a mnme quelques moutons, symbole de la douceur, de la puretd, de l'obeissance de Notre-Seigneur, que saint
Jean a appeld I'agneau de Dieu. Que Dieu soit b6ni de nous avoir
donnd cette propridt6 qui pourvoit a nos besoins et qu'il b6nisse
terre et bAtes, sans oublier les 6tres raisonnables et surnaturels
qui gardent ce petit paradis terrestre.
Le 12 novembre, on sent se d4gager de quelques caloriftres de
notre maison une ombre de chaleur ; c'est pen, compard h la chaleur d'autrefois ; c'est mieux que rien, et beaucoup de pauvres
n'en ont pas autant Dieu soit done beni de nous donner, en eela
comme pour le reste, le centuple annoned dans I'Evangile.
Nous apprenons avee peine la mort de vingt-deux Filles de la
Charitd tudes & Dusseldorf par les bombes des avions. Elles seont
mortes pour la charitd. Oue Dieu ait leurs Ames Quel contraste
entre la civilisation matdrielle actuelle et la civilisation apport6e
par Notre-Seigneur. La premibre s'enorgueillit de ses decouvertes
chimiques et physiques ; elle tue les Ames par l'orgueil et I'oubli de Dieu et elle applique ses d6couvertes k tuer lee corps. La
seconde s'humilie et ne songe qu'i soulager les corps et les Ames.
On a eu parfaitement raison de dire : Fallite de la science I
Triomphe de la charit6 I
Le 27 novembre, Son Eminence le Cardinal Suhard vient dire
la messe A la rue du Bac. I parle, soit k la chapelle, soit a la
salle du S9minaire, de ses proccupations concernant la grande
masse de ses diocdsains encore palens ou paganisds. II f6licite
les SOurs d'aller an peuple, aux pauvres, et de leur faire du bien,
soit par les 6coles, soit par les visites a domicile, soit par les
h6pitaux. Le Cardinal, comme cola fut dit an S6minaire, rdalise
vraiment par son zAle, par sa pidtd, par sa saintetd. I'antienne
des Confesseurs pontifes : cce sacerdos magnus qui in diebwa
suis placuit Deo et inventw est fuetus. Nous souhaitons que se
rdalise pour lui la seconde partie de cette antienne, In tempore
acuindiae, c'est notre temps, factus est reconeiliatio, qu'il soit
l'organe de la rdconciliation des hommes avec Dieu et entre eux.
C'est M. Castiau qui prAche la neuvaine, toujours frdquentde,
dans la chapelle des Smurs, manifestement trop petite. Verronsnous apr6s Ia guerre une grande basilique s'elever en ce lieu,
comme il yen a a Lourdes. Peut-Atre la guerre actuelle produira,
pour le Ceur de Marie, ce que la guerre de 1870 avait produit
oour le COeur de Jdsus. Nous aurons peut-Atre un sanctuaire national et mondial en l'honneur de Marie Immaculee, reine du
monde.
Le 28 novembre, grand pblerinage des Enfants de Marie. Le
Dordicateur montre comment s'applique & Marie, a Catherine Labourd, a Iassociation, le texte.du Cantique : Quam pulcAra. L'as-
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sociation des Enfants de Marie est une belle fleur qui se cache
comme Marie et Catherine Laiourd mais qui attire, par I'odeur
de see parfums spirituels, lee Ames vraiment surnaturelles qui
ne cherchent pas dans lesouvres le bruit, 1'apparence mais qui
operent le bien, le fruit rdel, solide. I ea est de cette association
comme du tiers-ordre de saint FranGois, de saint Dominique, etc.
Ce sent de belles fieurs qui brillent plus aux yeux de Dieu qu'aux
yeux des hommes.
Le 30 novembre, les ateliers professionnels des Sours viennent
se renouveler dans la d6votion k la M6daille miraculeuse, qu'elles
se font gloire de porter avec respect, de regarder avec amour,
d'invoquer avee confance, pour etre comme Marie de bonnes
ouvrires, de pieuses Jeunes filles, et plus tard des dpouses et
des meres d6voudes qui se sauveront en sauvant leurs maris et
leurs enfants.
Le jeudi 2 d6cembre, M. Hamayon, Vicaire gEn6ral. Directeur
de I'Enseignement, preside le pblerinage des dcoles des Scurs
de Paris k Notre-Dame de la Medaille miraculeuse.
Le vendredi 3 d6cembre, la fete de la Propagation de la Foi
se cAt5bre 1 aI Madeleine. Mgr Courbe preside et adresse une
pieuse et forte exhortation pour engager les fideles a participer
A l'Action Catholique. Un Pere du Saint-Esprit rappelle ce qu'ont
fail ses confreres n Afrique, depuis plus de cent ans. Les chanteurs & aI Croi de bois excutent des morceaux de leur r6pertoire, avec la perfection qui leur est coutumiere.
Le samedi 4 decembre, pblerinage des Enfants de Marie a la
rue du Bac ; le pr6dleateur leur rappelle quo Marie a agi et
pAti ; que la M6daille miraculeuse leur pr6che d'agir comme Marie en r6pandant des rayOns, de patir comme Marie, dont le cceur
est pered d'un glaive ; que I'association des Enfants de Marie, A
'nimitation de 1'Eglise, doit agir et pftir, faire du bien et etre
calomnide ; c'est le partage des vrais disciples de Jsus qui, lui
aussi, a beaueoup agi et plus encore pAti
Le 8 d6cembre, pour entrer dans les vues du Souverain Pontife qui a consacr6 le monde au CGour Immaculd de Marie, il y
a juste un an, pour imiter les soci6t4s, congregations, associations, confreries, qui dans le cours de l'annde, se sont consacrees
&ce m4me cceur, j'ai jugd a propos de consacrer en ce jour la
petite Compagnie an Caur trbs bon, trbs pur, tr6s puissant de
Marie Immaculde. En agissant ainsi, il m'a sembld que j'dtals
dans I'esprit de saint Vincent et des Superieurs gdneraux. Saint
Vincent a plac6 sa premi6 re confrdrie de la charitd, celle de
Ch&tillon-les-Dombes sous la protection de Marie Immaculde, le
8 d6eembre 1617. M. Almdras a consacrd la petite Compagnie a
la Trbs Sainte Vierge le jour de l'Assomption 1662. II y a ent
ans, M. Etienne, nouvellement 6lu Supdrieur gendral, a consaer6
la Congregation a Marie Immaculde, le 8 decembre 1843. M. Fiat
a consacrd la famille de saint Vincent an Ceur de Jdsus en 1881.
Diem vent qu'on se donne a lui librement. Tous les jours A la
mese, 1e pr tre <offre l'hostie sainte Jdsus-Christ, tete du corps
mystique. Les Papes ont consacrd le monde : Leon XIII, au COur
de Jesus, Pie X1 au COeur de Marie. La Mddaille miraculeuse,
que nous somnme charg6s de propager, nous invite a la ddvotion
envers les deux Ceurs. Le esur du prAtre doit 4tre comme Ie
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CaOr de Marie, comme le CGur de Jsus. Tels seat les motifs
pour lesquels nous avons lu l'acte d consecration de Pie XI
an I'appliquant a notre mere bien-aimde, la petite Compagnie.
Aux Filles de la Charitd, nous devons montrer que la M6daille
eat leur mod6le. Elles doivent cdraser le serpent des pdch6s capitaux, en elles et dans les autres. Elles doivent etre toutes belles,
toutes pures, par la grace de Dieu, par les vertus th6ologales et
cardinales, par la chastetd. Elles doivent itendre les mams vers
les pauvres et leur envoyer des rayons. Elles doivent reciter souvent la priore : 0 Marie conue sons pdcAh, pries pour nowu qui
avong recours vows. Le revers de la M6daille n'est pas moins
instructif pour lee Filles de la Charit6 et pour nous. La croix
est supportde par la lettre M, et domine les deux coeurs, dont Pun
est couronn6 d'epines, I'autre perc6 d'un glaive. Grande legon
qui nous rappelle l'importance du sacrifice en communautd. Jesus
et Marie ont eu leurs peines physiques et morales. Pourquoi nous
dtonner, nous scandaliser d'avoir des douleurs dans notre vocation ? Ce n'est pas une marque que nous sommes gares, c'est
au contraire une preuve que nous sommes vrais disciples de.J6sus at de Marie. Vive la croix, qui nous rend semblables A notre
Sauveur, A notre Mbre I Vive rhumiliation qui nous couronna
d'epines eomme le Ccsur de Jesus I Vive la contradiction qui
nous perce comme l Ceaur de Marie I En agissant ainsi nous
faisons partie des douze dtoiles qui constituent la garde d'honneur de Jdsus et de Marie.
Le 8 d6cembre, dans 1'aprs-midi, pendant que les Sceurs entendent une conference sur Eve et Marie, o le predicateur les
invite A n'etre pas filles d'Eve, comme les gens du monde, mais
flles de Marie comme celles qui lea ont prkcddes, avait lieu &
Seint-Lazare la r6union des Dames de la Charit, la reception
dun grand nombre. Le Vicaire gendral aurait di presider cette
cr6imonie, mais comme il n'a pas le don de bilocation, il n'a pas
pa, A son grand regret, assister A Ikreception des Dames.
Aujourd'hui se termine la sdrie des pllerinages qui ont afflud
a la rue du Bae depuis douze jours.
Vendredi 18 d6cembre, et samedi 19 ddcembre, quatribme anniversaire de la mort de M. Souvay et de la promulgation du
choix fait par lui d'un Vicaire gn4ral. Bien ne manifeste plus
que cette proclamation la veritd de ce que dit I'6pitre de la fete
e saint Vincent. a Ce qui est iaenseu aus yeux du monde, Dies
le chlisit pour confondre les forts ; ce qui est *a naaissance au,
yewu du monde, ce qui est mprisE, ce qui 'est pas, Dieu le cAoisit pour confoodre ce qui est, pour que nut ne puiae
se
glorifier
devaut Dies. *
20 decembre. Le patronage de saint Vincent doit nous rassurer
malgr6 ]a faiblesse de celui qui tient sa place. Saint Vincent est
toujours lk et celui qui le repreaente n'est qu'un pr4te-nom. Almons done le eur de saint Vincent, qui est apparn a la bienheureuse Catherine, tant6t blane poor mar4uer Ia. reularit6,
l'innodence que nous devons pratiquer, tantOt rouge pour symboliser la charite, le zBle.dont nous devons 4tre animes, tantot
noir pour signifier la douleur, la tristesse que nous devons ressentir en pensant aux malheurs qui desolent l'humanit, tantut
vermail pour nous engager a la confiance malgrd tout. Le ceur
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quo Dieu s'en servirait pour ranimer la foi
24 d6oembre. Nous avons anticipd la messe de minuit & dixsept heures ; grand'messe, trois cents communions. Les petits
de l'OrpheliretSai-Louis ont chant6 et ex6cute les c6remoies.
A Ia Communmute, on a dit trois mesesss k minuit.
Les derniers jours de l'annee se passent k faire les visites protooolaires au Cardinal, aux Eveques, aux dignites eccl6siastique,
aux Supdrieurs des communautds, aux personages laiques.
A la conf6rence du dernier jour on a rappeld les joies et les
tristesses de I'an de grace 1943, et on a remerci6 Dieu des unes
et des autres ; car pour ceux qui aiment Dieu toutes les choses
convergent vers le bien, nous orientent vers Dieu, principe et
fin de tout, i qui seal appartient la gloire. Tus Pater Prp/identia
ubemnat.
Voici la statistique des retraitants individuels & Saint-Lazare
ces dernibres annaes ; en 1939, quatre-vingt-trois ; en 1940,
quinze ; en 1941, quarante-quatre ,; en 1942, quatre-vingt-dixneuf ; en 1943, cent ; on ne compte pas ici les recollections mensuelies.
Voii une autre statistique propre au temps de guerre : nous
avons quinxe travailleurs en Allemagne ; sept dans les chantiers
de jeunesse ; vingt et un travailleurs en France ; cinquante-cinq
prisonniers en Allemagne ; prions pour eux frequemment et avec
ferveur.
Pro fratrvbus nostris absentibus. Salvos fac servos tWo Des
meus sperante i te. - Pro afflictis et captivis. Libera eos Dew
Israel ez omibus tribulationibws sis.

Nos 6coles apostoliques vivent malgr6 les temps difficiles que
nous traverson. A Folleville, p4piniere de nos frbres coadjuteurs,
Sy a une quarantaine d'enfants. Au Berceau, j Gentilly, a Loos,
i Prime-Combe, on prdpare des missionnaires qui assureront la
relbve des missions 4trangeres et des missions de France. Les
temps sent difficiles, les esprits sent 6nerv6s ; ii faut du doigt6,
de la patience, de la science pedagogique. Que nos professeurs
des dooles apoetoliques soient comme les anges gardiens de leurs
entanta ; qu'ils se revetent de I'esprit et du z6le des anges gardiens.
A Dax et k Prime-Combe; on s'occupe des adminaristes, des
philosophes, des th1ologiens. Le programme des professeurs des
Ecoles apostoliques et de notre maison de Dax est un des plus
beaux qu'il y ait dans la Compagnie : former de futurs pr6tres,
de future missionnaires. Les uns parmi eux s'attachent davantage
ileur formation humaine proprement dite : acquisition et developpement des qualitds physiques, intellectuelles, morales, qui
sont l'apanage de tout jeune homme moderne. Les autres conti.
nuent et 41lvent sur ces bases qui doivent Atre par consdquent
solides, lea minariste, le pr6tre, le religieux : tiche successive
dont toutes les parties doivent tre assur6es dans la coordinatiod
la plus parfaite possible. En ces temps de redressement, de relbvement auqual on nous convie, aprs une ddfaite dont nous dev-
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de vous..

Nos dcoles apostoliques nous assurent I'avenir de la Compagie. Comme la Compagnie s'occupe de missions a f'tranger,
de grands et de petits s6minaires et de missions en France, nos
jeunes gens soot destin6s & devenir des missionnaires de France
at d'6tranger, des directeurs, des professeLrs. Quatre branches
s'ouvrent devant eux et exigent d'eux des qualit6s indispensables:
sante, science, saintet6.
La Santd : la vie tr6pidante moderne, les temps que nous vivons sont certes bien faits pour andmier les organismes, les ddbiliter. Et eependant, nous avons besoin de rudes missionnaires,
de directeurs robustes, de professeurs pleins d'6nergie.
La vie si p6nible des Missions, dans des climats si diff6rents
des n6tres, aux nourritures frustes, demande des sants de fer,
des organismes r6sistants, des corps solides.
Nos grands s6minaires, i la vie si r6gulibre, se contentent de
moins, mais un directeur-de grand sdminaire use sa vie dans
des 6tudes absorbantes, qui se doublent parfois d'un ministbre
6erasant.
La tLche de professeur de petit s6minaire. d'dcole apostolique,
requiert des dispositions physiques plus importantes encore :
classes nombreuses, surveillances quotidiennes, pr6dications frdquentes .; cette vie hachde, toute entiere mise au service de 'enfant, de I'adolescent, exige un renoncement de tous les instants,
une patience, un depouillement continuel pour I'enrichissement
progressif des e16ves.
Le pr6dicateur de France doit parcourir civitate. et castelU
pour porter la parole de Dieu, s'habituer k tous les logements
plus ou moins confortables, supporter les intemperies des saisons, passer de longues heures, ou seances au confessionnal, prechep rtoutes les heures du jour et du soir : toutes ces occupations de notre Compagnie supposent des santds vigoureuses k

toute epreuve.

Aussi, mes bien chers confreres, veillez k la sante de nos jeunes gens, d'abord dans le recrutement de voe enfants. Examines
les anteeddents pathologiques ; une fois admis, suivez de pres
leur evolution physique, leurs accidents physiologiques. Cela
vous permettra de mieux connaltre tel corps. Selection des sujets, assiduit6 et sollicitude pour leurs santes dans les cas anormaux ; pour les santes normales, veillez a leur developpement
pulmonaire, musculaire. a Mens saa in corpore sano n. Suppleons aux deficiences de I'heure presente par des exercices de
gymnastique, par des promenades reposantes et fortiflantes, par
le sommeil r6parateur. Pr6occupons-nous davantage de e facteur important, la sante, auquel les grands maltres de l'Universite eux-memes pretent attention pour nos bacheliers, en exigeant des exercices de gymnastique.
Mais nous visons plus haut : les exploits de la force physique
ne nous font pas m6connaltre les lutteurs silencieux de resprit
et leurs victoires. La Science, voilk le deuxieme but que nous
devons atteindre et auvegarder.
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Tout le moode, lesavbques surtout, comprennent la n6cessitA
des missionnaires parcourant les campagnes, rappelant les v6rites essentielles, mettant les consciences en regle, en pair. Cos
jeunes gens n'ont pas besoi d'une science subtile, excessive, taAt
au point de vue dogmatique que scripturaire ; il leur taut uae
science sure, pratique ; on les pr6parera par des cas de conscience fr6quents qui dvelopperont leur jugement pratique.
Les grands saminaires acceptent surtout pour directeurs des
intellectuels, des hommes connaissant la scolastique et les sciences modernes, des professeurs clairs, capables non de faire l'admiration de quelques-uns, mais d'instruire, de communiquer leur
science, de diriger les eccldsiastiques, de former de future pr6tres.
Geux-I doivent acquerir une science profonde, solide, puisee
non dans les manuels, mais dans les grands auteurs, dans saint
Thomas en parliculier. Rien n'est formateur comme la Somme
thdologique, dtudi6e & fond avec son enchatnement ; ses theses
toffees, ses objections 6veillant I'inteligence ; ceux-IA devront
savoir I'hdbreu et les connaissances requises pour obtenir les dipl6mes bibliques, 6tudier les sources du droit canon, les * Fowtes a de Gasparri, les dictionnaires de la Bible, de la Thdologie,
et aussi la Patrologie de Migne. Si l'on veut des professeurs de
grand snminaire, il faut mettre ceux qui y sont destines en contact avec les grands auteurs, les PBres de l1Eglise, les docteurs.
Les petits s6minaires demandent une elite, mais d'un autre
ordre. La science th6ologique requise chez ceux-lk n'est pas la
mAme. Inutile de leur apprendre des choses qui ne leur servirent jamais. II faut se mettre dans I'esprit qu'ils auront peu de
temps a consacrer & l'4tude de la thoologie plus tard. Qu'ils apprennent done l'essentiel, le manuel qu'ils devront revoir et relire': dogme, morale, droit canon, histoire de 1'Eglise, Sainte
Ecriture (pluntt ce qu'elle dit quo ce qui a Mtd dit d'elle). On fait
beaucoup trop d'honneur i certains auteurs que de s'arrter k
1'dtude de leurs idees baroques, insens6es. On perd le temps &
essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Enseignes I'Evangile, la doctrine de 'Eglise, des Papes, des Conciles : expliquez
ces documents de premier ordre. Sans doute on ne peut & Dax
graduer I'enseignement, le specialiser, mais les professeurs doivent savoir exiger des 6tudiants 1'exploitation de leurs talents
individuels : celui-ci, on le guidera vers les 6tudes profondes, s6rieuses ; on ne demandera de celui-li qu'une bonne moyenne,
tout en lui indiquant, vu ses capacites et ses gotts, tels on tels
auteurs d'humanites ou de sciences. Surtout, formez les futurs
directours d'apostoliques A la pedagogie, & 1'Bducation. Mettesleur entre les mains, en derniere annae, par exemple, les revues
de l'Eaeignemet chrdties, donnez-leur une bibliographie pddagogique comme aux futurs directeurs de grand seminaire. Dans
les grands comme dans les petits seminaires nous manquons de
pedagogie. On instruit quelquefois en dopit du bon sens. Les 616ves ne comprennent pas : deux on trois seulement. On donne nn
enseignement nuageux. L'analyse logique, l'explication frangaise
sont des exercices d'une importance capitate qui forment et developpent le jugement. Aujourd'hui, la bibliothbque des professeurs sest enriohie de livres, de mannels mtthodiques, prati-
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qws... inconnus autrefois. Pourquol le niveau intellectuel de nos
jeunes gens ne s'en ressent-il pas ?
Dans l'6ducation actuelle, forme-ton l'intelligence, le ccur, la
volontd, la conscience, le caractbre ? On s'imagine que lorsqu'on
On onU
fait un beau discours, une belle coonfrence, toutteat fl
blie que I'6ducation est une eouvre de patience, que I'enfant doit
gtre gardd, dirige pas a pas individuellement, du d6but & Is fin
de I'rcole apostolique, cette formation et direction se poursuivant
an s6minaire, oar le s6minariste en entrant &Saint-Lazare n'est
pAs parfait ; on n'est pas en droit d'exiger de lui une perfection
qui ne viendra que peu & pou. Au sdminaire, il est encore un
jeune homme sujet aux emotions, aux r6actions, aux resistances
dont le directeur ne se trouble pas ; mais le role do celui-ci consiste a calmer, i apaiser, a diriger avee tact, ddlicatesse, doigtdOn ne forme pas I coup de sanctions et de renvois ; la perspective des veux et des ordres eat autrement formatrice que les
punitions, les sanctions. N'oublions pas que lea Francais ont leurs
qualit6s et leurs d6fauts, tout comme lea sujets des autres nations ; que chaque province de France poss6de sea caracteristiques, ses qualit6s et ses d6fauts dont ii faut tenir compte. On no
fait pas-passer dans le meme moule les ardents, les lymphatiques,
les bilieuk, les sanguins, les gdnreux, les mous, etc.- Dan certaines provinces on est ferm6, dans d'autres frondeur, dans celleci, tUtu, dans celle-lk, pieuz, mais sans consistance.
11 fant prendre les gens comme ils sont, et les former a force
de patience, de bout6, de collaboration ; revenir cent fois a opasur des conseils salutaires donnas avee
portiue a a importw,
franchise et bont6, ear autrement Is rembde opAre plus de mal
que de bien.
Dans notre jeunesse, certains se destinent enfin aux Missions h
I'dtranger : pour aller soul dans la brousse, trouver sur le moment une solution aux questions dpineuses sans consulter qui
que ce soit, avoir le coup d'ceil juste pour beaucoup de problbmes, ii faut avoir une certaine audace, de l'entrain, de la bonne
humour, un jugement strLa science cependant n'est pas un but, elle est un moyen pour
une muvre surnaturelle qui requiert beaucoup de vertu. Notre
ideal est celui du bon et saint prAtre. C'est la formation spirituelle et religieuse qui doit en d6finitive rdelamer votre attention
et vos soins.
Le missionnaire & I'6tranger besoin d'une vertu surdminente
pour se defaire de ses habitudes europdennes, s'acclimater,
s'adapter ; puis, durant son noviciat d'apotre, que de durs moments il traverse : difficulths de la langue, indifference du milieu,
souffrances de la solitude, perils de toute sorte parfois : c'est un
peu la r4petition des tribulations que saint Paul nous dit avoir
subies au cours de ses randonndes apostoliques dans la denuxime
pitre aux Corinthiens (XI,25) : qui dira vraiment les souffrances
do nos missionnaires d'aujourd'hul en Chine, f Madagascar ?
S'ils oat de la vertu, ils s'ecrieront dens I'absence des gouvelles
de France : a Quand je suis faible, Dieu eat ma force a ; a si
Dieu est avec moi, que craindrai-je T a
Ceux qui sont pr6poe6s a ad ceeri disciplina a sent tenus A
donner l'exemple du recueillement de I'union i Dien, e la gran-
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deur morale, de la saintet6 : de nos directeurs de grand seminaire vraiment saints s'6chappe un rayonnement bienfaisant de
saintetd. Sur lear sillage, d'autres Ames suivent. Notre bienheureux PBre ne disait-il pas a un saint fait un saint comme us
mouton fait un mouton a. Les directeurs d'Ames ne s'improvisent pas : raison de plus pour obtenir de nos saminaristes l'amour
: e'est parmi coux qui
de I'effort, du sacrifice, de la g6n6rositc
brilleront en cela que nous choisirons nos directeurs de grand
adminaire, le sel de la terre, la lumibre du monde.
Nos professeurs d'ecole apostolique se signalent, eux, par fe
d4vouement quotidien, I'obscur labeur, le sacrifice r6p4td. Chaque matin I'oraison, e'est une provision de courage, de patience,
de bonne volontd qu'ils puisent aupres du Maitre. Car s'ils font
la classe sans y metire ce cachet sacerdotal, cette 616vation morale qui doit grandir leur parole, le Christ est en droit de leur
dire : Nonne et ethniei hoe faciuat ? * Nos professeurs laics
'en font-ils pas autant ? * Cest a leur contact, de parole et
d'exemple, que les el1ves doivent apprendre le prix d'une Ame,
la grandeur du sacerdoce, la beauti et la richesse d'une messe
bien dite, la sublimitd de la vie apostolique. Pour riveiller en
eux cette flamme sacerdotale, pour maintenir bien haut leur
ideal sacerdotal, nos professeurs d'!cole apostolique doivent se
rdveler de saints pretres. des pr4tres vertueux : 1'dducation, la
direction, la formation de la conscience, de ces Ames qui leur
sont conflees. 1'tude de leur vocation, le passage de la pubert::
tout cela r6clame me vertu sacerdotale dprouve... de la depend
parfois toute une vie dans Ie bien, car c'est k ce moment-la que
peut retentir dans 1'Ame de vos grands les ai mi perfectus
esse a, et cet appel grace i vous ne doit pas Wtre sans r6ponse.
La vertu n'est pas moins n6cessaire & nos missionnaires de
France pour que leurs actes r4pondent & leurs paroles et agrandissent ie rayonnement de celles-ci : pasteurs, fiddles. Filles de
la Charitd seront bien edifids par la vertu du missionnaire, sa
simplicit6, son humilit6, sa charitd : son ministere sera quintupl1 par sa vertu.
Voilk done, Messieurs, et mes chers Confreres, les qualitds que
vous deves exiger de vos jeunes gene : la sante, la science, la
vertu : c'est une grande oeuvre i entreprendre ; seuvre de longue
haleine, mais qui nous fournira de bons ouvriers pour le champ
du Pere de famille : ces ouvriers pourront Atre divers, puisqu'il
y a beaucoup de demeures dans la maison du Pere et beaucoup
de fonctions dans la famille de saint Vincent, mais leurs caract6ristiques g6ndrales, nuancees selon les fonctions, seront fondamentalement les memes.
Cete entreprise, dans quel esprit allez-vous la poursuivre,
quelle m6thode dirigera vos efforts ?
Dans la formation de la jeunesse clericale, et apostolique, use
de bontd, de discipline, de pedagogie.
La bontd : le Christ a choisi ses futurs successeurs dans un
milieu pen brillant : de pauvres bateliers & ddgrossir ; un seul
tranchait sur les douze : Mathieu, le publicain, le greffier. Alors
songez I la patience, I la bontu du Maitre, pour dlever ces intelligences au-dessus des ambitions terrestres, au delk du niveau
moral de tout Juif moyen. II lea instruit patiemment avant de
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la envoyer en mission ; U les habitue pen & peu & 'idee du
sacrifce, do la passion. Pierre est choqu6, mais qu'importe ; iU
1e rAprimande : a Tes sentiments a sont pas ceux de Dieu, mais
des Aommes a (Ma. VIII, 33). II leur apprend I'humilit6, 1'enfance
spirituelle, la tolrance k I'6gard de ceux qui font usage de son
nom ; is doivent rester e sel de la terre ; ii leur inculque la
ofiance en Dieu, leur promet l'assistance du Saint-Esprit. Mais
que de deceptions parfois. Le Christ monte & Jerusalem pour
a passion, et ses intimes rAvent des places d'honneur dans le
Royaume ; ii approche de sa fin et eux se disputent sur une
question de p)6seance ; ii supporte Judas jusqu'au bout. Quel
magniflque exemple que Notre-Seigneur formant ses apotres..
Yoilk votre modole. Oh I certes, je le sais par experience : les
jeunes gens dans les 6coles apostoliques sent partois insupportabes, sans piti.. Parfois, ils moonnaissent notre ddvouement,
mais nous devons fTre bons, inlassablement bonas : j'ai composd
autrefois une histoire de nos jeunes gens ; j'ai lu nos archives,
le compte rendu des visites, les lettres des Supdrieurs generaux,
des dveques : tous insistent sur la bonte ; tous visent k moderer
I'exaspdration des professeurs, vis-a-vis des enfants de nos ecoles Done, grondes, mais avec amour ; reprenez, mais avec douceur ; encourages surtout ; felicitez souvent ; soyes d'une patience d'ange, celle de votre ange gardien pour vous.
Cette bonte n'exclut pas cependant la fernete, la discipline
Mais ici, permettez-moi cette recommandation ; avant d'exiger
la discipline, I'eort, soyes vous-meme bien en rgle avec votre
conscience, votre superieur, en harmonie avec votre corps professoral dont vous etes membre. D'abord, vous dependes non
pas de I'Eveque, mais de votre Suparieur, de votre Visiteur, de
votre Superieur ou Vicaire general. VoilA I'ordre hidrarchique
qu'il faut suivre. Ensuite, vous demandes de la tenue, de la
propretm, du respect, mais d'abord que vos eleves n'aient rien
Svous reprocher sur ces points-la Les enfants sent souvent nos
meilleurs Aducateurs. En outre que rien, dans votre conduite,
dans vos principes, ne diminue l'autorit4 de vos confreres, de
otre Conseil. Alors, l'autorit6 sera respecte : elle sera une
atmosphere gangrale, universellement admise, vndrde do tous.
Quel bien peuvent faire des professeurs qui sont opposes les uhs
aux autres, qui parlent contre leu superieur, leurs confreres, et
cels devant les eo6ves ?
Faudra-t-il une discipline, avec on sans sanction ? Les sanctions sont ncessaires ; mais point de sanctions trop rdpetOes
qii brisent la volonte des enfants ; ils obeiront, mais c'est une
obeissance exterieure, une obeissance sans effet moral, que votre pdagogie dirige et conduise vos mesures disciplinaires : des
sanctions moderles, suggrees par une juste appreciation du dBlit, dondes paterneliement dans I'espoir d'une meilleure conduite seront mieux apprccides que des pensums inspirda par
ne discipline de caserne.
Vous le constates done : a co6t de la discipline theorique intorvient une science pratique, p6dagogiqua, experimentale. Dana
I'enseignement, comme dans votre conduite vis-.-vis des :61ves,
dtudiez-vous, recherches la cause de vos insucces, des incomprdbensions, des maladresses. Ils n'ont pas compris vos leoons, c'est

-32quo put-tre alles n'6taient pas asses & la porteo d(ee d4ves
moyens. Tel avertissement n'a pas 6t6 suivi d'efft ; ces qu'il
n'etait peut-tre pas opportun, qu'll manquai de nuances, de
douceur, de sympathia. Ainsi peu & peu, vous vous fres, comme

nos paysans pour leurs travaux, up livre de raison ; vous adap.
terez les principes g6nuraux de nos diretoires A la jounesse aotuelle. Et vous nous donneres des confrbres mieux formes, plus
surnaturels, plus aptes aux fonetions de la Compagnie.

Gete triple formation, corporelle, ecientifque, morale, eat
contrecarr6o par les 6veoements actuels. Dieu a sea dessein.
Les 6preuves forment souvent mieux que la vie normale. Noe
jeunes gens prisonniers, travailleurs, seront maria plus vite et
plus fortement ; Us seront & pied-d'wuvre pour les labeurs inmenses qu'exigera I'apre-guerre. Ayons conflance. .Nos proc6d6s
habituels do formation, nos cadres usit~ sont brises. Peu importe. Dieu eat toujours L. II sait tirer le blen du mal et quelquefois un grand bien d'un grand maL. Le vieux Lamech disait
de Noo, son ila : Cel-i-ci nss consolera de nos musx. Disons la
mnme chose de nos jeunes : il ont grandi dans un deluge universel de fau ; ils seront plus forts, plus vaillants ; its assureronLA la petite Compagnie des jours glorieux ; iis ranimeront la
loi et la eharitA en refaisant un monde nouveau, un monde plus
beau que celui que nous avons connu.
A Dax, M. Joppin est directeur des 4tudiants ; M. Droitcourt,
des freres coadjuteurs. A Prime-Combe, en janvier 1943, dixz
neuf semniaristes, vingt-deux 6tudiants.
La province d'Aquitaime a pour consulteurs MM. Pardes, Ber-

geret, Bizart, Roux

Apres avoir parl6 des maisons de formation, parlons des muvree de France.
Lee missions semblent florissantes : a Loo~, M. Bdvire ; a
Lyon, M. Lebacq. Ce dernier loge provisoirement chees ls Sours,
en attendant qu'on puisse trouver une maison ; a Rennes,
M. Lampe ; a Toulouse, M. Adam ; & Toursainte M. Castel ; a
Limou, M. Meunier font du bon travail avec lea confrmres de
leurs maisons. Les missions sent & l'honneur. Le cardmal Suhard a fond6 la Mission de France, qui a son siege pruncipal &
Lisieux, et qui eat destinee A venir au secours des paroisses abanconnes.- Nous ne pouvons que louer Dieu de voir cette cuvre
s'6tablir. Utinam omnes propheAent. Mais nous devons ajouter
que saint Vincent doit voir d'un bon ceil cette ceuvre s'etablir,
el qu'il souhaite peut-tre dans le Ciel que ses fils spirituels
s'appliquent de plus en plus aux missions dans ls campagnes
plutOt que dans les viles, aux missions dans les villages abandoands plutot que dans les villages pourvus de cures.
Rappelons-nous notre quatrinme v~Ou ad salutem pauprefm rluicamorem. On a dit dans un livre qui a fait sensation : Frane,
apy de mision, que nous etions infldbles a la vocation que nous
a doonle saint Vincent de Paul, que nous negligions les campaanea. Je veux croire que cette assertion n'est pas exacte. Qu'ellenous stimoie cependant k ltre de plus en plus fideie & nos obligations, all salut des pauvrea gens de la campagne. NotrF
Seigneur
parle dans i'Evangile des : owes mo habestes pastores. I taut
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nous mettre A la disposition des dveques pour dvangdiiser lea
paroisses sans pasteurs. L'assembl6e de 1931 nous invite i estimer et aimer beaucoup missiones ad ruricolas.
M. Roux, un vdtdran des missions, travaille toujoura malgr6
son grand Age. II est aum6nier h la CadBne ; it continue son
fructueux ministbre aupres des pr4tres et des smcurs. M. Bauthian l'aide dans ses travaux.
La m4me Assemblie nous invite dans nos missions a placer
l'image de Notre-Dame de la Medaille miraculeuse. Rappelonsnous, en effet que la Trs Sainte Vierge a daign6 favoriser la
famille de saint Vincent d'une apparition fameuse entre toutes.
Ctte ddvotion est un des moyens les plus efficaces pour convertir les p6cheurs, assurer la pers6verance des justes, sanctifier
les enfants, les jeunes, les femmes, les hommes, les vieillards.
Etablissons, ott nous le pouvons, 1'association de la Medaille miraculeuse, I'association des Enfants de Marie. Ce sent des associations toujours actuelles : on y prie, on y loue la Sainte Vierge,
an s'y propose d'imiter Marie. Quoi de plus ndcessaire, actuellement ? Ce no sent pas des oeuvres laicisbes, des oeuvres neutres,
des muvres paiennes ; ce sent des oeuvres religieuses, confessionnelles, chr6tiennes. Pour les d6velopper, pour ressusciter celles
qui sent mortes, pour r6veiller celles qui dorment, j'ai prid
I. Triclot de se faire le Pierre l'Ermite de cette croisade mariale ; et je le remercie du zele qu'il y apporte avec ses deux
colaborateurs. Mais ce mouvement marial qui est ddsire par le
Souverain Pontife n'est pas I'apanage du seul M. Triclot et de
sea cooperateurs. Tous les missionnaires sent convids A se faire
les chevaliers de Notre-Dame de la Mddaille miraculeuse. Ego
diligentes me diligo. Mecum divitiae et gloria. Qui me inveniet
inveniet vitam, qui elucidant me vitam aeternam habebunt.
M. Ryekewaert a prtchb une retraite 6piscopale.
Nos Grands s6minaires vont leur. train ordinaire malgr6 la diminution des sdminaristes. Le s6minaire de Nice a ete evacu6,
et jeunes gens et directeurs sent B Cannes. Le Grand stminaire
t'Evreux qui dtait moiti6 a Paris, moiti6 dans )'Eure, se trouve
Smaintenant tout entier dans I'Eure, h Saint-Aubin d'Ecrosville,
sons la direction de M. Henri.
Sortons de France et parcourons rapidement lee autres provinces.
En Allemagne, li maison centrale de Cologne a Wt4 ddtruit' par
lea bombardements d'avions. Les confreres de cette maison se
ant dispers6s dans les autres maisons de la province. La proTice des Seurs a dtd dprouvde par la mort de vingt-deux Filles
jela Charit6, tudes a Dusseldorf par les bombes des avions.
i n'ai aucune nouvelle de nos confreres de la province de
nle, sinon que nos prisonniers nous derivent que les confr6ia-et les sceurs sent trbs charitables pour eux.
'iLa Belgique a quatorze dtudiants, six sdminaristes ; on preche,
h visite les maisons des scours, on soutient leur courage.
;iAni Congo belge, il y a dix pretres, trois freres, douze Filles
prdv la Charitd. Le 28 fdvrier 1941, M. Windels a det nomuin
Itt apostolique de Bikoro.
-ltE Espagne, je n'ai aucune nouvelle des ceuvres de la pro-
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vince de Madrid. Jen ai davantage de celle de Barcelone, car
j'ai requ un numero des Annales de la Congregation, publides
dans cette province.
A Barcelone, l'antique maison qui a Mt la premiere de 1'Espagne est totalement ddmolie. Une partie de son sol est devenue
la place de Castile. D'autres parties ont servi B.dlargir la rue de
Taliers. Gette antique maison avait six mille sept cent quatrevingt-trois metres carrds. L'ancienne dglise a tdi confiee aux
Mercedaires. On n'a pas pu retrouver dans cette 6glise les restes
du venerable M. Senjust.
La seconde maison barcelonaise, celle de la Ronda de SaintPaul, qui fut habithe de 1833 h 1835, et qui fut prison de fenmes, n'existe plus ; il ne reste que le sol denud6.
La troisieme maison, qui a et6 mutilde en 1909 et 1936, a dt6
restaurde. On a reconstruit la chapelle de la Sainte-Agonie, bralee en 1935, et on a consacrd 1'autel du Saint-Sacrement. M. Ramis
eat Superieur de la maison. II a fait refaire portes, parloirs, r&fectoires, cuisine. L'ancienne chapelle sert de reunion pour les
associations picuses. L'eglise de Saint-Vincent attend les deux
cent mille pesetas ndeessaires pour sa reconstruction.
Cette maison a donna quatorze missions, vingt-neuf neuvaines, vingt triduums, trente-trois retraites, trente-deux exercices
spirituels, cent dix-huit sermons. On y fait des cours de religion
pour adultes, des conferences aux Enfants de Marie, des catdchismes, des reunions pour I'Apostolat de la priere et pour rAssociation de la MBdaille miraculeuse.
Les Annales donnent des details intdressants sur les missions
de Barcelone. Le compte rendu eat impartial, il aignale les succes et les insucces. Ainsi, a San Quintin de Medeona, pas d'enthousiasme, la religion est en baisse, le spiritisme rbgne, les hommes ont peu on pas de foi, ils ne veulent pas que leurs enfants
apprennent la religion ; il y a dans cette ville deux usines qui
sont des foyers de critique contre 1'Eglise. Parmi les edrbmonies
principales des missions, mentionnons le Rosario de la autora,
le chemin de la Croix dans les rues.
A Calafell, on note une grande insensibilitd pour la mission :
cela vient de la politique, des. rancunes entre families ; on ne
pratique pas, on blaspheme, mais on porte un cierge a la procession, on invoque sainte Barbe contre le tonnerre. On.preche
dans un cin6ma. Les enfants distribuent une image de NotreDame du GarmeL Les soldats viennent nombreux h la mission. On
fait des sermons religieux et patriotiques. On honore la Vierge
del Pilar.
A Vacansas, mission pen animde, beaucoup d'ignorance, d'indifference. La pluie, les mauvais chemins ont gatd la mission. Sor
sept cents habitants, il y avait vingt personnes a la messe de
chaque jour.
On voit que les missionnaires sont sinceres dans leur compte
rendu et qu'ils n'exagerent pas leur succ4s, comme I'on eat trop
port6 A le faire.
Dans les autres missions, succbs magnifiques : enthousiasme,
on se demande pardon, larmes au depart. En somme, les missionnaires sont z6dls, remplis de l'esprit de saint Vincent, ils
prechent aux pauvres, ils font du bien.
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A Espluga, ii y a dix 4tudiants philosophes, six asminaristes
clercs, quatre seminaristes coadjuteurs : on suit le plan d'dtudes qui a 6t4 dlabord par la commission dpiscopale des sdminaires et approuv6 par le Saint-Siege. II y a une congr4gation mariale et une association des Saints Anges. Nos confr6res d'Espagne n'ont pas la manie des changements dans les ceuvres oh,
comme en France, sous prdtexte de mieux on fait quelquefois
pira Pendant les vacances, les dtudiants ont pr4oh4 an rdfectoire, et its ont blanchi, peint la maison ; ils y ont dtabli 1'lectricitd, etc... 1 ont cedlbr, la fete de saint Vincent et du bienheureux Perboyre par des s6ances, celle de la Mddaiile miraculeuse par une neuvaine. Ils font des excursions pour le ravitaillement et ils rapportent du bols, des champignons, etc.
A Bellpuig, il y a vingt-cinq apostoliques : on a fait trois
Ssdances dans 1'annde, le 28 mars, le 28 avril, le 7 novembre.
M. Lacorte est supdrieur de 1'6cole.
A Valencia, les confreres viennent de se charger de la paroisse
de Notre-Dame de Monte Olivete ; le premier curd est M. Navarro Ruiz. I y a eu beaucoup de difficultds pour dtablir I'Action
Catholique. La messe dialogude a &tA dtablie.
A Puento de Sagonto, fondation rdcente, il y a eu grandes
difficultds et hostilitd ; ce sent des ouvriers travaillant dans une
grande fabrique. L'arrivde des confreres n'a pas 4td solennelle.
Ils ont Ut6 mal renus, en particulier par les mouvements d'Action
Catholique.
A Palma, il y a treize apostoliques. A Cuenca, onze thdologiens.
On a rdimprim6 le Manuet de l'Association de la M6daiile miraculeuse, dont M. Vilanova est I'auteur, et qui a 6td augmentd
par M. Vigo.
Grace. - A Santorin, M. Badetti est seul. A Thessalonique,
M. Gabolde est mort Je 26 d6cembre 1942. Sa mort a dtd tres
6difante, comme sa vie.
La propridtd de Zeitenlik est occupde par les Allemands, mais
le jardin est cultivd par les deux communautds.
En Hollande, il y a beaucoup de jeunes prdtres qui attendent
la fin de la guerre pour partir en missions.
Concernant le vicariat de Yung Ping-Fu, on a requ un message
par le Vatican : a Prire assurer Suprieurs que Lazariates hollandais de Yung-Ping-Fu se trouvent concentrds Shantung en
bonne santi. Prient les Sup6rieurs et attendent nouvelles leurs
families qu'on peut envoyer par Radio-Vatican. a
Les missions de Java, Soerabaia et les maisons du Brdsil attendent que la grande sirbne annonce, non pas 1'arrivde des bombardiers, mais la venue de la paix. Pa pacem Domine in diebus
nostris.

Voici quelques renseignements sur la province de Hongrie :
i* Budapest est le centre de toutes les confrdries de Charit6,
des Enfants de Marie, des Conferences d'hommes et du Grand
mouvement vincentien fdminin, dans lequel MM. Kohler et Kovacs ont rduni et mobilied toutes les confrdries de femmes afin
de collaborer A une grande euvre de charit6 sociale. Objets prin-
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cipaux de leur ddvouement sent : colonies de vacances, visites

des pauvres et secours des families 4prouvwes par la guerre.
2* Pilisesaba. - Premiere maison de la province. Provisoirement la paroisse est confide aux Lazaristes. M. Ie Visiteur luim6me en est le cure. Cependant, dit-il, il n'en porte que le titre,
6tant tres souvent absent, en raison de sa fonction de Visiteur.
II a deux vicaires : M. Ruzsik pour les Slovaques, et M. Kornacker pour ceux qui parlent allemand. Ce sont eux qui font le
cat6chisme & I'4oole. A Klotildliget (tout pris de PFliscsaba), il
y a un college oil M. Lindmayer enseigne la religion et M. Ruzsik
le chant et la gymnastique. Ce colbge exerce un trbs bon effet
sur tout le village. Ensuite il y a les diverses soci6t4s dont la
direction et l'administration demande beaucoup de temps et
d'6nergie.
3* L4kocsa. - Maison d'agriculture. Elle fournit tout ce qu'il
faut A la maison de Szob comme mais et pommes de terre.
MM. Losch, Fenyo et IIorvath composent le personnel de la
maison. M. le Visiteur a l'intention d'envoyer lb-bas une partie
de 1'd6ole apostolique oh les eleves passeraient les examens chez
les Cisterciens de Pecs, et seraient sous la direction de M. Gas-'
par. A cause de la maladie de M. le Cure, ce sent nos confrbres
qui s'occupent de la paroisse ; ils donnent on plus des missions
et des retraites.
V* Pasztori. - Le personnel de la maison se compose de
MM. Kuti, Enizs1l et Kedli. Ils donnent des missions et des retraites. M. Kuti etant aum6nier des soldats, B present il n'y a
que deux confreres 6 la maison. La vaste propridtd fournit tout.
le bl6 ncessaire & la maison de Szob, et toutes les pommes de
terre n6cessaires a la maison de Piliscsaba.
5* Szob. - Maison des etudes. Le nombre des vocations est
tres r6duit. II n'y a que dix dtudiants, au lieu que jadis leur
nombre s'dtait deja Blev6 jusqu'k trente. Cette ann6e, il n'y
avail que deux candidats au s6minaire, dont Pun a etM admis,
mais il n'est pas encore arrivd. Pour les retraites ferm6es, ils
ne peuvent accepter que trente hommes & la maison. Aussi ils
voudraient bAtir, mais ils sont obliges d'attendre la fin de la
guerre pour cola.
6* Csepel. - Dans cette maison, il y a six confreres sous la
direction de M. Markus. Pour le moment ils habitent dans une
maison loude. Ils voudraient construire. Tout est pr6L mais il
manque les matdriaux. II faut attendre jusqu'A la fin de la guerre.
Ils ont quatorze mille fiddles, tous des ouvriers d'usine. Quatre
confreres suffisent & peine pour faire le catdchisme aux enfants.
Le travail est accablant.
7* Nagyvarmd. - La, les Lazaristes ont &tA dotes d'une belle
petite eglise et d'une maison de mission. L'glise eat dediee &
Notre-Dame de la Medaille miraculeuse. M. Szedenik ese le Supdrieur et le directeur de la province des Filles de la Charith de
Nagyvarad. II y a six confreres dans cette maison.
8* Kolozsvat. - Sous la direction de M. Ebner, M. Kollo no
fait que voyager tout le temps, pour atteindre les Ames chez
elles M. Jean Toth, avee le frbre coadjuteur Bela, a & parconrir huit villages chaque semaine, en motocyclette, pour attoindre
les hongrois catholiques et enseigner leurs enfants. C'est vrai-
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ment un territoire de mission, au sens le plus primitif du mot.
9' Enfn Csikszereda, oi M. Ipolyi travaille dans la ville
m6me, et M. M6szaros (qui vient de demander une bicyclette),
s'occupe d'une mission sporadique qui se compose de cinq villages.
M. Ebner a fait construire une 6glise a Kolossvar. L'6glise est
achevde, mais pour la maison ii faut patienter, parce qu'on livre
trBs difficilement les mst6riaux necessaires. II y a trois aumoniers : MM. Kaspati et Kuti dans le3 h6pitaux de Budapest,,et
M.Vertes, sur le front russe.
Je n'ai aucune nouvelle d'Irlatde. M. Travers, Sup4rieur du
College des Irlandais & Paris, garde sa maison, vide de jeunes
gens.
A Rome, la Croix-Rouge occupe la Maison Internationale. Nos
confreres et nos soBurs s'occupent des 6vacuds qui sont nombreux;
ils se d6vouent pour les orphelins. Nos confreres et nos soeurs
d'ltalie ont 6•d bien dprouv6s.
M. Biamino, directeur des soeurs, nous dcrivait de Turin que,
le 8 decembre 1942, par suite du terrible bombardement de la
ville, une Fille de la Charitd, Scaur Santina Selva, vraie santina,
vraie petite sainte, a 6td tu6e dans le grand h6pital des Molinettes
pendant qu'elle assistait ses malades ; une autre, Scur Victoire
Demarchi, a dt6 bless6e gravement ; on espere la sauver. Les
Filles de la Charit des diverses maisons sont dispersdes avec
leurs enfants et leurs malades et vieillards ; on a ferm6 les
laboratoires, les creches, les misdricordes, par suite des explosions et des incendies.
La belle ville de Turin est dpouvantablement endommage :
les ecoles sent fermes, la maison provinciale des Scours est
presque deserte (il reste vingt Soeurs). La Visitatrice est & Luserna. La maison provinciale a 6tW endommagde par des bombes
tombdes pres d'elle et par le feu, elle est quasi-inhabitable ; on
a fait des r6parations, le mieux qu'on a pu, pour demeurer tout
autour. M. Asinelli, Visiteur, dfi que les maisons de Turin, Gines,
Cagliari, ont 6t6 endommagdes. En Sardaigne, toutes les omvres
sont dispers6es. La belle 6glise des confreres de Cagliari n'existe
plus. Malgr6 tout on continue & trayailler.
M. Jacques Lavezzari est mort aprbs avoir travailld avec beaucoup de zble et un grand amour de sa vocation. Fr. Isella Victor
est all dans une autre vie ; c'dtait un frbre pieux, laborieux,
bien que quasi toujours maladif.
De Naples, M. Rispoli derit le 30 d6cembre 1942, que, par mesure de prudence, les 6tudiants sont A Lecce, les s6minaristes a
B6n6vent ; it reste I Naples huit pretres et dix freres coadjuteurs.
Le 20 avril 1942, M. Mangiapane derit : « Palerme et Catane
oat en des jours tristes. * Le 27 juillet 1943, le meme derit :
* Dans la nuit du i1 au 15 juillet, quinze bombes explosives et
soufflantes, dpargnat seize confrres, oat ddvastd presque totalement la tris belle et vieile maison de Naples, precieuse par
tant de souvenirs, et berceau de tant de saints missionaires.
Quelles ruines I Tout le cdtd sudSoest du premier au quatri~me

'est qu'uan monceau de ruine, de murs dventrds par les bombes.
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Le cdtd sud-est est fortement endomma?6, inhabitable. Le dortoir
des seminaristes est pour un tiers tombd dans le rdfectoire.
Le studio est tombd, la cuisine, la ddpense, Pescalier sont dftruits. La grande chapelle, la bibliothbque sont en bonne partie
ensevelies dans la rue. A r6sirst seulement le c6td regardant le pe.
nant ; hereusement Ldglise a peu de dommages auz vitrawt.
Le reste prisente une macabre vision de ruines. Dominus dedit,
Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum. Le Visiteur conclut : Que Dieu acceptc notre sacrifice pour la conversion des
p6cheurs: pour la paiz du monde. »
A loccasion de ce grand ddsastre, M. Scognamillo a Ocrit la
lettie suivante au Saint-Phre :
Tres Saint Pere,
Cedant d L'impulsion de mon caur, avec une filiale confiance.
je me permets de vous envoyer une lettre 6mouvante du Supirieu, de notre maison des Vergini de Naples, devenue mainienant un amas de d6combres a la suite du bombardement subit dv
15 juillet courant.
C'ftait la plus belle maison de nos confreres du monde entier,
une vraie forteresse ; la maison du Clergd qui recevait les prttres
de tant de dioceses pour les saints exercices et auxqucls saint
Alphonse lui-mgme avait participd ; la maison du bienheureua
Justin de Jacobis et de tant de fits de saint Vincent, qui pleurent
en ce moment sa ruine comme le dit douloureusement la lettre
ci-incluse.
Tres Saint P&re, fai Jtd Rlevd dans cette maison par un disciple du bienheureux Justin de Jacobis, et fy ai travaiWl pendant
de nombreuses annees : c'est pourquoi je souffre avec mcs conffhes, comme si fyI vivais encore.
Plein de ces sentiments de vive dmotion, je supplie Votre Saintetd de nous rdconforter de Votre spdciale b6addiction qui soutienne nos dines affligdes, leur infuse courage pour regagner usn
jou, la maison du Pere edleste.
Prosternd aua pieds de Votre Saintet, j'ose me dire votre tr#~s
humble fils dans le Christ,
Joseph Sco.SArau o, CM.N
Rome, 29 juillet 1943.
Le Souverain Pontife a daignd rdpondre par la lettre suivant*s
de S. E. le Cardinal Maglione, secrdtaire d'Etat de Sa Saintetki
Du Vatican, 4 aoCt 1943.
Rdvdrendissime Pere,
Dans une filiale et confiante pensee, Votre Seigneurie a voulud
velser dans le grand caur di Vicaire du Christ la trop grande
amertume oit est plongde toute la Congrdgation de la Mission,
aprLs la perte de la belle maison des Vergini a Naples.
L'auguste Pontife participe paternellement 4 la douleur de tous
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ses fils, par suite de la ruine de cet Institut, centre d'une vie religieuse enamme temps que refuge de nombreux prdtres de beaucoup de dioceses pour les saints exercices.
Toutefois, So Saintetd espere que vous vous consolerez, vous
et leu prdtres de la Mission, d la pensae que, avec la ruine des
crould ce grand 6difice "de formars de la maison ne s'est pas
o
mation spirituelle, et que, dans une maison reconstrylite, les glorieuses traditions de cette maison pourront continuer.
Le Saint Pfre accorde, avec l'effusion de son ceur, la r4confortante beaddiction demandde, a vous et A vos confr&ees.
Avec les sentiments de ma haute consideration, je me dis de
Votre Seigneurie, votre tout ddvoud dans le Seigneur,
Louis, Cardinal MAcouoN.
Les provinces d'Italie sont chargdes d'un vicariat en Chine et
de la Mission d'Ethiopie. De Chine, le deldgud apostolique a tB6Bl
graphid : a Priere communiquer provincial Lazariste Mgr Mignani et ses missionnaires sont bien, saluent et demandent nouvelles confreres et families. a
D'Ethiopie, voici quelques nouvelles transmises par M. Scognamillo : 1" mars 1943, Mgr Pane et cinq confreres sent d6tenus. Les autres sent disperses ou oceupes ailleurs. Sept smeurs
d'Addis-Abeba sont rapatriees avec M. Benoit Varilone.
8 septembre 1943. De 1'Abyssinie sont arrives A Rome, aprbs
cinquante-six jours de mer, Ferraro, Scattaglia, Ricci, Vitullo ;
les autres, avec Mgr Pane, sent dans le Vicariat de Mgr Marinoni.
M. Contini et M. Conte' sent toujours au Soudan, aum6niers
militaires. M. Vadacca doit etre dans la mission d'Adoua. M. Gerolla doit Wtre & Massouah. M. Atsbeba Ghebre Mikal1 est restd
& Addis-Abeba. Les posies de la Mission du Tigr6 sont toujours
tenus par lui et par les pretres indigenes.
Par une lettre de juillet 1943, on apprend que M. Sournac est &
Asmara, M. Tesfa-Sellassie est & la procure d'Addis-Abeba, avec
un pretre indigene
Mgr Cassi Kidanb-Mariam, evuque ethiopien d'Erythree, gere
;a delegation apostolique d'Ethiopie et reside a Addis-Abeba avec
un pr6tre indigene de la mission lazariste du Tigrd. Les pr~lres
indig6nes qui, en Ethiopie, depassent la centaine, etaient concentres surtout dans la r6gion nord. L'eoignement des missionnaires europdens a fait appel d'air, et un certain nombre de pr&tres indigenes out et6 deplac6s, vers le centre et le sud d&1'Ethiopie. L'Eglise catholique ethiopienne se gouverne elle-meme. Le
service religieux des catholiques ne paralt pas compromis,
I'Ethiopie ayant plus d'un pretre par groupe de cinq cents fidbles.
La prefecture du Tigre notamment dispose d'un pretre pour environ deux cents fideles I
De Roumanie. - M. Schorung derit le 21 juin 1943 : a Le bien
se fait a Bucarest : i V a un sana, un h6pital, un dispensaire,
tenus par les surs
: la chapelle est frdquentde. La gendrosit des
Roumains eat admirable. A Galats, les segrs donment des repas
aux paures, auz enfants en bas dge des meres qui travaillent
dam les usines. On rdpand beaucoup la Mddaille miraculeuse et
-a vie de saint Vincent. Madame Pagliano, grande bienfaitrice,
est ddcdde.
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M. Schorung 6crit le 10 decembre 1943 : a IL me semble que
la nouvelle la plus intdressante est celle de la benddiction et de
'inauguration de la nouvelle chapelle et dut bdtiment que les
scaurs de Galatz out fait bdtir. Je ne vous dis pas les difficultds
pour construire, elles ne peuvent guere etre imagines. La cedrmonie a td6 prdeidde par Mgr Michel Robu, eveque de Jassy; etaient
prdsents, le general commandant la place, l'ancien maire, M.
Groescu, le president de la Croiz-Rouge. une soeur de Mademoiselle Pacu, la fondatrice, et ses amies... Ceci pour vous montrer
l'extrEme bienveillance des autordtes pour cette cuvre charitable. v
Depuis, Sceur Vincent Contantiano a 4td & la mort par suite
de grosses hemorragies dues & un ulcere de restomac. Elle va
mieux et est repartie A son poste. Sceur 'Donici est venue de Monastir.
Serbie. - Dix sdminaristes, huit etudiants.
En Slovaquie. - M. Hutyra a 6te nonmm Vioe-Visiteur. M. Mikula est Superieur de Banska-Bystrica. On y fait le cat6chisme,
des missions, des retraites pour prbtres, pour les mouvements
d'Action Catholique. M. Bellan est directeur du s6minaire. M. Kuchar est Supdrieur.
Suisse. - Deux etudiants poursuivent leurs 6tudes
IrUniversite catholique de Fribourg. Ils prennent pension ehez les Cordeliers. M. Genoud est charg6 des soeurs.
Turquie. - A Saint-Benoit, il y a trois cent vingt-cinq 616ves.
En plus de leurs travaux au coll6ge, les confreres s'oecupent des
sceurs, cathchismes, predications, conferences, oercles d'6tudes,
confessions. M. Bertrand a prech6 le careme i la cath6drale, il
a donnd une conference sur le Pape. II prepare sa licence en philosophie .M.
vecque, qui est depuis quarante ans en Turquie,
depuis vingt-cinq ans & Saint-Benoit, prbche des retraites aux
Filles de la Charite, aux Soeurs de Notre-Dame de Sion, aux Frbres des Ecoles Chrbtiennes ; il donne une confdrence tous les
mois aux ecclesiastiques de Constantinople.
A Smyrne (Izmir)y le confreres s'occupent des Sceurs et d'une
paroisse sans curd.
M. Jammet, malade, a dl quitter Thessalonique ; il est a Constantinople ; il a obtenu la permission de dire la messe, assis.
En Chine. - D'aprbs .une statistique ii y a comme missionnaires etrangers : France, cinq cent cinquante-six ; Italie, quatre
cent soixante-cinq ; Allefiiagne, trois cent quatre-vingt-quinze ;
Belgique, trois cent neuf ; Ambrique, deux cent quatre-vingt-dixsept ; Espagne, deux cent soixante-neuf ; Hollande, cent quarante ; Canada, cent vingt-cinq ; Irlande, quatre-vingt-sept ;
Suisse, quarante-cinq ; Portugal, quarante-quatre ; Pologne,
trente-trois ; Autriche, trente-deux ; Hongrie, trente ; Yougoslavie, neuf ; Tyrol, huit ; Australie, cinq ; Tchdco-Slovaquie,
trois ; Roumanie, trois ; Ecosse, deux ; Russe, un ; Mexique, un ;
Bresil, un ; Argentine, un ; Luxembourg, un.
De Chine, pas d'autres nouvelles que celles du transfert, dans
le Sud, de Mgr Lebouille, de ses missionnaires et des Sceurs de
Yung-Ping-Fu. Tout le monde jouit d'une bonne santd.
Le Petit Messager de Ning-Po dit qu'en 1940, il y a trois millions de catholiques, cinq mille pr6tres missionnaires, deux mille

quatre-vingt-trois prteres chinois, six mille cent trente-trois religieuses missionnaires, trois mille huit cent cinquante-deux religieuses chinoises, mille trente-sept grands sdminaristes, cinq
mille cent quatorze petits s4minaristes ; que de juillet 1938 &
novembre 1939, dix pr4tres ont &tA tues et les missions ont hdberg6 quatre cent cinquante-quatre mille r6fugi6s.
Une autre statistique dit que de 1639 & 1939, soixante et un
franciscains et franciscaines, quarante-neuf pretres des Missions dtrangtres, dix-sept JUsuites ont Btl martyrs.
Dans le vicariat de Yung-Ping-Fu, sous le vicariat de Mgr
Geurts, les missionnaires ont augment6 de trois a quarante et
un, les catholiques de deux mille huit cent vingt-deux A trentesix mile
On m'ecrit de l'ran que M. Poiron, qui a dt6 nomm4 Visiteur
par le Saint-Siege, est actuellement A Damas. Je recommande
aux prirres de la CommunautA la province d'Iran. La Sacree
Congregation de l'Orientale me demande d'y envoyer des sujeta,
mais comment faire ?
D'autre part, M. Gendre, Visiteur de Syrie, r6clame une augmentation de personnel ; cela est bien difficile pour ne pas dire
impossible.
De 'Alg6rie, de Madagascar, nous ne savons rien.
Aux Etats-Unis Orientaux, dans le conseil provincial, M. Kieran Moran remplace M. eInnon, db•ddd, et M. Daniel Leary remplace M. Brady, malade.
Au Mezique, M. Patrice Ataun a dt6 install6 Visiteur le 17 octobre 1942. Les Dames de la CharitA et les Enfants de Marie ont
fait grand 6loge de M. de las Heras et de M. Segura, son collaborateur. Elles voudraient avoir ce dernier comme directeur.
On verra.
En Argentine, M. Prat Philippe a det nomm6 Visiteur le 11
juillet 1943.
An Brsil,on a interrog6 consulteurs et superieurs pour nommer un Visiteur. Pas de r6ponse.
Je termine cette trop longue circulaire en me recommandant
& vos bonnes pri6res, et en priant Dieu de disposer les 6vdnements pour que bient6t je puisse remettre & un Supdrieur gdneral, nomm6 par I'Assemblde gdn~rale, le fardeau trop lourd pour
mes vieilles et faibles 6paules.
Je demeure dans les Cours de Jesus et de Marie,
votre tout devou6 confrere,
Edouard ROBnRT,
ip.d.l.m, Vie. gen.

PORTRAIT

D'AME :

LOUISE DE MARILLAC

I. - LA PREMIERE ENFANCE D'UNE SAINTE
La famille 6tait de vieille souche auvergnate, poussee en plein
sol de Cantal, sur les rochers de Mauriac, dans Ie domaine des
Bourbons. C'etait ferme comme du roc, et grand et large comme
des horizons de montagne.
Et c'dtait une race de nobles.
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Et c'6tait une race de saints.
Elle avait dte transplant6e & Paris, la grand'ville.
Et le grand-pare dtait & la Cour, grand Financier du royaume
de France. Et le grand-pere avait onze enfants.
Et I'ange de la famille, gardien de ses traditions, dtait mont6'
au troisi6me eiel et s'6tait presentd devant Dieu.
a Seigneur, jetez les yeux sur ce grand arbre I Faites qu'il ait
la vie et qu'il l'ait abondante I
u Et qu'il pousse des rejetons I
a Et qu'il ait la benediction,
a Qui fait germer,
a La fleur de saintet6II
Et Dieu dit:
a Je le benis. a
Mais on 6tait au temps de la discorde.
Un roi de France venait de mourir assassind. Un autre vint
de Navarre, qui voulait regner. Et de bonne race frangaise il
dtait 1 Et de belle humeur gauloise I Vrai I il eQt fait un si

beau roi I
Mais ii 6tait huguenot I Et de huguenot, la France ne voulait pas.
Et la France n'avait pius de roi I
Tant pis I Au nez du huguenot Paris cria son acle de foL
Au huguenot Paris ferma ses portes. On se battit I
Et Paris fut assiged. Et les hommes d'armes allaient aux
remparts. Et les petits gargons, de leurs grands yeux, les regardaient passer, faisant cliqueter le pav6 de leur hallebarde ferrde. EL les petites filles se signaient an son des tromblbns. EL lea
meres tremblaient pour leurs nourrissona.
En ce temps-li naquit Louise.
Et c'tait fete d'Assomption.
Mais les anges du Calvaire sur son berceau chant rent rhymne
de la royale voie de la sainte Croix.
Enfln le huguenot trouva que a Paris valait bien une messe a.
II se rendit 1I entra dans Paris; et vint &la messe. Oh I la belle
messe il entendit I
Et Paris, la grand'ville, le reeut en grande liesse.
Et Dieus e b6nit pour sa gaillardise B confesser son saint
nom.
1OIM.
Et 'I devint grand.
Et lesi paysans de France purent tous les dimanches cuire la
poule au pot. Et les petits garcons et les petites filles cesserent
de manger le pain de la misere; le bon pain blanc des miches
s'6mietta dans leurs petits doigts. Mangea-t-elle done du bon
pain blanc, la petite fille de trois ans, qui grandissait en ce
temps-l, dans la maison des Marillac ?
La petite fille grandissante voyait grandir la France joyeuse
et glorieuse. Mais au foyer de famille, elle voyait grandir
l'6preuve at la gene, et la solitude.
Petite fille, elle n'eut pas de petit frere; elle n'eut meme pas
de petite sour.
Toute menue encore, elle perdit sa mere.
A ]'Age du babil enfantin, elle ne goAta pas l'abandon ing6nu
sur les genoux maternels; ,elle ne sentit point passer sur son
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&me la caresse des sourires maternels; elle ne fut pas berede

par lea cantilenes maternelles; elle n'entendit point le r6cit
famijier des anecdotes enfantines, inventdes par l'instinct maternel.
Dans ce foyer d'antique noblesse, dans ce salon aux vieiIleries somptueuses, ity avait un bonnet carr6 et une robe de
magistrat; il y avait une bibliotheque, avec de gros livres de
droit; il y avait un conseiller au Parlement, qui ch6rissaiL sa
fllette II y avail des sourires graves d'homme de loi; ii y avait
des attentions d6licates, et des sollicitudes dtudikes et des empressements paternellement maladroits. On y entendait des histoires s6rieuses et des conseils judicieux, des recits epiques et
des souvenirs clasaiques, des anecdotes savantes qui n'avaient
point airs de Idgendes.
Tout cela entrait dans l'Ame de la fillette grandissante. S&rieuse, elle voyait grandir la France glorieuse et joyeuse. Mais,
au foyer de famille, grandissait I'Npreuve et la g6ne, et la solitude.
Et sarieuse elle rdvait aux anges. Et A ses jeux se melaient
les anges de Dieu.
II y avait jadis, A Poissy, prOs de Paris, une abbaye.
A Poissy, oh fut baptis6 saint Louis, il y avait une abbaye,
toute peuplde de souvenirs. Et I'abbaye royale de Poissy, sous le
vocable de Saint-Denis, 6tait fervente. De grandes dames y prenaient I'habit. Et l'abbaye de Saint-Denis 6tait un vrai tombeau
de titres de noblesse; et 'Fabbayede Saint-Denis etait peupl6e
de prinesses.
Le bon Dien y 6tait aimd, et adore.
Les belles lettres n'y 6taient d6daign6es. On 6crivait en latin;
on lisait en gree. On derivait en prose; on derivait en vers.
A l'abbaye de Saint-Denis, en la ville de saint Louis, Louise
fut conduite en ce temps-la.
En ce temps-lk, comme jadis la Vierge a trois ans it an
temple sa prdsentation, Louise, la fillette de quatre ans, fut
conduite en la sainte maison.
Dieu I'y menait pour lui montrer la devotion toute grande,
et la religion toute belle, et lui faire le cceur magnifique.
Elle ne fit que tremper ses l6vres A cette coupe d6licieuse.
Dieu, qui donne la pature aux petits des oiseaux, et qui
donne du sucre aux petits enfants, donne parfois du flelB ses
dlus. Aux ouvriers de Dieu, point ne faut de cceurs amollis, mais
forges rudement, et sans cease retremp6s dans le renoncement.
De renoncements prdcoces et continus, Dieu nourrit ses bons
ouvriers.
Louise de Marillao n'eut jamais le loisir de s'attarder aux
douces joies de la vie.
Dieu sevra toujours sqn coeur, pour le garder aux joies austeres et au rude labour de son service.
'Vive labeur I au service de Dieu I
Va, filette de Dieu I cinq ans, quitte ta seconde famille I
quitte la maison de ton bonheur, quitte les magnificences et les
d6lices de la pit6t I Sacrifle tes go6ts ddlicats et tes nobles 6tudes i obdisa ton ptre. Ob-is A ]a pauvretd, qui est fille de Dieu,
et toute'chargee de benddictions. Va porter ton illustre nom dans
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une pension plus modeste et continuer, dans de plus humbles
travaux, le long apprentissage du renoncement au service de
Dieu. Sur ton enfance de sacrifice, va germer une vie de ddvouement
I. -

LA JEUNESSE. -

L'ASCENSION D'UNE AME

Lorsque l'aigle, quittant les hauteurs des airs, vient s'abattre
et se poser dans un 6troit vallon, il ne peut plus reprendre son
vol. II n'a plus devant lui d'a'lme pour fondre et s'enlever I
L'air n'est plus assez fort 'pour le porter. II agite des ailes impuissantes et inquietes. II s'dnerve ! Et c'est piti6 I
C'est pitid, quand on porte un grand nom, quand on a des
oncles sur la grande route des honneurs, an voie de devenir
grand Intendant, grand Chancelier, grand Mar6chal de France,
quand on a 4t6 nourri de souvenirs somptueux et berce de propos princiers, quand on devrait mener un train de duchesse-.,
c'est piti6 de n'avoir pas, pour porter tant de noblesses, la for.tune qui permet de tenir son rang et qui, au lieu d'une marche
h6sitante et inquiete dans la vie, permet de prendre en assurance
le haut vol des aigles I
La petite Louise de Marillac, arrachde k son milieu, et sevre
des douceurs de l'opulence, passa dans une pension modeste les
belles ann6es ot les petites filles s'epanouissent, s'6veillent, ouvrent leurs yeux et leurs ames.
Et cela dura longtemps I
Allait-elle done sombrer dans la tristesse et v6g6ter dans la
m6diocrit6 ?
Non pas ! Elle peinerait, mais dans la joie 1 Eile grandirait et
monterait I N'ayant pas les grandeurs de ce monde, elle monterait
dans les hauteurs des cieux I
Sur les ailes des anges elle y montera I
Sur les ailes des anges I
Can Dieu donne A ceux dont il a bris6 les ailes d'autres ailes
pour aller h Lui.
Deux ailes eoul6vent I'homme au-dessus du terre-k-terre de la
vie mat6rielle : la simplicit6 et la puret6; simplicit6 qui ne
voit que Dieu, puretd qui n'aime que Dieu.
Les riches gravissent les montagnes et y trouvent des -horizons bleus. Les aeroplanes passent les nuages et y trouvent des
visions dordes.. Sur les ailes de la simplicit6 et de la purot6,
une petite fille du bon Dieu peut monter plus haut, et 1h, voir
plus beau. Les autres n'y verraient que du bleu I Elle, elle y
decouvre le Royaume de Dieu I
Le Royaume de Dieu s'ýtend devant ses yeux grand comme ciel
et terre I Ce sent partout d'immenses floraisons de vertus, et
des parterres de lys et des parterres de roses, et des tapis de
pAquerettes et de violettes I Ele.y voit manoeuvrer les beaux
bataillons du Christ JBsus, tout bardes de for et de disciplines,
vigoureux et joyeux, ferraillant. au son des cantiques et portant
des promesses de victoire. De ci, de 1M, elle apergoit des mis&
reux, portant couronnes de bienheureux; et parmi eux, des
all6es et venues de cornettes 1 Et elle entend des chants de
beatitudes, des hosannah, et des alleluia I Et elle 4 des visions
d'aur6oles, de palmes et de couronnes I
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Du bien & faire, du courage A montrer, de la joie & rdpandre,
des rdcompenses & gagner I Ainsi sourit la vie & une petite fille
du bon Dieu qui passe les nuages et s'approche de Dien I
Or done, avec ses compagnes d'6cole, Louise de Marillac 6tudiait et priait, babillait et jouait Autour d'elle, on encourageait
et on r6primandait; on recompensait et on punissait.
Eb suivant la coutume, il y avait probablement parmi ces
enfants beaucoup de m6contentes I
Une cependant dtait heureuse, celle qui d'un coup d'aile s'elevant au-dessus de ses misbres, avait d6couvert le royaume de
Dieu, Louise de Marillac.
Purement et simplement, elle avait dit h ses compagnes:
a Notre maltresse est pauvre ; et elle travaille plus que les
autres; elle peine beaucoup pour. gagner quelques pauvres
sos. Cotisons-nous I Et rdunissons non pas nos bourses qui
sont vides, mais bien nos bras qui sont valides. Nous la servirons,
la ddriderons, garnirons sa bourse et le bon Dieu gloriflerons I
Et fut dit, fut fait.
II y eut parmi eette jeunesse une cooperative de bons offices.
Les doigts coururent sur la broderie, non par necessit6 mais
par charit6. Des bras manwuvrerent le balai du m6nage. D'autres

couperent le bois.

Et la bonne joie gagna la pauvre maison; et dans les Ames
chanterent des airs d'ascension I
Et devanb cet entrain, precurseur de plus grandes ardeurs,
les anges de Dieu chuchotbrent entre eux: a Que pensez-vous
que sera oette enfant ? Jusqu'of croyez-vous qu'elle montera ? n
Jusqu'au troisimme ciel elle montera I Pourvu qu'elle ait de
bons maltres I
Or, il advint qu'un jour, du haut des rayons de la biblioth6que
paternelle tomb6rent sous ses yeux de gros in-folios poussidreux
qui portaient sur leur dos en vieilles lettres passdes: a Divus
Aquinas a.

Saint Thomas posait sur la fr6le enfant son austbre regard.
Et la frble enfant soutint le regard austere.
Et I'ange de 1'6ooie sourit. Et les fragiles mains se tendirent
vers lui
Et les gros volumes secou6rent leur.poussiere.
Et & travers la poussibre des sicles-et le parfum de v6tustd,
l'Ame de Ia jeune fille puisa la fine fieur de doctrine, et odora
,le parfum d'innocence et de candeur rdpandu tout au long des
savantes pages.
Ele apprit a voir net et A sentir juste, a voir grand et A monter haut, & discerner avec finesse, & pdn6erer A fond les choses,
I gotter oe qui est beau et d6licat.
Et gi son corps trop gr6le s'6tait amenuis dans ce labeur trop
rude, elle y avait appris du moins, pour y porter rembde, la
force d'Ame et la patience robuste.
Elle porterait 1'6preuve de sa chdtivet6 I
Ele porterait d'autres Apreuves encore, qui lui seraient d'autres maitres prdcieux, plus savants que les plus savants livres.
A quinze ans, cette jeune fille perdait son pBre I
Seul# sur la terre, qu'allait-elle faire ?
Elle purifla sa douleur dans la pidtd et dans 1'dtude.
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Et puis L. fut ainsi decidd I Elle irait gofter la. douce quidLude du cloitre I Elle serait franciscaine I
Mais Dieu ne voulait pas. Un saint homme de Dieu, un franciscain, le lui ddfendit. Et ce fut fini I
Dieu avait tailld cette Ame pour d'autres sollicitudes.
Voici venir un autre maltre: le mariage I
On la veut marier I Et aves un gentilhomme, secretaire de
la Reine-Mbre, s'il vous plait I
Et son coaur s'y met tout entier.
Et cela fit un bon m6nage. Et jamais n'y eut d'pouse plus
fidele, ni de mere plus tendre.
Or sus I la voilk dans le grand monde I a la Cour I dans les
salons I Elle est dans les salons, en visite de civilitd. Elle est
dans les salons de piete. Elle est dans les salons de charitd.
Et point n'y est embarrassde. Prdvenante, active, empressde;
ddlicate et inganieuse; grande dans les petites choses et simple
dans les grandes; soigneuse des details comme des grandes
lignes; fraternelle chez les riches, maternelle chez les pauvres;
rude B elle-meme et se flagellant au sein de cette opulence.
Mais la souffrance va la flageller k son tour.
Voici la Reine-MBre en disgrace !
Voici la mort qui, parmi ses proches, fait des orphelins et
lui pr6pare des enfants adoptifs 1
Et par-dessus tout, voici 1'inquidtude des desseins de Dieu I
Elle souffre de par Dieu qui la veut purifier. Elle souffre de
par le diable qui la voudrait accabler.
Oh I le rude maitre que I'aiguillon de la douleur I Et celte
pauvre ame est aux abois. Elle est dans les tdnebres. Elle entre
en agonie I
Y aura-t-il un ange pour la secourir ?
Des quatre coins du ciel, des anges descendirent, qui la r6conforterent.
Voici Michel de Marillac, le grand chancelier, qui vient des
Conseils du Roi.
Voici le grand dveque de Geneve, le saint de la sainte dilection, Frangois de Sales, qui vient du fond de la Savoie.
Voici Monseigneur Camns, rorateur pieux et brillant, le directeir confiant et gai, qui s'en vient de Belley.
Et voici venir du fin fond des Landes de Gascogne, en passant
par le pays mauresque et par la capitale du monde chrdtien,
Vincent de Paul, ddpechd tout expres par Dieu pour etre aupres
de Louise de Marillac, I'ange consolateur, maitre en I'art de la
paix interieure et de la charitd, Je guide de toute sa vie et do
toutes ses grandes oeuvres.
Et c'est jour de Pentec6te de I'an du Seigneur 1623.
Et c'est jour d'illumination dans la pauvre ame entdnebr6e.
Et la voila retrempde I
Et ses ailes ne sont pas brisdes I Bourrasques et templtes
pourront passer 1
Et voici la mort qui frappe I C'est le veuvage I Fille de
Dieu, courage I Tu seras la mere d'un grand peuple. Elle est
toute a la volontd de Dieu.
Et voici le grand souffle de charitd I Elle est toute a la docilitd,
aux motions de lEsprit de Dieu;
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Et I'Esprit de Dieu la porte I II vaja porter la oh il veut II va
l'dlever au rang de fondatrice, et d'ouvriere des grandes oeuvres
de Dieu.
I. - LA BONNE OUVRIERE DU BON DIEU
- Allez, mademoiselle, avait dit saint Vincent a sa nouvelle
p6nitente, dilez I Dieu veut se servir de vous pour quelque chose
qui regarde sa gloire I
Quoi done ? Elle l'eit bien voulu savoir I Cette ame claire
aime travailler dans la clart4.
Qu'on lui montrat seulement les desseins de Dieu sur elle,
qu'elle entrevit le but de sa vie, et cette Ame ardente se tit jet6e
sur le travail avec tout I'dlan de ses g6n6rosites I
Mais Dieu n'est pas si press6. Les saints savent-ils bien toujours oh Dieu les mene ?
Louise de Marillac ne le savait pas. Monsieur Vincent ne le
savait gudre I et Monsieur Portal non plus I Dieu seul alors
portait en son Verbe Eternel le portrait de la Fille de la Charit6.
Mademoiselle, il vous faut accepter ces delais I On s'y doit
r6signer I Elle se rdsigne. Mais elle a fr6mi 1 Elle se reproche
ses fr6missements et sa promptitude. Et, sans connaltre encore
'ceuvre de sa vie, elle se dedie et sacrifle, par avance et pour
toujours, & la volont6 de Dieu.
Du moins s'attache-t-elle aveugldment aux pas de NotreSeigneur et marche-t-elle, sans voir le but, dans le sillage de
lumiere laissd par lui. Elle s'attache a sa doctrine, a ses maximes,
A ses conseils, A ses exemples.
Pour suivre 'Notre-Seigneur t je le plus quitter, elle se fut,
au besoin, enchalnde a lui en des chatnes de pdnitence, douces
chalnes d'amour I Avec amour, elle eut bais6 chacun de ses pas
et d6votionnd a chaque instant du jour, an point de paralysea
sa marche I
11 la faudra lib6rer et redresser.
Du moins, elle suit Notre-Seigneur, aimante et pieuse, humble
et docile. .Et quand Notre-Seigneur agrdera ses services, elle
'aidera, dans son oeuvre d'apostolat, comme les saintes femmes
de I'Evangile.
Elle 6pie ses moindres ddsirs. Elle attend chaque jour le signe
de Dieu. Comme Marie, la divine m6re et la bonne ouvribre,
comme Marie, belle Ame 6lue entre les mille millions pour l'adhbrence qu'elle a donnee aux desseins de Dieu, Mademoiselle ne,
demande qu'a servir. Elle eat la servante du Seigneur.
Vous voulez servir, Mademoiselle ? La Providence y va pourvoir. La besogne s'apprdte. On la taille a votre. mesure.
Partout, sur la terre de France, Monsieur Vincent a travailld
comme un bon ouvrier. II sera meme bient6t en France le
ministre de la Charite. Partout se sent.parpilldes les Contraries
et Conf6rences. II leur faudrait, a Paris, un Office central et une
bonne pourvoyeuse I 11 y faudrait belle provision de richesses,
mais aussi provision de devouement et de serviabilitU, provision
de bonne grace et d'amenit6 I
Serez-vous cette pourvoyeuse, Mademoiselle ? Elle le sera I
Tiendrez-vous, a Paris, I'aum6nibre de Monsieur Vincent ?
Elle la tiendra I
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Elle se declare u la petite fille et servante * de ce sage directeur et saint homme de Dieu.
Ce n'est point assez d'assister les Conlr6ries. II les faut visiter.
redresser, pacifier. II y faut un cceur de mfre et un doigt6 de

femme.
Serez-vous cette femme forte, mademoiselle ? Et cette mere
an coeur ddbordant de tendresse ?
Dieu le demande ! Elle le sera I
Les Confreries sont dissemindes de tous cotes. 11 y en a a
ChAtillon-les-Dombes, a Villepreux, k Joigny, a Montmirail, a
Folleville, . Bourg, a Trdvoux, a MAcon, & ChAlons, a Beauvais,
a Gentilly, a Asnibres.
Pour les aller visiter, ii lui faudra voyager I Durant de longues
journ6es cheminer, malgr6 sa chbtive sant6, dans les diligences.
II lui faudra loger chez des 6trangers. Et ee ne sera point toujours voyages d'agrement I
Malgr4 sa ch6tive sante, Mademoiselle prend le coche.
Malgrd sa ch4tive sant6, Mademoiselle monte A cheval.
Malgr- sa chetive sante, Mademoiselle couche sur la dure.
Et malgr6 sa ch6tive sante, Mademoiselle est heureuse. Elle
porte en son coeur Notre-Seigneur auquel elle a communid le
matin.
Elle est heureuse. Elle chemine en la dilignce de la Providence. Et quand le soir viendra, a 1'enseigne de la Providence
elle logera I
Elle est heureuse. Elle vak portant en elle visions d'amour et
visions de bont I Comme en un rAve, elle poursuit des plans
d'organisation, de beaux projets, et la vision de la joie qu'elle
fera germer. Elle sourit au bonheur des pauvres qu'elle aura
transfiguras.
Mais voici qu'elle se reproche ses promptitudes d'esprit I Et
discrtement, patiemment, elle remet tout k Dieu I Elle laissera
faire & Dieu I
Pourtant, toujours allante, elle est au but de son voyage. Et
la besogne est la qui commande. 1 faut agir. BEle rdunit femmes
et filles en son logis. Elle parle, elle exhorte, elle instruit, elle
conseille, elle organise. Elle suscite des mattresses d'6dole. Elle
est catdchiste. ElUe est missionnaire.
On la benit; elle s'humilie. On I'doute et on est ravi. Quand
on I'a 6coutie, on est charm ; quelqu'un demande si elle ne
pourrait confesser I
Elle laisse derriere elle, au d6part, plus d'innocence, plus de
d6vouement, plus de joie; de beaux exemples, de.suaves souvenirs; des inspirations heureuses et fecondes; et, plus vivantes,
les organisations de la Charitd.
Elle s'en va. On la couvre de b6nbdictions I
Mais elle est fatigude plus quo de raisou.
Et voici qu'elle defaille en chemin I
Elle n'en fait rien. Elle poursuit chancelante, mais conflante,
et le regard en Dieu. Et Dieu lui envoie des visions de foi:
saint Pierre n'a-t-il pas march sur les eau I Elle marchera
bien, elle aussi, sur sa misbre.
Et le miracle la porte, en sa ch4tivetl I Sancti meiL. wolabuat
et non deficient.
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L'Ute, elle eat aux champs; et, l'hiver, & Paris.
Car Paris, plus que la province, a ses pauvres.
Paris a m6me ses forgats, qui demandent assistance. Et
Monsieur Vincent est aum6nier g6enral des Galkres de France.
a Mademoiselle, pensez un pen si votre charit6 s'en voudrait
charger ? Cela est difficile I...
Et pourquoi pas ?
Rien ne 4'4tonne I Rien n'est trop grand, qui doit tourner
& la gloire de Dieu !
Et d'ailleurs, rien ne la rebute. Rien n'est au-dessus de ses
forces, quand le mot d'ordre est de la Providence.
Elle embrasserait le monde entier dans son z6~e sans bornes I
Et rira qui voudra I Cette dame de qualitd prend le panier.
Et la voilk qui s'en va porter dans les bagnes, avec des douceurs,
son message de paix et soulever jusqu'h Dieu ce monde de
mistres I Ames aveugldes et gAtees, corps enfldvrs I Elle les va
rafratchir d'une chemise blanche. Elle les va rafratchir surtout
de la robe d'innocence.
Et voilk des Ames purifides, eclairdes, illumin6es, et des corps
soulages, et des cceurs rafralchis et rassardnbs I Ce sent 1A ses
trophies Bdendictions de la Providence r4pandues sur sa
docilitA I
Elle est victorieuseI Elle est heureuse I Elle triomphe en
Dieu I
Et se rdpand la merveille I
Mais Mademoiselle ne s'appartient plus. Pour elle, plus de
repos. Jamais, pour elle, ne sonne l'heure des loisirs. Elile paie
de sa personne, plqs qu'aucune dame des Confrdries.
Monsieur Vincent trouve que ces dames sent bien a peu d'ouvrieres pour beaucoup d'ouvrage *. Pour Wtre en tant d'eadroits,
illeur faudrait plus d'aide. Pour combler les lacunes du service
des pauvres, il y faudrait des filles attitrdes, qui fussent plus
libres que les dames de la Charitd, qui fussent aux pauvres tout
k fait.
II y faudrait pourvoir. On invoque la Providence.
Va-t-on trouver des filles qui aient ce bon vouloir.
Monsieur Vincent, dans ses Missions, en a bien rencontre
quelques-unes. I] ecrit:
a En voulez-vous, Mademoiselle? Vous chargerez-vous du
soin de les former ? a
H6 oui I Elle va s'en charger.
iEle se chargerait bien aussi de les recruter !
Mais elle les vent attendre de la main de son Dieu. A la providence de son Dieu, elle veut temoigner cette deference.
Et merveille ! La Providence se met & les recruter pour elle !
I en vient m6me de partout U
Mais s'il en venait beaucoup, elles ne restaient pas toujours I
D en restait meme fort pen. Car c'est difficile, l'oeuvre de Dieu I
Et c'6tait toujours &recominencer. C'Atait sans cesse nouveaux
visages ! C'taient souvent manibres rudes et memurs paysannes.
Et, si candeur sufflt pour Wtre bonne fille, candeur ne suffit
pas pour rendre des services. II y faut encore du savoir-faire.
Mademoiselle les devradonc accommoder et apprAter. In
multa patientia I Et cela, sans deflorer leur belle simplicitd I
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Elie le fera. Elle y rem6diera. Mademoiselle se fait toute k
toutes. Elle garde meme auprbs d'elle les moins revenantes a
son humour et & sa ddlicatesse.
Or a I Elle dtait missionnaire et voyageuse du bon Dieu.
La voilk qui fonde noviciat et tient d~ole de charit6 et de saintete I Elle apprend a ces bonnes flles a Atre de bonnes servantes
des pauvres. Sur son propre cceur, elle modele l.e ccur des
Filles de la Charitd. El]e y verse tout le parfum de sa simplicite, de son humilit6 ; elle y rdpand la vive flamme de sa charite.
Partez, Ames ferventes I Allez, A votre tour, rdpandre dans la
capitale ces parfums de vertu. Ouvriares industrieuses de la
charite, allez partout seconder les dames.
Mais gare a la contagion de 1'exemple I
Voici que les dames, & leur tour, attirees & cette odeur de
suavite, dprises de cette beaut6, sont jalouses de puiser & la
meme source la mem saintet6. Et Mademoiselle, aprbs avoir
tenu ecole pour ses filles, va tenir cole pour ces dames I
La voilk qui preside des retraites 1 oh s'inscrivent les grands
noms de France 1 Elle est presque directrice de conscience, sons
la bonne garde de Monsieur Vincent. Elle entend les rdpetitions
d'oraison. Elle se confond. Mais Monsieur Vincent la releve. II la
maintient a toutes ces oeuvres a tranquillement et gaiement a.
A tel foyer de charit6, les ceurs s'enflamment I Et voici allumd
I'incendie d'amour. Allez I'6teindre 1 En ces ehaudes retraites,
les dames font de grands projets : il n'est plus de misbre, apercue en chemin, qu'elles ne veuillent soulager I
A I'H6tel-Dieu, les malades sent negliges. Voici qu'elles complotent de le transformer !
On assiege Monseigneur I'archeveque I
On assiege Monsieur Vincent.
Monsieur Vincent fait appel k Mademoiselle Le Gras:
- Mademoiselle, voici encore oeuvre nouvelie I L
Le sujet de
votre travail crolt 1 Fortifiez-vous. s L'HOtel-Dieu est en
souffrance. II y faudrait chaque jour, porter aux malades, sous forme
de douceurs, supplement de nourriture ; A leur cbevet, a l'heure
de la collation, dans la grande salle, au grand jour, aux yeux de
tons I Les dames y veulent aller. Elles s'y veulent consacrer. II
les faudrait

guider, et conseiller. Mademoiselle, le ferez-vous ?
Si elle le ferait ? Volontiers I Pour une si belle uuvre, elle
eQt volontiers pr6venu tous les appels, et co u ru dans les voies
de la charit6 I
- Mais, reprend Monsieur Vincent, il y aura de grands obstacles, des personnes contraires. Y pensez-vous ?. L'euvre est
d6licate & organiser. I y a Ih ddej les bonnes religieuses
augustines. Les religieuses augustines occupent la place. La place
est
prise I En bonne intelligence il faudra vivre et collaborer. Peasez-y, Mademoiselle I
- Monseigneur l'Archeveque le demande ? Nous irons I
Pour I'amour des pauvres, et la joie des malades, et la fldidit
aux appels de Dieu, elle ira et e'engagera dans cette dpineuse
entreprise.
Et bientot tout Paris s'emerveillera Elles etaient cent, cent
vingt grandes dames de ce grand sicle, A l'HEtel-Dieu, en tablier
blanc, et qui se rtpandaient dans les salles, et y distribuaient

-

5i

-

de douces choses et de douces paroles, et y portaient leur grace
et y inclinaient leur grandeur devant I'6minente dignit6 des
pauvres.
Et tout Paris connut la merveille I
Lk, comme partout, Mademoiselle Le Gras paie de sa personne. Son office propre est de porter la consolation. Elle y
excelle. Elle a grAce d'etat pour cela. Elle donne des encouragements. Elle ranime l'esp4rance. Elle donne l'instruction qui prepare les conversions. Elle 6claire les esprits, elle touche les
cceurs.
Et elle amine avec elle, comme auxiliaires de ce grand muvre,
ses Filles de la Charit&.
Elle les formne s'y tenir k leur humble place a. Mais cette
humble place sera, A l'occasion, celle d'un plus grand d6vouement.
Voici que la contagion force les dames & se retirer. Les Filles
de la Charit6 aussitt les remplacent. Elles seront les derni6res
& partir. Eliles seront les premibres & rentrer I
L'ceuvre est a peine organis6e que deja s'6laborent des projets
plus vastes. La Providence ne laisse pas les saints se reposer.
Les saints se reposent dans I'dternite.
Le grand monde de la charit6 vient de tenir assembl6e. Que
va-t-il en sortir ?
I) en sort ce billet de Monsieur Vincent: a Mademoiselle, l'on
fut d'avis que vou series pri6e de faire 'essai des Enfants
trouves- La Providence s'adrsse A vous pour cela. a
- La Providence ? Alors, pouvait-on hesiter ? Notre-Seigneur
disait: a Pais mes agneaux. Elle
i r6pondrait : u Seigneur, vous
savez que je vous aime I a Oh I comme elle soignerait les petits
agneaux du bon Dieu I
- Mais, Mademoiselle, il y a plusieurs choses & dire I Vest
une euvre, de grandes difficult6s, et d'angoissantes perplexites,
et de grandes d6penses I
Ces petits abandonnas sont recueillis deja dans des ceuvres
6tablies. Mais c'est vrai royaume de Barbarie I La cruautd y
sert I'interet I On y spcule sur la misere. Que faudra-t-il faire ?
Pour les soustraire A la barbarie, ce n'est pas six, ce n'est pas
douze, qu'il faudrait recueillir. C'est trois cents, quatre cents,
cinq cents enfants qu'il faudrait prendre tous les ans I
D'aucuns voudraient qu'on se contentAt de donner, comme A
I'H6tel-Dieu, suppl6ment d'assistance A l'ceuvre qui existe. Monsieur Vincent voudrait, lui, qu'on crAt ceuvre nouvelle, plus
libre, plus chr6tienne, mais plus co0teuse aussi I
Mademoiselle, avec ses filles, se dit a prete A tout bien ,.
Et I'euvre se cr6e: a MademoiselJe, voici de la besogne qui
vous vient. # Resolution a 6t6 prise de les sauven tous I
II les faudra placer ici et l, leur trouver des nourrices, des
meres adoptives et des foyers I Oue de courses ! Que de demarches empressees I Que de soucis I Quo d'inquidtudes I Que d'incertitudes I Mais que de joies, en ce maternel travail et immense
labeur I
Oh I Mademoiselle, vous 6tes accablee I Mais a I1 n'est pas
temps de mourir, vraiment I Seigneur Dieu I Vous etes trop de
bessin au monde a I
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En v6ritd. saint Vincent avait besoin d'elle, pour r6aliser lea
sublimes audaces quo la Providence proposait a son zlie.
Qui avail osd faire, dans la d6tresse flnanciere, l'GEuvre des
Enfants Trouvis, allail en faire d'autres.
Mademoiselle, vous avez visit6 jadis les formats de Paris. II
vous souvient de leur misbre. C'est grand pitie. II y faudrait
venir encore. Dans cet enfer de demons, il faudrait multiplier
les visites des anges. La Providence nous envoie quelque somme
i appliquer B ce m4ritoire exercice dangereux et difficile. Jadis,
vous y allies vous-meme. Y enverrez-vous bien vos flles ?
Mademoiselle Le Gras r~fldchit et prie... Elle les y enverra I
Mais elle lea va munir de ses recommandations maternelles;
elle les va accompagner de sa priere; elle les va envelopper de
la benediction divine. Point n'dtaient mieux gardes les trois
enfants dans Ja fournaise I
Et lea Filles de la Charitd s'en allbrent visiter la fournaise.
La b6n6diction de leur mere en 6cartait les flammes. Elles y
pouvaient chanter, en securit6 : a Benedicite l_ Laudawe I- a
Seigneur Dieu, oi n'iront-elles pas ? Sur un signe de Dieu,
elles iront au bout du monde I
Ailleurs qu'k Paris, il y a des mis6res et des maladies I De
la souffrance il y en a partout an royaume de France, et partout k travers le m6nde I Partout on reclame les anges de la
CharitA.
Mademoiselle, enverrez-vous partout vos filles ? Allez-vous
vous separer d'elles ? La peine de la separation, I'accepteresvous ? EL allez-vous aussi risquer pour elles, apres la promiscuite
des bagnes, le peril de I'dloignement ?
Si les abeilles diligentes allaient essaimer, votre ruche, bien
str, n'en serait point, pour autant, appauvrie. Nombreuses sont
les abeilles. Dieu y a donne sa b6nediction. Mais l'essaim peut-il,
sans danger pour lui, prendre le depart ?
II le peut faire, si les filles sont de grande vertu et si la mere
accepte sollicitude de surcrolt I Or Mademoiselle a grande foi
dans le oeur de ses filles; et, pour elle, elle embrasse & plein
coeur le travail nouveau I Mademoiselle confie le tout a la bont6
deo notre bon Dieu a !
Angers aura ses Filles de la CharitI I
Toute la France bientot en aura I
Mais Mademoiselle a desormais son esprit et son ocur perp6tuellement en voyage, a travers'la France, dans toutes les grandes
villes du royaume de France.
a Seigneur I qu'il en co0te done d'etre mere I
Un jour, Monsieur Vincent regoit un message royal. Et, par
Monsieur Vincent est transmis le message a Mademoiselle
Le Gras:
Mademoiselle, la Rcine de Pologne d6sire des Filles de la
Charit6_
- La Pologne ? Seigneur I on ne s'arr4tera done plus I Et
c'est un c4eur, grand comme le monde, que vous nous demandeal
Le grand ceur, elle l'a deja. Tout grand, elle louvrira I
Et ses tilles vont en Pologne.
Vive labeur I
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Vive labeur aux routes de Pologne ! Vive labeur sur les routes
de France I Vive labeur dans les rues encombrdes de Paris I
Vive labeur aux salles d'hipital, au chevet des malades I aux
mansardes des pauvres ! Vive labeur aux centres des Confrrries I & l'(Euvre des Enfants Trouv6s ! aux bagnes des formats t
Vive labeur A 1'(Euvre des retraites et au noviciat I Vive labeur
a tous les postes de la Providence I
Mais le labeur est grand surtout au poste de commandement!
IA, Mademoiselle preside a tout ce grand combat, anime tout
ce beau travail. De sa maison tout part; 1 tout revient. De 1l
partent les consignes; 1 reviennent les esprits et les caSurs.
IA se retrouvent toutes les bonnes ouvrikres du service de Dieu.
S'enchevetrent toutes les oeuvres. IA se soot noues tous les liens
de la charite. IA sont fixes tous jes souvenirs de famille. De loin,
toutes les Ames, aisdment, se mettent a l'unisson de tout ce
mouvement IA, la m6re, d'un mil vigilant et d'un cour maternel,
ordonne tout, redresse tout, anime tout.
Or, il advient qu'au milieu de ce grand labour, tout le bel
ordre est bousculd I C'est, dans le labeur, 'heure du sacrifice.
Ne fallut-il pas, par trois fois, changer de logis I
Quitter le logis ? Quel 6moi, quel encombrement dans tous
les services I
Quitter la paroisse et ses confrdries ? Dans les coeurs, quelle
angoisse I
Mais le chemin du labeur, au service de Dieu, est jalonnd
de sacrifices; il le faut savoir. Les sacrifices ne sont-ils pas la
consecration du labeur ? II les faut done recevoir.
Aussi, dans 1'6moi, point de d6sarroi ! S'il faut quitter, on
quittera I On le fera a pour honorer par ce changement celui de
Jdsus et de la sainte Vierge de Bethl6em en Egypte- Ne voulant,
non plus qu'eux, avoir de demeures propres en terre *. Mademoiselle le fera a pour honorer la divine Providence qui ly
conduit, et se mettre dans la disposition d'y faire ce que cette
m6me Providence permettra y avoir a faire s.
Or, a peine install6e en ce nouveau logis, voici que la guerre
pousse a ses portes des colonnes de r6fugi6s, venus de Picardie
sous la pression des armdes imperiales I Et ce lui est un nouveau
et rude sacrifice.
- La Providence vous les envoie, Mademoiselle. Les recevrez-vous ?
Elle les recevra, bien sAr I Et elle les nourrira. Et, par surcrott, leur fera faire mission.
Avec les travaux de la pair, Mademoiselle Le Gras, en son
quartier g6n6ral, va diriger les csuvres de guerre.
La Providence juge bon parfois de remuer le monde. La France
est 46chir6e et meurtrie par la guerre 4trang6re, meurtrie et
troubl6e par la guerre civile, ruinde et angoiss6e par la famine
et par la peste.
Et Monsieur Vincent est en France le Ministre de la charit6.
EL Mademoiselle Le Gras est sa pourvoyeuse.
Le fl6au ne les arr6tera pas. On va pourvoir I On va servir I
Mais voici qi'il faut & nouveau partir ! On part Comme on
quitte Saint-Nicolas, on quitte La Chapelle-Saint-Denis. Et
l'on s'installe a Saint-Laurent.

-

54 -

Un jour, encore, on quittera bien Saint-Laurent aussi. Mais
ce sera alors le beau d6part pour le Paradis I
Mademoiselle n'a-t-elle point fait avec ses fllles, toutes ensemble, le pacte de ne jamais trouver rien a redire A la conduite de
la divine Providence, et de s'y abandonner entierement I
Le pacte a 6t6 bien tenu. Et sur ce divin abandon la Providence a mis sa b6nddiction.
Au poste de la Providence, vive joyeux labeur I
IV. - LA MERE D'UN GRAND PEUPLE
La Providence est maternelle.
Ceux qui la suivent d'un ceur filial, et q i n'enjambent jamais
sur elle, et qui jamais non plus ne pietinent sur place, trouvent
toujours A point nomm6, & tous les carrefours de la route, la
Grace toute prAte : lumiere et force, confiance et vaillance, viatique et joie, et parfois belle vie magnifique.
Mademoiselle Le Gras eut ce coeur filial. Elle eut cet abandon
total aux vues de la Providence. Et la Providence la bdnit
La Providence lui amena en sa maison, pour qu'elle les conduisit dans la vie, par les m4mes voies royales du saint abandon,
des filles en grand nombre, qui animarent son foyer. Son foyer
en fut tout peuple.
Et Mademoiselle Le Gras se trouva etre la mere d'un grand
peuple I Oh I la grande mission I Lourde charge 1 Beau travail '
Qu'allait-elle en faire ?.
Pour gouverner tout un peuple, il y faut bonne tele I Elle
I'avait. Elle avait un robuste bon sens, une constance a tout
braver, a tout supporter et jusqu'au bout persevrer I
Pour, unir une grande famille, ily faut aussi un grand coeur I
II y faut un coeur aimant, un coeur ardent, un coeur de m6re I
Mademoiselle Le Gras eut ce cceur-l !Elle fut mere excellemment.
a Je n'ai jamais vt une mre si fort mwre que vous I a, lui
disait un jour saint Vincent. Et il aimait A le lui rdpdter. II
faut en croire saint Vincent: Mademoiselle Le Gras dtait plus
mere que toute autre.
Privde elle-meme, des sa prime jeunesse, des caresses maternelles, elle en avait gardd inassouvi un immense besoin de tendresse. Et la souffrance avait encore attendri son ame. Go n'6tait
point trop de sa solide tete pour tenir, en ses l6ans, ce ccur-lk I
Quand Dieu eut mis dans ses bras maternels le petit Michel
Le Gras, qui devait dtre longtemps de sante si fragile et de
caractere si chdtif, son coeur s'emplit, a deborder, de maternelles
sollicitudes. Et sollicitudes devenaient inquietudes. Et sollicitudes inquittes tournaient A rangoisse.
La sant6 de cc fils. la sante de son corps, la sante de son
ame. son avenir incertain, ses vellitts de vocation, travaillaient
tellement ce coeur de mere et l'ebranlaient si fort que le nom
du petit Michel jaillissait tout fr6missant, montait tout irjlant
a ses levres, s'inscrivait dans ses lettres en traits de feu, passait
dans ses moindres billets a Monsieur Vincent.
Monsieur Vincent, si bon lui aussi, si sage, avait bien garde
de briser pareil amour. li en modirait seulement leas lans inquiets. II en respectait et reservait toute la flamme, qui servirait
un jour A d'autres incendies d'amour.
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Un jour, quand Mademoiselle Le Gras aurait devant elle
I'immense famille des pauvres & aimer et, tout pros d'elle, cette
famille nombreuse de pieuses filles que lui pr6parait le souffle
de l'Esprit, ce ne serait pas trop de cette vive flamme pour
faire rayonner les ferveurs de l'amoun divin et les faveurs de
sa cbarite.
Elle aurait, ce jour-lk, a se donner toute. et tout le jour, et
tous les jours ensuite que le bon Dieu ferait, sans trouver
jamais plus la fin de ses charitds. Pourra-t-elle y tenir ? Si
elle y tient, ce sera miracle I Mais devant quel obstacle un
cBur de m6re s'arrete-t-il ? Et une mere a-t4elle jamais un
instant de r6pit ?
Heureusement, la flamme de l'amour maternel toujours se
divise et toujours demeure entibre. Elle se partage et se retrouve
indivisde, flamme toute vive, flamme inextinguible I
Les voici venir, les grands jours dans la vie de Mademoiselle
Le Gras : jours de Pentec6te, jours d'illumination I Jours d'Annonciation, jours de donation I
Les pauvres, les premiers, prennent son cour. Ils prirent aussi
ses journdes et son bien. Si I'amas des miseres n',tait pas plus
grand que ses tendresses, il fut vite plus grand que ses ressources et que, son temps ! La Providence, heureusement, dtait
plus riche qu'elle, et lui pr6parerait des trdsors. Mais de ne
pouvoir venir en aide A toutes les miseres, de ne pouvoir 6tre
partout, de ne pouvoir se donner i tous, Mademoiselle Le Gras
frdmissait.
Que seront done fr4missements et sollicitudes quand ii s'agira
de ses fliles I par qui son coeur va rayonner et dun rayonnement qui prendra l'amplitude du monde !
D'instinct, ce caeur maternel va leur donner ce qu'il a de
meilleur. Ce sera beau eomme la Gr&ce, ardent comme le feu
de 1'Esprit, dOmesur6 parfois ainsi que les folies du divin
amour, indpuisable ainsi que les trdsors divins, et, de temps
en temps, soulevd par des vdh6mences d'orages I
Belles ardeurs maternelles, saintes folies, auxquelles le bon
Dieu, et Monsieur Vincent imposeront la sdrdnit : impera et
fac, Domine, tranquillitatem!
Et Mademoiselle Le Gras s'essaie K moddrer ses ardeurs. Elle
s'essaie & emousser, par des d6lais, la fine pointe de la nature.
Elle honore le non-faire de Dieu qui, le septieme Jour, se
reposa.
Et pourtant voici que l'euvre se fait. La Compagnie des Filles
va s'organiser. On ne sait.. On ne sait comment I Y pensait-on !
Humbles debuts inapercus, modestes services rendus ! Trdsors
de dovouement cach6s au fond des ames I Candides offrandes
des heures et des jours de travail I Travail cordial I Savoureuse
simplicitd I Ames charmantes I
Dieu est content. Dieu les bdnit I
Et voici que sous sa b6nddiction, I'cuvre se precise. .Voici'
que se dessine, aux yeux des hommes, le beau dessein du bon
Dieu I
II se deasine aux yeux de Monsieur Vincent.
II se dessine aux yeux de Mademoiselle Le Gras. Elle en est
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dans le ravissement. Et la voici encore tout ardente de bons
d6sirs.

Ces bonnes filles qui vent et viennent, et quo le goUt du bon
travail unit, et que la joie soulbve au service des pauvres, cela
la ravit.
Le travail fini, tous ces coeurs se cherchent, se retrouvent,
se groupent. De-ci, de-kl, c'est aupres de Mademoiselle Le Gras
qu'on se retrouvera
Et Mademoiselle leur fait bon accueil, accueil vraiment maternel. Chez elle, en sa propre maison, elle les reGoit. A qui
est dans le ravissement, rien ne coite. Toutes les meres n'en
sont-elles pas lk ?
Rien ne cotte ? Pourtant 1 Mademoiselle, y songes-vous?
Donner sa maison, c'est donner sa tranquillite. H6 oui Et n'estce pas aussi sacrifier son intimit6 ? Peut-tre I
Elle donne pourtant sa maison. Elle donne sa tranquillit-..
Et, 6 merveille I voici grandir, plus que jamais, l'intimit6 I Ce
fut maison familiale vraiment I Ge fut chaude atmosphere
d'affection maternelle et de pidti filiale I
Mademoiselle les voulait pr6s d'elle pour les aimer, pour les
former. Les m6res font cela. Et sans le vouloir, c'est a son
image qu'elle les formera. Et c'est Atre mbre, encore, cela. Tout
l'idal qu'elle porte en elle, elle le leur va donner. Et elles
lui vent ressembler. Telle mere, telles filles. Et ce sera trWs
bien.
Or il advint que la petite famille, jour apres jour, devint
nombreuse. On 6tait quatre, puis on fut dix. Et voici qu'on
est toente. Que sera-oe bientt ? C'est ddjk presque une Institution I Pour une Institution, un foyer de famille n'est-ce point
trop petit ?
A condition que le coeur grandisse, un foyer pent s'agrandir
aussi 1
Et voici que ce c(eur maternel se ddploie tout grand I Pour
I'amour de ses filles, Mademoiselle s'en va, hardiment conftante
en l'avenir I Elle s'en va I Elle quitte sa maison I Egredere
de domo patris tui.. Faciam te in gentemnwagnama I
Ainsi jadis, aux temps antiques, avait fait le PBre de tous
les croyants, sur I'ordre de Dieu I Et ii en devenait un chef
de peuple, le chef du peuple Blu.
Mademoiselle, partez I Quittez la maison de votre pbre 1 De
par Dieu, vous allez devenir la mere d'un grand peuple !
Partir, il est vrai, c'est mourir un pen I Mais n'y a-til pas
mystare de mort dans la vie ? Mysthre de mort douloureuse,
pour les Ames g6ndreuses I Pour vivre, il faut faire des sacriflees. On en fera I Pour des enfants que ne fait-on pas I Mademoiselle Le Gras fit ce sacrifice-lk.
Mademoiselle Le Gras, aves ses filles, a quitt6 Paris, la grande
ville.
On a ddmmnag6. 11 faut se rehabituer. On est au village I
an village de La Chapelle, pres Paris. C'est la eampagne. Et
c'est bon I Iair y est pur et vif. C'est memne un peu trop vif, et
rude & cette citadine, de santd si fragile. Mais c'est bon pour
ses files ? Et Mademoiselle se rdjouit.
Pour se rejouir, toutefois, on n'eut pas grand temps I En ce
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nouveau logis, voici bient6t surgir incommodit6s et d6sagrdments.. Et la Mere de nouveau doit faire des projets I Quel
embarras I Quel souci I
On est loin de l'dglise. Et c'est grand dommage, grand embarras.
On est plus loin encore de ces Messieurs de la Mission. 11 taut
aller bien loin quand on va chercher aide et lumibre aupres de
Monsieur Vincent. Et c'est grand embarras, et c'est grand dommage. Au vrai, Monsieur Vincent, pour la bonne 6dilclation du
pauvre peuple souhaiterait maintenant grande distance entre
les deux families. Mais trop grande est vraiment la distance I Tant
d'oeuvres leur sont communes I Et chaque jour les ceuvres se multiplient I Et chaque jour les difficult6s grandissent I Entre les
deux families vraiment trop grande est la distance. Et grand est
le dommage, et grand 1'embarras. Mademoiselle en est dans 1'6moi.
Si sa tete robuste ne eommandait k son bon cceur, son bon cwur
parfois en serait aux abois I
Et puis encore on est en maison de louage. Peut-6tre est-ce le
reve, B qui vent honorer la b6nie Providence. L'id4ale cellule,
n'est-elle pas, Monsieur Vincent I'a dit, la chambre de louage ?
Non habemus hic manentem civitatem I - Ah 4 oui bien I pour
une fille ou deux I Mais k famille nombreuse, maison de louage
est-elle longtemps tenable ? Bien vite, en tous cas, on s'apergoit
qu'on n'est pas chez soi. Les flles souffrent. Et leur souffrance
a des r6sonnances dans le ccur de la m6re.
. La vie n'est pas tenable. On tient pourtant. On tient trois ans I
On tient cinq ansi Car il faut 4tre sage. II faut rtre prudent Point
ne serait sdant, a qui a tant d'enfants, d'avoir esprit volage. Mademoiselle hesite. Apres avoir quitte, n'aurait-on point regret ?
Incommodit6s, commoditds, il fallait tout peser.
Monsieur Vincent est alert6. Et Madame de Lamoignon I Et
les dames de la Charit6 I Et voici que Monsieur Vincent, tout
bien pes6 d6clare : II faut quittern II faut au plus t6t avoir maison & soi. Quitter sans retard I
II faut quitter, avoir maison k soi. Ah I la bonne nouvelle I
Mais bonne nouvelle va vite et fait grand chemin. Au village
de La Chapelle, il semble bien qu'a transpir6 la nouvelle. Un mot
de Madame de Villeneuve a mis en dmoi Mademoiselle Le Gras.
Ne va-t-on pas nous donner congd ? Sans attendre le d6part, ne
va-t-on pas nous congedier. Et c'est grand alda, tant qu'on n'a pas
ailleurs trouvd le gite. Or: maisons a vendre n'abondent pas- EL
Mademoiselle, d'ailleurs, n'a gubre d'argent vaillant pour faire
achat.. La pauvret6 est dure parfois aux coeurs maternels I Dans
ce ceur maternel, il y a grand 6moi.
Monsieur Vincent dit de prier. Mademoiselle prie. Mais elle
fr6mit. La fine pointe de e cur s'agite en une maternelle angoisse. Que va-t-il advenir ?
Monsieur Vincent est 1, qui entend les battements inquiets de
ce cceur si tendre. II cherche en son propre oesur, trds haut dans
la r4gion des choses divines, le mot qui doit rdconforter: et apaiser. Et voici que descend du ciel l'apaisante reponse :
a 0 Jblus I Mademoiselle, votre affaire ne ddpend pas d'une
maison, mais bien de la continuation de la bea~diction de Dieu
sur l'euvre. v
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Alors, sous le manteau des b6n6dictions divines ce neur de
mere alla se blottir. El ce cceur de mere trouva le repos.
En attendant de trouver logis, on se logerait et blottirait dans
le saint abandon, dperdlment I
On dtait a Fenseigne de la Providence. Or la Providence est
maternelle a ses enfants.
II advint qu'on trouva logis. Et, par bonheur, au faubourg
Saint-Denis, tout proche Saint-Lazare, face I P6glise. Monsieur
Vincent lui-m6me en etait heureux.
SEt cette fois, ce sera pour longtemps. Mademoiselle y v6cut
vingt ans !
Petit etait le logis. Une partie seulement de la famille put d'abord s'y loger. La famille dut d'abord se scinder en deux. Le
ceur aussi se fendit bien un peu. Mais on le souffrit
Et puis, petit & petit, on avisa : on a loud. On ach&tera I La
Mission volontiers accepta de s'interposer. Puis on agrandira I
Et on achete et on agrandit I
Qui bltit, pAtit I Tant pis I C'est pour ses files I pour que.
toute la famille soit rdunie I et pour que ses filles aient meilleur

logis I
On btit. Ce n'est pas luxueux, bien str I Le batiment est * d

la villageoise A.II n'y a rien de
o spdcieux . Tout est simple. On
y est heureux.
On y est bien. On y a m6me salle d'tcole. Et les enfants du
quartier seront bien recus, bien instruits, bien dduquds.
II y a salle de pansements. Et les bless6s du quartier seront
bien recus, gaiement accueillis, sainement pansds.
II y a une infirmerie. Et ses filles y seront l'occasion maternellement soign6es.
Desseins sagement congus, longuement m&ditds. Larges vues,
pleines d'avenir. Saintes audaces dans les entreprises. Reprises
de confiance, toujours vaillantes. Reprises des travaux. Travaux
mends & bonne fin. Utiles amdnagements, hostiles & tout apparAt,
mais soucieux de bons r6sultats et de bons services. Grandes lignes, petits d6tails. Grandes et petites affaires. Toujours grande
sollicitude 1 un cmur de mere esa !, qui se rdvele.
Bien plus aimant encore il se r6vvlerait, si tous sea projets
r6v6laient leur mystlre 1
Un jour, on aura, apres longues souffrances, aprAs longue patience, on aura un jour au logis, i r'intrieur de l'enclos, une
vive fontaine I
L'eau vive et fratche, toujours si bonne, en ce temps-lk comme
aujourd'hui, n'arrivait point dans les etages ; oh I bien non t
n'arrivait point dans la maison I Dans la maison, point de puits,
point de fontaine I Si l'on voulait eau vive et fralche il la fallait
aller qudrir I il fallait faire la corvde d'eau I
Longtemps, on alla la qu6rir, & la fontaine publique.
Si fatigue il y avait, bieh sur, ce n'4tait pas rien I mais c'tait
bonne fatigue. Et puis, c'ltait service de bien commun. On eot
affrontd toujours, le cour plaisant, cette fatigue-l I On eft
fait toujours le ceur vaillant la corvee d'eau I Mais avecla
Ifatigue de la corvde d'eau, il fallait affronter aussi les porteurs
d'eau I 11 fallait supporter leurs quolibets et leurs niaiseries I On

se taisait, on laissait dire, on refoulait toute rpplique. Mais il
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fallait encore entendre leurs compliments et leurs flatteries I Et
lea candides enfants entraient en confusion. Et la Mere, chaque
jour, quand I'echo lui en revenait, la Mere entrait en ddsolation.
L' cho en entrait en son cceur, tout au fond, s'y accrochait, ne
le lchait, y lancinait I
Qu'allait-on faire ? Souffrir ? On souffrit longtemps I Les Filles parfois versaient larmes ameres. La Mere les r8confortait
de ses paroles d'espdrance. Car inlassablement elle espdrait. Son
esprit faisait de maternels projets. Et la Mere enveloppait ses
flles de ses consolations et de ses tendresses, de ses conseils et
de ses pri6res.
Et les files alors partaient consoldes.
Mais bient6t, a nouveau, se mouillaient les yeux I
Un jour, la secur Marie de la Ruelle, outrde d'entendre de vilains propos, avait, bien vite, quittl la fontaine, emportant vides ses deux seaux. Mais oh aller ? II lui fallait de 1'eau I Elle
fit arret & Saint-Lazare ; sous le porche posa ses seaux, toute
confuse baissa les yeux, et les deux yeux, tout aussit6t, devinrent
deux fontaines de larmes.
Ah I la bonne aventure ! Monsieur Vincent se trouvait 1a. It
consola. Mais les seaux restaient vides I Or Ga, Monsieur Vincent
prit les seaux vides et s'en alla, tout simplement, les remplir
d'eau. Ah I la belle aventure I
Et sceur Marie de la Ruelle revint vers Mademoiselle et lui
conta l'histoire de ses larmes am6res et de l'eau de Monsieur
Vincent. El Mademoiselle, plus que jamais, du fond de son cceur
tout reconnaissant mais endolori, sentit remonter, avec la peine
de ses files, les beaux projets longtemps caresses.
Mademoiselle a souffert longtemps ; longtemps elle a rdflechi.
A force de souffrir, on gagne le cour de Dieu. A force de bons
offices, on gagne le ceur des grands. Ayant beaucoup rendu service, Mademoiselle ayant beaucoup rfendchi prit l'audace d'ecrire
aux grands de ce monde. Au Pr6v6t des marchands Mademoiselle derivit.
Elle 6criyit Et favorable fut l'avis. Echevins et prvot dtaient
devotes gens, bien sages, qui pesaient fort les services rendus
et savaient rendre graces. Echevins et prdv6t, en toute amitid,
accueillirent le message.
Longues souffranoes, longue patience I Longues demarches,
couteux travaux I L'eau de la fontaine, un jour, par des canaux,
vint a domicile. La maison du faubourg Saint-Denis eut chez
elle, en sa fontaine; I'eau vive et fratche.
Laisser ses filles fontaine d'eau vive, ce fut pour Ia m6re
une grande joie parmi les dernidres, avant de les quitter pour
Jamais, avant de passer de vie a tr6pas, des tribulations de la
terre, ici-bas, au rassasiement, lH-haut, de la Fontaine Mystiquel
Etre chez soi, et bien accommod#, c'est si bon I
Ah I Oui bien I Mais, quand on est au service de la Charitd,
il faut suivre la charit6 partout oiL elle va. La charite ne reste
pas chez soi Elle n'altend pas qu'on la vienne chercher. Elle
court ; elle vole I Elle veut aller oh on I'attend.
Et la voici, pour le moment, qui veut aller a Saint-Germain,
et puis bien loin a Richelieu, et autres lieux I
EL avec elle, elle y vent mener les flles de Mademoiselle Le
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Gras. A leur mnre tele lee ravirm. La charit6 n'eat pas si regardante au sacrifice : elle prend elle d6chire, elle arrache, elle emporte !Et c'est grand combat dans les coaurs maternels.
Mais & pareils appels ii faut blen rdpondre I Le cceur: saignera;
mais on r6pondra.
C'est bien grosse affaire, c'est grande aventure, en ces tempe
si lointains, que d'aller ainsi, plusieurs jours durant, par les
chemins de France, aux h6telleries, dans les diligences. Un jour,
dans ce grand 6moi, une de ces bonnes filles, au moment de partir, reculera d'effroi. Vraiment e'est grande aventure ! et e'est
grosse affaire I
La mere les voudrait bien suivre. Elle ne le peut guere. Ele
est de sant6 si chetive I
Pour qu'elle les puisse suivre, on attend les beaux jours.
L'heure du depart est reculde. On laissera passer I'hiver.
L'hiver a passe. Mademoiselle est bien fr6le encore. Le printemps passe, on attend l'dt6. On attend I'automne. iEle est toujours chancelante. 1 faut y renoncer 1 C'est flni 1 plus d'attentel
Les filles partiront seules.
Premieres s6parations I Rudes emotions I Pauvre m6re I
Un autre jour, ce fut Angers et son grand h6pital qui les appelaient. Grande entreprise ! Grand depart, neuf sceurs, puis
douze I
Mademoiselle, cette lois, leefaocompagnera. Cest 1'hiver encore. Mais elle a des forces dans son grand cmur. Elle en aura sur
les routes de France !
Elle part. Quatorze jours de coche et de bateau I Elle se porte
fort bien. Son cour est guilleret. Elle aurait bien a envie de ne
plus faire autre chose que courre le pays. a
Oh I Mademoiselle ?..
Mademoiselle Le Gras ajoute : a poirvu qu'il y eft quelque
bien d faire. -.. Et le bien a faire, il ne manque pas I elle le
sait bien.
Apres quatorze jours, apres le coche et le bateau, en la ville
d'Angers, dtait-ce le repos, Mademoiselle, que vous allies chercher ?
Ah I oui bien I On arrive en la grand'ville. La peste y est. Elle
y fait ses ravages 1 C'6tait bien de repos qu'alors il s'agissait'!
Pourtant, on lui donne, k elle, un logement de choix. Monsieur
le grand Vicaire liui-meme la regoit. Et la voilk, ds lora, s6paree de see filles. Quelques jours passent Elle n'y tient plus. II
lui faut etre en leur compagnie. Elle les va rejoindre, partager
leur vie, etre avec elles au danger, avec elles a la pauvretd I
En ces voyages, elle a des attentions maternelles : elle songe
aux parents tres aim6s que ses filles ont laisses pour suivre la
Charit6. Aux dtapes, elle les chebche, dans lee grandes villes,
dans les petits bourge. Elle les veut voir. Elle les va visiter. Elle
console, s'il est besoin. S'it est besoin, elle vient en aide a leur
pauvret6. Elle Bdifie. Elle laisse en leur Ome courage au devoir,
joie, honneur, fierte. On est content d'etre de la famille de la
Charite.
Tout de mime, A pareilles randonnoes, on y laisse un bea
jour les restes de sa santd I Mademoiselle, a Nantes, tombe calade I II y faut brancard et deux chevaux pour la ramener.
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Elle est de retour. Elle se remet Mademoiselle Le Gras se remet toujours. Toujours elle reprend le travail I
Voici d'ailleurs d'autres appels I venus de Sedan st d'autres
villes, de partout, de toutes les provinces de France !
Partout ? C'est trop I Mademoiselle, vous no pouves 6tre partout. II vous faut rsigner, Mademoiselle, & rester au logis I C'est
sagesse.
EHe y restera. Mais ne pouvant plus suivre ses flles, & leur
suite elle jettera, et a leurs pas attachera, son esprit et son cesur.
Son esprit et son cceur seront toujours en mission I
Elle a le caur toujours en 6veil, I'esprit toujours au travlU.
Voici qu'elle derit. Ses lettres vont rejoindre se filles & tous
leurs postes de combat. Elles leur portent ses instructions, see
consignes, ses avis, ses conseils ; et aussi des nouvelles de la famille, chers .chos des battements de ce coeur maternel.
Et ces battements sonnent bien fort t Cela resonne encore
aprbs des siceles.
Une lettre, c'est, par ecrit, de la conversation. Une lettre sincere, c'est le parler tout clair de la vie. Une mere pent mettre
dans une lettre tout son coeur. Mademoiselle Le Gras "'ymettait.
CG'tait un vigoureux cordial pour ses flles.
Un vigoureux cordial ! il leur en fallait I pour tenir & la peine!
au rude labeur du service des pauvres, chaque jour I parfois,
au feu brdlant des contradictions et deceptions I Un mot de
leur m6re, et les coeurs fatigues reprenaient courage, les cceurs
troubl6s s'ouvraient h la sdrdnit6. Sur les eceurs bless6s s'il
fallait un baume, le cceur de Mademoiselle Le Gras avait trouvailles merveilleuses, insignes delicatesses I
Hd I il n'y avait pas que des succes dans le beau labour des
Filles de la Charit6 I Sur les 16vres des gens de I'6poque, il ny
avait pas quo des 6loges I La vie n'est pas si simple I La vie de
Jdsus-Christ ne fut-elle pas remplie de contradictions et persecutions ? La vie des Filles de la Charit6 ne serait-elle pas
traversee de difflcults ? N'aurait-elle pas cet honneur ?
Elles dtaient trois & Liancourt. A Liancourt, la duchesse du
lieu etait une amie de Mademoiselle Le Gras. Et Mademoiselle
Le Gras lui avait confil ses filles. Elles dtaient trois. Depuis
dix ans qu'elles y 6taient, tout 6tait pour le mieux. a Depuis
que nous awns des sceurs d Lianeourt, disait avec grande joie
Mademoiselle, je n'ai jamais vu de contridictiow, par la grdce
de Dieu.a
Mais la contradiction peut venir I
Mademoiselle, ne vous rejouissez pas trop vite. IA bas, vos
fllles vont souffrir. Et votre our va souffrir aussi.
Depuis quatre mois, elles souffrent persecution pour la jus-,
tice. Depuis longtemps, on les accuse, on les calomnie I Depuis
quatre mois qu'elles le savent, elles gardent le silence.
Tout le monde, 1 bas, le sail. Vous l'allez savoir aussi. Car,
au bout de quatre mois sans confession, sans absolution, sans
communion, on ne peut plus tenir I Votre cour va soufrir,
mais vos filles vous doivent cette confidence.
La plus jeune, la bonne Mathurine, bonne Bretonne de grand
bon sens, prend une plume. Elle eOrit. Elle devoile l'odieux
complot
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Hdlas I Mademoiselle, n'aviez-vous pas ddjh sufflsants tracas,
sans celui-l ?
Vite, Mademoiselle Le Gras est k Paris, chez Madame de Liancourt I Vite, a Liancourt la duchesse elle-m4me se fail porter I
A Liancourt, vite elle fait visite, vite elle enqu6te 1
Mais I'enqu4te est bien ind6cise I A Liancourt on croit & la
faute I tout le monde y croit I Monsieur le CurB y croit Y
croient aussi les pretres de Monsieur Bourdoise I Pauvre Mademoiselle ! 1'enauete est bien indecise.
Or VB I voici du nouveau I voici que tout a coup l'enqu4te se
ddnoue et lBve son secret.
Mademoiselle, rdjouissez-vous I Vos files sent innocentes I De
mdchantes gens ont menti 1 Pris au filet, on a tout avoue.
Et de nouveau, je vous le dis, Mademoiselle, rdjouissez-vous I
Car voici que l'enquete finie, la bonne saeur Mathurine va faire
un coup d'dclat Sowur Mathurine est sans rancune. Ses bourreaux une fois confondus, scur Mathurine pour ses bourreaux
demande grAce. Et point ne veut avoir d'autre vengeance I N'eston pas au service de la Charitd ? Soyez flre, Mademoiselle,
d'avoir de pareilles enfants I
Scur Mathurine n'a pas voulu d'autre vengeance. Mais pour
sa peine, pour I'alldgeance de son coeur longtemps meurtri, la
voilk mand6e A Paris I Et lA, elle restera tout pres de Mademoiselle Le Gras, de trWs prbs associde a son travail. Et, tout
pres de ce cceur maternel, sa peine oubliera, se fermera la plaie.
Et aura les bonnes graces et les tendresses de sa m&re, et qui le croirait - les tendresses de Monsieur Vincent I II ne
pourra, quand il lui dcrira, s'empecher de faire son 6loge, de
a lui donner tnmoignage de joie et de reconnaissance
a . Et aprbs
I'avoir a salude, ainsi que
saeur, de toutes les tendresses de
son ceur *, ii se dira leur a tr"s affectionnm frre a.
C'est ainsi, dans le sacrifice, et dans la tendresse, et dans la
sagesse, uoe e form ee ceur des mares I Mathurine Gudrin,
form6e toute jeune A l'dcole du sacrifice, et d'une mere tres tendre, et d'un pare tres sage, un jour devint A son tour Sceur
servante au ocour maternel. Plusieurs fois, elle le sera, et en
des postes difficiles. Et quand Mademoiselle Le Gras sera remontee au eiel, la Compagnie, quatre fois, I'aura pour supdrieure.
Quatre fois, & toute la Compagnie elle donnera lecons de ferveur, legons de sagesse, legons de tendresse, lerons de sacrifice.
N'a pas, qui veut, tous ces trdsors I Et ne les a pas sans
beaucoup travailler I 1 les faut pourtant, pour bien gouverner.
Et mademoiselle Le Gras, qui les avait, les voulait voir aussi en
celles qu'elle d6elguait A la tete de ses maisons. Elle voulait pour
gouverner ses flles, des illes au grand caur, a cemur maternel,
au cceur tendre, au coeur fort, ayant goatf a la sagesse.
Quand ii fallut des sceurs pour l'h6pital de Nantes et qu'il
fallut A ces seurs donner une mere, le Conseil nomma sour
Elisabeth. So3ur Elisabeth, elle aussi, venait de Liancourt. Et
-voici qu'en Conseil, A la nouvelle mere chacun offre son cadeau :
on lui souhaite l'amour de Dieu.. on lui souhaite la charit6
envers Dieu, envers les pauvres, envers les .soeurs- on lui
souhaite I'humilit.-. on lui souhaite la patience dans les traverses... E vient le tour de Mademoiselle Le Gras. Mademoiselle
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fait son choix. Elle cherche en son seur. elle cherche en son
experience. A sour Elisabeth, qui va jouer son role de mBre, elle
souhaite : a Support cordial envers les surs. a I1 en cotte done
beaucoup, Mademoiselle, vraiment, d'etre mere ?
Scur Elisabeth, a votre tour, supportes beaucoup I et, toujours, de bon cour I Envers toutes vos compagnes ayez grand
support, et support cordial! a Tenez-les bien toutes dans votre
cour I a C'est votre Mere qui vous le dit. C'est conseil maternel.
Sceur Elisabeth, k Nantes, des difficultds vont surgir. C'est
du dehors surlout qu'elles viendront. Dieu soit beni I a C'est
le Malin qui jouera ces jeux. 1 ne les gagnera pas I pourvu
que les scours se ramassent et unissent bien entre elles aupres
de la Croix, ainsi que des poussins sons leur mere, lorsque le
huet les guette. * Mais veillez bien sur vos filles, sour Elisabeth I Comme Mademoiselle Le Gras, votre bonne mere, soyez
mere excellemment I
Il y avait, & Nantes, une smcur Elisabeth.
II y avait & La Fbre, il y eut k Belle-Isle, il y eut plus tard
& la tete de la Compagnie, une scour Mathurine, qui portait
grandement les grandes dpreuves, qui faisait face aux grandes
diffcult&s.
II y avait & Angers, il y eut & Saint-Denis et aux Enfants
Trouves, et & Richelieu et & Chars, une sceur Turgis, qui etait
telle qu'il a en faudrait beaucoup de cette sorte a.
II y avait A Saint-Germain, ii y eut A Richelieu, puis & SaintDenis, puis a Fontainebleau, puis A Chateaudun, une scour Barbe
Angiboust Partout oh il y avait des difficult6s, partout s'Ovanouissaient, A son arrivde, les difflultes.
11 y avait a Saint-Germain-l'Auxerrois, il y eut & Sedan et qui y resta quatorze ans - une sceur Marie Joly.
II y avait A Arras, il y eut en Pologne, une scour Marguerite
Chetif.
II y avait a Bicetre, aux Enfants Trouves, aux jours de la
Fronde, dans le fracas des batailles toutes proches, dans l'6pouvante du personnel, dans la fuite dperdue des uns, dans le
ddsarroi des autres, une scur Genevieve, et qui rassurait par
son calme, et qui ramenait dans tous les ccours la s6rdnit6.
H6 oui I Mademoiselle Le Gras, la bonne m6re, avait assurd
des meres & ses filles pour les conduire et guider au travail,
pour les rassurer dans le ddsarroi et les garder dans le danger,
pour les aimer tous les jours que le bon Dieu fait, Mademoiselle
Le Gras, au cour de mbre, avait form6 des coeurs maternels.
11 semblait qu'elle put mourir I
a 11 me semble que fattends la mort I a disait-elle un jour I
La bataille etait a ses portes I Tout le quartier 6tait en dmoi I
La veille ddja, 1'Omoi des Enfants Trouvds avait en son cceur
jet6 1'alarme. Et voici qu'aujourd'hui on faisait bataille au faubourg Saint-Denis. La bataille etait tout proche d'elle. Au
combat do faubourg Saint-Denis, Turenne et Cond6 se heurtalent; se heurtaient les troupes frondeuses aux troupes royales.
Depuis Saint-Denis jusque dans Paris, morts et blesses jonchaient les routes; et moribonds agonisaient aux portes des
maisons.
L'Umotion avait gagnd Monsieur Vincent. Dans sa robuste
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serenit, ii appelle cela a avoir eu Mu pet d'exercice a. Mais il
a tout confl6 h Notre-Seigneur, et B ses bons serviteurs qui dejk
lui sont venus en aide.
Dans la famille des sceurs, c'est la grande alarme. Et comment
non ? Sans cesse, autour d'elles retentissaient les appels aux
armes. a Cette alarme nous a bien toutes effrayees. Plusieum
de nos saurs, Monsieur, souhaiteraient bien se. confesser... Le
peuple quitte le faubourg .et se demeuble. Ne ferions-nous pas
comme eu ? »'Elle prdfere rester. Mais, a s'il y avait & craindre
pour nos jeunes seurs, nous poumrions les envoyer par ci par ld,
irdiverses paroisses. Pour moi, it me semble que j'attends la
mort, et ne puis empecher mon cetur de s'6mouvoir toutes les
(ois que L'on crie : Aux armes I a
Mademoiselle Le Gras vdcut huit ans encore.

C'6tait I'heure oh ses filles partaient pour la Pologne, otl

I'on

pensait partir pour Madagascar !
a Mes filles, votre nom s'etend partout. IL eat mbee connu d
Madagascar, oft on vous d6sire-. a 0 le bdni voyage que celui
de Madagascar! a
Mademoiselle ne devait pas ici-bas voir le b6ni voyage.
Elle-m6me bient6t partit pour le Paradis. Elle s'en alla reposer

son cceur, si battu de temp4tes et d'orages, secoud de tant d'emois,

visitl de tant de tristesses et de tant de joies, elle s'en alla
reposen son cceur maternel sur le cceur de sa Mbre du Ciel, mere
Sde Jsus, mere des douleurs, mere de la sainte joie et de la
sainte espdrance, gardienne ftdle, gardienne tres sure, Reine
pleine de bonte, riche de faveurs, riche de promesses, Vierge
puissante, Vierge immaculee. Sur le ceur de la Vierge puissante,
sur le oceur de l'Immaculee, elle alla reposer son coBur I
Berceau de Saint-Vincent de Paul, Lille, 1918-1944.
Henri DESMrT.
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Livre IV, de 1874 a 1918 : M. Boro, Sup6rietr general (suite)
Chapitre L : La province d'Algdrie (1874-177 : Alger, Oran.
Constantine ; les P'l-'es de la Charitd)
Las catalogues des maisons et du personnel de la Congregation
de la Mission qui ont paru pendant le g6ndralat de M. Bor6, mettent, tous, la province d'Alg6rie aprbs la province de Provence
dont nous avons parld dans les chapitres precedents ; nous parlerons done de la province d'Algerie. Le travail nous sera facile
car M. Bore, Supbrieur g6enral, a visit6 cette province pendant
son g6ndralat en 1877 ; et M. Chevalier,. son compagnon, nous a
laiss6 un rdcit tres intdressant de ce voyage, un compte rendu
tres objectif des oeuvres des missionnaires et des Sceurs, et par
ses rdflexions nous a manifest l'Fme et le coeur du Pbre Bord.
Nous ne ferons gubre que rdsumer ce compfe rendu.
M. Chevalier commence par exposer les raisons de ce voyage :
i* M. le Supdrieur general est le chef et le pbre de la famille
de saint Vincent : il desire voir ses enfants.
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2* Saint Vincent a et6 captif en Barbarie ; ii y a pratiqu6 des
vertup h6roiques. II ne vient pas & I'esprit de MM. Bor6 et Chevalier qu'on puisse mettre en doute la rdalitA de cette captivitd ;
en 1877, personne n'avait encore soulev4 de difficult6s au sujet
de ce sajour de notre bienheureux Pere dans les pays barbaresques ; les doutes ne sont venus que beaucoup plus tard, les objections n'ont e6tfaites que dans ces dernibres anndes, et, Dieu
merci, par les travaux critiques de notre confrere M. Joseph Guichard, ii a et6 prouv6 p6remptoirement que saint Vincent a 6t6
reellement captif, et qu'il n'a pas menti dans sa fameuse lettre du
24 juillet 1607. Si M. Chevalier avait dcrit apres cet ouvrage drudit et •onsciencieux de M. Guichard, il I'aurait f6licit6 au nom
de la Congrdgation d'avoir veng6 I'honneur de saint Vincent, si
lg6eremant attaquO. Le second motif du voyage du P. Boz6 demeure d4nc objectivement fond6. Le successeur de saint Vincent
allait r6ellement faire un pelerinage & des lieux, sanctifies par
la presence et les souffrances du fondateur de la Congregation.
Le troisisme motif, all6gue par M. Chevalier, est que, pendant
deux si6cles, nos confr6res se sent ddvouds au service des esclaves pour les consoler, les encourager a perseverer dans la religion catholique, les aider & bien vivre et A bien mourir. Le Pere
Bor6 et M. Chevalier, dans leur voyage en AlgBrie, auront A cour
de visiter les endroits t6moins de la mission admir.ble de nos
confreres. Ils 6voqueront, dans leurs allees et venues, le souvenir des consuls, fr. Barreau (1646-1661), fr. Dubourdieu (16611673), etc.. Ils iront visiter pres de Saint-Eugene la Val•e des
Consuls, oh I'on voit encore, dit M. Chevalier, des restes du consulat de France. Nos anciens missionnaires, ajoute le narrateur,
ont dit la messe dans une chapelle qui existe encore. Les deux
voyageurs iront saluer le consul d'Angieterre et celui-ci, protestant, leur declarera que a l. monde doit d la France une dette
profonde de gratitude pour avoir transformd un aid de pirates
en cette belle colonie de l'Algdrie, et comme le sang des martyrs
n'est jamais rdpandu en vain, les saints prdtres de votre mission
ont dond unezxemple auw gndrations futures d'oi chacun peut
deriver la plus noble des legoas. a Le meme consul ajoutait :
a Dans notre dglise anglicane, nous aons fait poser en mdmoire
de tous les chrdtiens.mots en eaclavage sous la domination turque un grand vitrail sur lequel sont inscrits ces mots Lord,
show thy pity upon all prisoners and captives. *
Le P1re Bord et M. Chevalier descendront dans ce qui reste
des bagnes d'autrefois, et ils glorifieront, eux aussi, les confrbres qui se faisaient esclaves avec lea esclaves, qui partageaient
!eurs privations, leurs mauvais traitements, et qui moururent
en grand nombre, victimes de leur zale de 1646 A 1830. wCes sombres voutes, dit M. Chevalier, sanctifides par,la rdsignationd'innocentes victimes servent aujourd'Aui de prison aux condamnai
militaires. L
Les pblerina s'agenouilleront dans la modeste chapelle avec une profondeemotion :bien des fois le sacrifice a dtd
offert en ce lieu par nos confrfres pour les pauvres captifs. Que
de larnes essuVdes I Que de ddsespoirs apaiss I Que d'actes de
vertu inspirds I Ce qui se faisdit ici se faisait en plusieirs autres
endroits. a
Les illustres voyageurs iront aussi aux endroita oh M. Jean
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Levacher fut martyr le 27 ou 29 juillet 1683, 1 la bouche d'un
canon, et o0i M. Montmasson et le frere Francillon furent 6galement martyris s le 5 juillet 1688, victimes du fanatisme musulman.
M. Chevalier rappelle au debut de son voyage le souvenir des
confreres, Vicaires apostoliques, et il termine son dnumdration
par cette phrase : a II y avait done une attraction bien forte qui.
attiraitle itre honor PNre sur cette terre sanctifide el ensanglante par saint Vincent et ses fils. a
Le quatrieme motif que donne M. Chevalier pour justifier ce
voyage, c'est que ce pays d'Alg6rie a rappelle l'Orient avec smo
soleil, ses productions, ses mwurs, sa langue, ses races, l'Orient
que notre tres honord PNre a habitd pendant de longues anaees et
qu'it aime encore comme une seconde patrie. a Le Pere Etienne,
predcesseur imm6diat de M. Bore, avait failli 6tre 6veque d'Alget ; il 6tait venu en 1842, alors qu'il n'6tait que Procureur general, pr6parer le retour des missionnaires et des seurs, et il
etait revenu en 1851 avec M. Bore, alors Secr6taire gneral.
C'6tait done la seconde fois que le P. Bori abordait en Algerie ;
ces deux voyages, a un intervalle,de vingt-six ans (1851-1877),
permirent au Superieur g6ndral de faire des comparaisons, qu'on
trouve exposees dans le rdcit de M. Chevalier, soit au sujet de
la colonisation, soit au sujet de la religion, soit surtout au sujet
des ceuvres de la double famille. Comme le dit M. Chevalier, ce fut
pour le P. Bore une jouissance de comparer le passe avec le
present.
M. Chevalier donne une cinqui6me raison de ce voyage, raison
qui n'est pas la principale, mais qui n'est pas i d6daigner quand
les voyageurs ne sont plus des jeunes gens : c'est qu'en 1877, avec
les ckemins de fer perfectionnes et les bateauz A vapeur, Algern'est qu'd trois journees de Paris. C'est une promenade, conclut
le narrateur, autantqu'un voyage. *
Aprbs ce petit prdambule, M. Chevalier commence son rdcit
proprement dit Nous laisserons de c6t. 1'arrdt des voyageurs b
Sens et k Marseille, et nous prenons le recit h l'airivde i Alger,
le jeudi 18 janvier 1877, aprbs une traversde par une mer tres
belle, un ciel sans nuages, une temperature printaniere, ce qui
n'empdche pas les voyageurs de payer le tribut a oblige », dit
M. Chevalier.
Le Pere Bore fut reVu au ddbarcadore par M. Doumerq, Supdrieur de la Mission, par M. Rougd, professeur an Grand seminaire de Kouba, et par le Secrdtaire g6n6ral de I'archevechk.
Mgr Lavigerie avait demandd le canot et les rameurs de I'Amiraut6 pour conduire a terre M. le Superieur g6enral. Celui-ci,
confus de tant d'honneur ne savait comment exprimer sa reconnaissance. On dit, note M. Chevalier, que le coup d'oeil est rTa
vissant, que splendide est le panorama des maisons blanches,
6tag4es sur le versant de la montagne et encadrdes par dc verdoyantes plantations ; mais, ajoute humblement le narrateur,
nous ne 4'aurons pas remarqud, car nous sommes arrivds avant
le lever du soleil.
M. Bor6 dit la sainte messe & la maison des confreres, Xue
Vincent-de-Paul ; il rebut ensuite tous ceux qui avaient pu venir le saluer d'Alger, de Kouba, de Saint-Eugbne ; ii alia ensuite
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saiuer les smeurs reunies & la maison centrale, et I'apres-diner
il partit pour Kouba.
Nous suivrons M. le SupBrieur general pas B pas, et nous indiquerons, au fur et h mesure, ce qui concerne chaque maison et
les principaux missionnaires.
Un mot d'abord de la province d'Algerie. M. Viallier fut le
premier qui s'installa en Algerie, le 13 novembre 1842 avec trois
autres missionnaires. II avait obtenu une mosquee qui devient
Notre-Dame des Victoires, au-dessous de laquelle se trouvait
autrefois une prison d'esclaves.
L'annee suivante, 1843, M. Viallier fut nomme Procureur. g4neral et fut remplacd par M. Girard, qu'on appelait le Pere Lternel, a cause de sa barbe chenue et que I'on peut surnommer le
fondateur de la province.
M. Joseph Girard dtait nd le 6 novembre 1793, a Saint-AmantTallende (diocese de Clermont). II fut ordonne pretre en 1818 et
recu dans la Congregation, le 16 novembre 1834. II devint supdrieur d'Alger en 1843, supdrieur du Grand sdminaire de Kouba
en 1848, Visiteur en 1850. II mourut & Constantine le 19 avril
1879, et fut inhume A Kouba.
La province se composa d'abord de trois maisons : Alger (mission), Kouba (Grand s6minaire et paroisse), Mustapha (mission).
En 1856, elle s'augmenta de la maison de Laghouat, oasis a quatre cent quarante-quatre kilometres d'Alger,'ot se devouerent
MM. Bonnet, Alvernhe et Dumond. La maison fut fermee en
1866. Le general de Sonis, qui n'6tait que commandant, edifia la
population par sa pidte, sa justice, sa droiture. J'ai souvent entendu au s6minaire interne, en 1889-1891, M. Alauzet, directeur,
nous parler du saint general de Sonis. En 1868, la Congregation
accepta les maisons d'Aumale et de Biskra. Aumale dtait situd
&cent vingt-six kilometres d'Alger. M. Marin Alauzet en fut le
superieur. La maison 6tait a la fois paroisse et mission. La maison fut fermee en 1871. Biskra est une oasis situde A deux cent
trente-neuf kilom6tres au sud de Constantine. La maison fut fermee en 182 ; elle avait eu M. Frayssinet comme supdrieur de
la maison et curd de la paroisse. II y-avait deux autres confreres, un coadjuteur ff•re Pain, et trois Filles de la Charitd ;
celles-ci restdrent jusqu'en 1905. Les confreres y venaient missionner de temps en temps de la maison d'Alger.
La province comptait en 1874, cinq maisons, trente-deux prdtres, huit coadjuteurs. On organisa cette annee le conseil provincial qui fut compose de MM. Girard, visiteur, Doumerq, Vayrieres, admoniteur, Alauzet, Ragot, procureur. Quatre ans plus
tard, fin 1877, le Conseil provincial se composait de MM. Girard,
visiteur, Meout, Doumerq, Demiautle et Ragot.
Peu avant la mort de M. Bore, M. Girard demanda a dtre ddcharge de l'office de visiteur, et a venir en France ; M. Bord
lui rdpondit le 16 avril 1878, pour I'engager a rester en Alg6rie.
M. Girard n'dtait pas seulement Visiteur en 1877, ii dtait aussi
Supdrieur du. Grand adminaire de Kouba. Ce sdminaire avait de
fondd par Mgr Dupuch et confld a notre Congregation en 1843. II
fut d'abord dtabli & Alger dans I'impasse Sainte-Philomdne.
Mgr Dupuch est ddpeint par M. Chevalier a comme un ap6tre
an cuar large et ardent, a l'imagination orientale, a IL'loquence
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imagde et chaleureuse, a& activitd inlassable ; i avait dte nommr
dveque d'Alger en 1838 et it n'avait troutv que quatre prdtres et
trcis dglises. Quand il quitta Alger, en 1868, il laissa soixante dgli.es, quatre-vingts pretres. Son zsle ddpassa ses ressources ; tl prit
des engagements qu'il ne put remplir. Abandonnd par le Gouvernement, poursuivi par ses crdanciers, it donna a ddmisson. II
moturst Bordeaux et ses restes furent transportds a Alger. Abdcl-Kader avait une grande admiration pour Mgr Dupuch. a
Le successeur de Mgr Dupuch fut Mgr Pavy K non moins saut.
dit M. Chevalier, aussi dloquent, aussi zdld, mais plus posittf, plus
administrateur ; il organisa, rdglementa les weurres et inspiraau
clergd ramour de l'tude et de la discipline. * Mgr Pavy obtint
en 1848 du gdn6ral Cavaignac un camp abandonn4 sur les hauteurs de Kouba b sept kilometres ia 'est d'Alger. a Une kouba,
dit M. Chevalier, est un oratoire diev6 sur la tombe daun saint
sont surmonmarabout ; les koubas sent tras r4pandues, elel
tees d'une coupole ; leurs murailles sont blanchies et richement
decorges. La kouba oiL se transportait le Grand sdminaire dtait devenue un oratoire consacrd a ia Sainte Vierge. *
Pendant longtemps les sdminafistes logtrent dans des baraques,
ce qui ne favorisait pas la discipline ; le grand avantage etait
I'air et 1'espace. En 1854, on posa la premiere pierre du nouvel
ddifice ; les constructions furent termindes en 1874.
Le P. Bort et M. Chevalier s'y transportlrent le 19 janvier 1877.
Ils visiterent avec admiration ce s4minaire que M. Chevalier
appelle un des monuments les plus remarquables de l'Algorie.
Voici la description qu'il en fait : a II a deux ailes, dont chacune a quatre-vingts mtres de largeur et qui sent sdpardes par
une cour carrde autour de laquelle se trouve un clottre dont les
areeaue sont soutenus par d'oldgantes colonnes de style mauresque. Sous ces galeries s'ouvrent les lieux rdguliers : salles d'ezercices, bibliothlques, rlfectoire. Le Grand sdminaire a cent vingt
chambres au rez-de-chaussde et alu premier dtage. La chapelle
6ecupe le milieu de la cour. C'est un rectangle qui a quatre chapelles a ses angles. Le sanctuaire est un h6micycle. au sud du bdtiment. II y a une large coupole, deux clochetons. L'diftce au
dedans et au dehort parait uw peu lourd ; vu de loin i s'Aarmonise bien avec rensemble ; l'intdrieur est pauvre, il n'y a pas
encore de mobilier ni d'ornementation. Face au sanctuaire, il y a
un clocher, de forme racieuse. Aitour de la maison s'dtend un
vaste terrain otl I'on voit des bosquets, des orangers, des figuiers,
des oliviers, des bananiers, de la vigne, des pommes de terre, des
petits pois, des artichauts. La position est tr s belle ; on voit, au
nord In met a six cents metres, au midi la chaine de rAtlas avec
la fertile plaine de la Mitidja, a& oueat la ville d'Alger, d l'est le
cap Matifou. Le Gouvernement franCais a consacrd plus d'un million pour le Grand saminaire. L'ackevement de la bdtisse est du
au tendrable Supdrieur, M. Girard, le Pe
dternel, dont les dimarches, les sollicitatibns, la persvedrance, les prieres, la sainteti
triompherent de toutes les difficultis. Au d6but, ce Grand sdmiasire devait recevoir les seminaristes de toute 'Algdrie ; mais
cn 1866, 'Algdrie fut divisie en trois dioceses qui eurent chacun
lwr sdminaire ; aussi le Grand sdminaire de Kouba est-it devenu
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trop grand, i a cent vingt chambrea et it ne compte que tente
dminaristes.
Parmi les principaux collaborateurs de M. Girard, ii faut mentionner M. Jean Vayrieres, qui avait 4td directeur au Grand s&minaire d'Amiens, supdrieur du Grand seminaire de Soissons,
et qui, calomnie, fut envoyd en disgrAce a Kouba, oi il -resta de.
1871 & 1874. Plus tard on reoonnut son innocence et il fut rappel & Paris, oh, menacd de la cataracte, il exerna les fonctions
honorables et delicates de sous-directeur du s6minaire interne ;
avec lui se trouvaient b Kouba, MM. Boscat et Coqset, qui devaient aller tous deux en Chine, et devenir 'un procureur et
visiteur, I'autre Vicaire apostolique du Kiang-Si m6ridional et
ensuite du TchBly sud-ouest.
En 1875, fut plac iAKouba M. Antoine Roug4, dont le franc-.
parler ne devait pas longtemps lui permettre de rester avec
Mgr Lavigerie. Peu apres le voyage du Pere Bor6, en mars 1875,
Mgr Lavigerie imposa aux s6minaristes qui venaient de la metropole le serment de demeurer au service du diocese, comme cela se
faisait'en plusieurs endroits, soit potur e bien d'un diocese, soit
pour le bien des missions. M. RougO aurait alors declard h Monseigneur qu'il pouvait demander ce serment, mais qu'il ne pouvait l'exiger ; Monseigneur aurait alors donn6 l'ordre k M. Rouge
de quitter le s6minaire ; celui-ci s'embarqua immediatement et
Mgr Lavigerie qui regretta et rdvoqua son ordre presque imm6diatement, ne put que constater que cette rdvocation 6tait arriv4e
trop tard. La patience est une vertu bien n6cessaire. Les directeurs du Grand s6minaire de Kouba ecrivirent & M. Bore, aprbs
le d6part de M. Roug6, une lettre collective de protestation contre
la conduite de Mgr PArchev4que.
En juin 1877, M. Girard demandait conseil relativemcnt a un
ordre de Mgr Lavigerie. Celui-ci exigeait, comme nous venons de
le dire, que tout dtlve en arrivant & Alger, promit de ne jamais
quitter le diocese, mais il exigeait en m4me temps que M. Girard
ne fasse pas connaltre aux jeunes gens, avant leur arrivee, la
condition demandde. Le Conseil de la Congregation delibera sur
ce sujet, et comme M. DIemiautte dtait tres bien avee Mgr Lavigerie, il fut decidd que M. Delteil, assistant, derirait a M. Demiautte pour qu'il essaie de faire comprendre a Monseigneur
1'embarras de M. Girard et celui des 61ves non avertis. Nous
ignorons la suite de cette affaire.
Monseigneur ne voulut pas non plus que Fun de ses sdminaristes entrAt dans notre Congregation. Celui-ci refusa alors de
recevoir les ordres pour Otre libre de suivre sa vocation. Mgr Lavigerie s'opposa A son d6part. M. Chevalier ecrivit a l'archev4que pour le prier d'accorder cette permission.
Pendant le sejour du PBre Bord &Alger, M. Cheva'ier avait fait
la visite canonique au Grand seminaire. II avait constat4 que le
resultat gdndral dtait satisfaisant, que les rapports avec le olerg6
6taient tres convenables, que le bien se faisait dans la maison.
Deux choses seulement laissaient a d4sirer : le mobilier de la
chapelle et la bibliothbque. Les confreres dtaient a la hauteur
de leur tAche, et tous animds d'un excellent esprit. M. Girard
se faisait vieux : sea infirmit4s rendaient difficile I'accomplissement de ses fonctions. Aussi, I son retour &Paris, M.Bor6 deri-
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vit k M. Girard, une lettre toute paternelle, o), tout en le remerciant de ce qu'il avait fait a Kouba, il lui disait discr6tement que
l'heure du repos dtait arrivie, au moins pour la direction du
Grand seminaire et qu'il resterait Visiteur.
M. Girard se soumit avec esprit de foi. Pour son successeur,
Monseigneur proposa M. DWmiautte, qui etait sup4rieur du Petit
seminaire, et M. Boscat pour remplacer M. Demiautte au Petit
seminaire. Le Pare Bor6 ne jugea pas A propos de faire ces
nominations et il proposa k Monseigneur le nom de M. Pierre
Meout, qui avait dt6 aux Grands s6minaires de Soissons et de la
Rochelle. Monseigneur agr4a ce choix.
On dcrivait, en octobre 1877, que M. Girard avait accepth avec
beaucoup de vertu sa nouvelle position. On louait beaueoup la
ddlicatesse du proced6 de M. Meout vis---vis son preddcesseur.
Monseigneur paraissait satisfait du choix qui avait Wt6 fait.
Les cahiers du Conseil ne signalent pour cette p6riode qu'une
petite difficult6. Monseigneur voulait que les sdminaristes fissent le catdchisme k la paroisse, et le Grand conseil estimait que
cette pratique avait 0t6 supprimde dans tous nos Grands seminaires comme trbs nuisible au bon ordre, et que, par cons6quent, elle ne devait pas 4tre introduite k. Kouba. D'oh embarTas de M. Mdout, pris entre deux feux. Evidemment le dernier
mot appartenait b Monseigneur.
Aprbs sa d6mission de supdrieur du Grand seminaire, M. Girard garda sa place au Conseil archi6piscopal, fut nomme Vicaire
g6ndral honoraire, et continua ses visites en Alg6rie. Ce fut pendant la visite de Constantine, apres un voyage en diligence de
trois jours et deux nuits qu'ii mourut d'une attaque d'apoplexie,
le 19 avril 1879. Son corps fut ramen6 & Alger ; les obseques enrent.lieu & la cath4drale ; Monseigineur chanta la messe ; quatrevingts prdtres y assistaient ; le corps fut inhum6 b. Kouba. Monseigneur cerivit une lettre dans laquelle il glorifia M. Girard a owvnier intrdpide que n'arretaaucun obstacle, serviteur fiddle du
Grand Maitre, conseiler trms sage, appui de F'archevdque pour
rtvangdlisationdes Arabes, formateur du clergd algrien,sage et
pieux superieur,ne demandant aux autres que ce qu'il pratiquait
lui-mdme, doud d'une fermeld de caractere qui assurait la discipline, d'une bornt qui tempdrait la rigueur de cette discipline,
d'une droiture qti inspirait confiance, d'une finesse qui percit
les ddtours, d'un renoncement, d'un zale, d'un amour des sciences,
d'un ddvouement sans borne d VEglise, d'une pidtd, d'une•iccence, d'une modestie qui fuyait les dloges. A
Ses confreres ont lou6 sa foi ardente, sa tendre pi6td, son
autoritA morale, sa paternelle direction, sa rdserve modeste, ses
procedds aimables, son grand air de saintetd, son esprit de pribre,
la sagesse de ses conseils, la prudence de sa conduite, lautorit6
de ses exemples, le charme de sa conversation, la fascination de
ses paroles, l'amabilitd de ses vertus. S'il n'avait pas 6td un peu
deficient pour l'organisation des dtudes et s'il n'avait pas manque un pen de cette longue patience que reclame le maintien
de la discipline, il elt dtd un homme parfait. Mais oh est I'homme
parfait ? Dieu seul est saint, Dieu seul est bon, Dieu soul est
parfait.
Au Grand s6minaire, dtaient joints les missionnaires mission-
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nants. M. Girard derivait, en 1874, que Mgr Lavigerie venait d'dtablir d6finitivement 1'euvre des missions, que loutes les paroisses
du dioc6se jouiraient tous les cinq ans d'une mission. Le m4me
Monseigneur proposait un nouveau contrat financier pour 1'ceuvre des missions : ce contrat ne f;t pas accept6 par le Pere Bore.
Les principaux missionnaires de cette dpoque (1874-1.78) furent M. Maria Alauzet, dont nous avons deja parld. C'dtait un
ardent missionnaire et un saint confrere. II ddiflait et entralnait
par ses exemples et par ses paroles. M. Chevalier le rcmarqua
et comme alors on songeait a changer M. Chinchon, directeur du
s6minaire interne de Paris, M. Chevalier 6crivait : a Nous avons
trouve ua directeur, c'est le saint M. Alauzet ; ii formera les sdminaristes d la vertu par ses exemples, aux inissions par ses paroles. a Cependant ce placement ne se fit que plus tard, sons le
Pbre Fiat. Ceux qui ont connu M. Alauzet au sdminaire ont pu
se reiidre compte'de la rda!isation de la prophetie de M. Chevalier. M. Alauzet a Rtd en effet un rude saint ; s'il en a rebutd quel(ues-uns par ses mortifications, il en a entraine beaucoup, la
plupart, par cette mnme mortification ; et il a formd aux missions par ses conferences qui 6taient assez souvent des discours
de mission : aveuglement de I'esprit, endurcissement du coeur,
etc.. Sous des dehors severes, M. Alauzet cachait un coeur d'or.
Quand on dtait seul avec lui dans sa chambre, il semblait qu'il
enlevait son masque de pere sd6vre et qu'il se manifestait comme
une tendre mere. M. Alauzet aimait parler de ses missions d'Alg6rie, des personnages qu'il y avait connus, des aventures qui lui
6taient arrivdes, comme de cette fois, oh parti en mission, a plusieurs journdes d'Alger, il s'apergut en arrivant qu'il avait oublid
ses sermons, ce qui I'obligea & travailler jour et nuit pour accomplir son oeuvre de missionnaire.
Autour de M. Alauzet, nous remarquons : M. Etienne Depeyre;
M. Pierre Bonnet, que nous avons ddja vu & Aumale ; M. Mathurin Oresve, dont le genre oratoire contrastait entibrement
avec celui de M. Alauzet ; M. Mivielle, que nous retrouverons plus
tard au Pdrou ou, pendant ViTgt-cinq ans, il fera tant de bien ;
M. Guillaume Meerbeck, nd a Cologne, et qui mourut tout jeune ;
M. Pierre-Marie Blot, etcM. Chevalier fit la visite de .la maison.de missions ; il constata que l'euvre dtait en souffrance parce que les missionnaires
dtaient imposes aux cures, et parce que la mission se bornait &
une retraite de huit jours avant la confirmation, a cependant,
disait M. Chevalier dans son rapport, le bien se fait grdce au
zale, d la bontM, a l'espritde foi des missionnaires,surtout de leur
directeur, M. Alauzet. a
Avant la visite de M. Chevalier, la cure de Kouba 6tait dirigee par un des directeurs du Grand sdminaire. Ce n'avait pas
tdi sans peine. Une pdtition des directeurs, rddigde en 18•4, par
M. VayriBres, insistait aupres du Pbre Bord pour que le Grand
seminaire ne soit pas chargd de la cure ; il disait que c'etait
le d6sir de tous les directeurs, M. Girard exceptd ; il montrait
les graves inconvdnients que cette cure occasionnait ; c'dtait
alors M. Boscat qui remplissait les fonctions de curd. D'autre
part une lettre de M. Girard de cette dpoque, contrairement a
ce qui vient d'etre dit, tdmoigne du desir qu'il dprouve que la
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Congregation ne soit pas charg6e de la cure de Kouba ; mais
cette lettre fait pressentir que Mgr Lavigerie fera instance pour
qu'il en soit ainsi.
AprBs la visite de M. Chevalier, la cure fut enfin confie, non
plus A un directeur du Grand sdminaire, mais a un missionnaire
missionnant. M. Bonner fut installd 'curT en juin 1877 ; en annonoant cette installation, le meme demandait un frere pour
I'aider dans les chants et les offices de la paroisse.
En plus de la cure et des missions, les confreres de Kouba
Utaient charges de 1'aumonerie de I'Orphelinat Saint-Charles et
des religieuses qui avaient la direction de cet orphelinat.
Le Pbre Bord quitta Kouba, le dimanche 21 janvier, pour se
rendre & Saint-Eugene, residence de I'archeveque, oh Mgr Lavigerie l'avait invite A un grand diner avec le clerg4 de la ville et
les missionnaires d'Alger, de Kouba, de Saint-Eugene.
Le diner fut empreint de la plus fraternelle cordialitd ; il y
eut des toasts gracieux qui n'eurent pas le retentissement du
fameux toast prononed plus lard, en cette mime maison, pour
inviter les catholiques au ralliement a la R6publique.
Le PAre Bord et M. Chevalier profitbrent de ce diner pour visiter la region de Saint-Eugene. C'est l1 que so trouvaient avant
1830 les maisons de campagne du consul de France et de deux
autres consulats ; sur le meme plateau A trois cents metres se
dressait Notre-Dame d'Afrique, remarquable monument de style
byzantin, commenc6 par Mgr Pavy. Les PWres Blancs sont charges du service ; il y a de nombreux pelerins ; les murs sont tapisses d'ex-votos ; k I'entour de la coupole, le Pere Bord admira
particulisrement I'inscription : Notre-Dame priez pour nous et
pour les musulmans.
On fit ensuite la visite du Petit s6minaire proprement dit Ce
seminaire avait etl confid a la Congregation, en 1868-1869. II
quitta alors Saint-EugBne pour venir s'installer & Kouba, A c6td
du Grand seminaire. M. Girard 6tait supdrieur des deux seminaires ; il y avait quatre confrbres pour le Petit sdminaire :
M. Marius Ravary qui mourut le 21 mars 1874, et fut remplac6
par M. Etienne Flagey, lequel, apres un assez long s6jour i Alger,
ira A Marseille puis & Saint-Walfroy, et reviendra a Alger, oh il
mourra en 1922 ; MM. Frangois Reboul, Henri Devaud, Eugene
Bonnay. Celui-ci ira ensuite a Prime-Combe, puis en Orient :
Monastir, Bebek, Zeitenlik, oh il mourra en 1921.
En 1874, M. Girard dcrivit a Paris que Mgr Lavigerie voulait
transf6rer le Petit seminaire b Saint-Eugene ; M. Girard y voyait
de grandes difficultes et priait M. Bord de no pas accepter,
M. Bore n'accepta pas. Mais Mgr Lavigerie n'6tait pas homme A
se laisser arrdter par un refus du Superieur gendral. En cela
comme en la plupart des autres decisions prises par lui, il tint
bon et ii eut gain de cause. Le transfert se fit en 1875. Mgr Lavigerie demanda M. Demiautte comme supdrieur ; on le lui
accorda.
M. Flavien Demiautte dtait n6 & Bapaume ; il fut place d'abord
i Saint-Flour, puis & Saint-Eugene ; il sera ensuite. superieur du
Grand seminaire de Tours, visiteur de la province de Touraine,
supdrieur de la Maison internationale des Etudes & Rome ; il reviendra en Algerie, supdrieur de Kouba, visiteur de la province,.
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et mourra en tournde de visite canonique chez lee Filles de la
Charitd,
le 9 ddcembre 1904. Mgr Lavigerie 1'estimait beaucoup,
i
; aurait voulu 1'avoir pour supdrieur du Grand sdminaire a la
place de M. Girard. Sous son impulsion, les dtudes furent tres
sdrieuses & Saint-Eugene ;.on y employait comme auteurs non
seulement les paiens mais aussi les chrdtiens. Le rapport de la
visite faite par M. Chevalier constate que Monseigneur est content des confreres, notamment de M. Demiautte, que les confreres
sont gendralement animes de bon esprit, et a'appliquent serieusement A I'accomplissement de leurs devoirs Le voisinage de
Mgr Lavigerie occasionnait quelques difficulths mais grace A la
patience, A la condescendance, au doigte de M. Demiaulte et &
!'obdissance des confreres pour leur supBrieur, les bons rapports
n'ont jamais cessd d'exister entre Monseigneur et la Congrdgation. Le Petit sdminaire comptait de quarante a cinquante d16ves.
A la fin de cette annde 1877, M. Demiautte instruisait Paris
des difficultes qu'il avait avec les Vicaires gdenraux et Monseigneur au sujet du budget du sdminaire. M. le Grand Vicaire Dusserre demandait une diminution du personnel et des depenses,
et M. Demiautte ne savait comment harmoniser cette diminution
avec la bonne conduite du seminaire.
On crut trouver la solution du probleme en transf4rant de nouveau le Petit s6minaire A Kouba. En 1878, M. M6out, supdrieur du
Grand sdminaire, annoncera I'arrivde de la premiere division du
Petit s6minaire A Kouba. La suite de cette histoire doit 6tre
renvoyde au gdnaralat du PAxe Fiat.
AprAs avoir visitd le Grand et le Petit sdminaire, le Pere Bord
et M. Chevalier visitArent les oeuvres des sceurs.
Le directeur des scours 6tait M. Joseph Doumerq. Ge digne
confrere etait nd au diocese du bienheureux Perboyr6 en 1809.
I! dtait entrd dans la Congregation en 1834, et il avait occup6
des postes importants. II avait edt successivement A Santorin,
A Saint-Benolt de Constantinople, visiteur de la province de Turquie, secrdtaire gdndral en 1851 ; il dtait directeur des scurs
d'Alg6rie et supdrieur de la maison d'Alger depuis 1856. II avait
6dt chargd d'accompagner les scours qui se rendaient an Mexique
en 1862. Apres la mort de M. Girard. il deviendra visiteur de la
province d'Algdrie. II mourra a EI-Biar, le i" avril 1892, aprbs
une vie chargde d'ans et de mdrites.
II dtait aid6 de plusieurs missionnaires, entre autres de
MM. Pierre Frayssinet, Charles-Francois Ragot, Jean Cassagnes,
Pierre-Nicolas Lepierne, Laurent Bo6 ; les uns dtaient chargds
de la direction des scours d'Alger et de la r6gion, les autres chargds du service spirituel de IPbpital. M. Ragot avait la direction
de I'orphelinat de Mustapha. La distance qui sdparait ces scours
de la maison des missionnaires rendait le service pdnible. Aussi
en 1877, pen avant la visite de M. Chevalier, on avait cr66 une
nouvelle maison A Mustapha. M. Ragot en fut le premier et le
dernier supdrieur ; car plus tard la maison de Mustapha se transporta a EI-Biar oi M. Ragot exerca les fonctions de supdrieur.
Dans son rapport de visite, M. Chevalier constate que la maison
d'Alger va normalement, que le bien se fait rdellement et que les
confreres jouissent de I'estime gdndrale. M. Doumerq paraissait
fatigud, et M. Bod dtait malade. La maison matdrielle 6tait une
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maison mauresque, propridtL du gouvernement qui r6clamait un
Ioyer insigniflant ; cette maison etait pres de la maison centrale
des sceurs. Elle se composait de quatre corps de bAtiment, disposes autour d'une cour carrde ; ii y avait des galeries ouvertes
avec colonnes de marbre, de pierre et de bois. Tout dtait dispos4
pour se prdserver du soleil et des regards indiscrets ; I'aspect
6tait 6elgant mais un peu triste. La chapelle pouvait contenir
deux cent cinquante personnes : c'est l& que se rdunissaient tous
les dimanches les Enfants de Marie des paroisses d'Alger.
Pendant que M. Chevalier faisait la visits des maisons de missionnaires (Kouba, Saint-Eugene, Alger, Mustapha), le Pere Bor6
visitait celle des scurs. Partout il 6difia par sa saintct : les
scurs disaient : Notre Pre est un autre saint Vincent.
M. Chevalier rappelle que les smurs furent appeldes, Alger,
en 1842, par Mgr Dupuch pour les h6pitaux et les kcoles.
M. Etienne, procureur general, fit le voyage d'Alg6rie en 1842.
pour preparer 1'etablissement des smurs. Mgr Dupuch fit precher
M. Etienne, a la cathddrale, le jour de l'Assomption.
Les smurs furent accueillies avec joie et reconnaissance. Leurs
couvres se ddveloppaient beaucoup. En 1865, elles avaient vingtquatre maisons ; en 1877, lors de la visits du PBre Bord, elles
en avaient trente-deux.
Le Pbre Bor6 visita d'abord la Maison centrals oh riside la
visitatrice. II s'int4ressa aux ecoles, A rasile, a l'orphelinat, aux
la visits des pauvres malaEnfants de Marie, au dispensaire,
(es que les sours vont voir, aussi bien les chr6tiens que les arabes et les juifs, et chez qui elles sont partout bien reques, baptisant quelquefois de petits enfants a I'heure de la mort. Ge qui
intdressa le plus le Pere Bore, ce fut l'ouvroir arabe, fondd par
Madame la Mar4chale de Mac-Mahon, et oh trente jeunes musulSmanes apprenaient ce que dolt savoir une femme. Le PMre Bor6
constata qu'elles dtaient ddbarrassdes du voile blanc que portent
les femmes arabes dans la rue, qu'elles etaient adroites pour le
travail, dociles, apprivoisdes, parlant bien le frangats, mais
qu'elles n'4taient pas disposdes a se faire chrdtiennes. La maison
centrale accueillait plus de mille enfants. C'6tait une vraie ruche,
I
une grands fourmilibre.
Apres la Maison centrale, le Pere Bord visita lrHpital militaire,
situ6 sur 'emplacement d'une ancienne maison de plaisance du
Dey, 1 am6nagd, dit le rapport, avec tout le confortable que le
gdnie militairse sait apporter d ce qu'il fait o. Agr6ment6 par
une brillante vegetation, l'h6pital n'est pas termind ; il doit
avoir cinq cents lits. Dans cet hopital, on gardait encore le souvenir des vertus de la scur Bisqueyburu, la soeur favorisde de la
rdvelation du Scapulaire vert, et qui fut superieure en 1859.
Apres l'H8pital militaire, I'H6pital civil. Les Filles de la Charitd y avaient remplace en 1842 les Sours de Saint-Joseph de
1'Apparition. L'h6pilal 6tait situd & Mustapha infdrieur ; il
contenait cinq cents lits ; I'installation dtait toujours provisoire ;
o'dtait des baraques en bois ; on voulait batir un autre hopital,
mais on ne savait pas oh. En attendant, les smurs exergaient leurs
offices, aimbes et respectdes de tous ; un grand bien se faisait ;
rarement un malade mourait sans les sacrements. En 1874, M.
Doumerq avait 6t1 autoris6 a prendre le service religieux de
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i'h6pital, oi, d'apr"s le cahier du Grand conseil, il y a pres de
huit cents personnes. En 1875, M. Doumerq proposa d'6tablir
une maison de missionnaires A proximitd de l'h6pital civil. Le
1'lre Bord refusa. Mais en 1877, M. le Supdrieur general conslata
par lui-meme combien cette maison s'imposait, tant pour ie bion
des malades que pour la sant6 des aumoniers. Aussi le catalogue
de 1878 mentionne la maison de Mustapha dont M. Charles Ragot
fut nomm6 supdrieur.
M. le Supdrieur gendral visita ensuite la Cite Bugeaud oil les
scurs ont l'dcole et la visite des malades ; Mustapha infd6reur
les m~mes ceuvres ; dgnise en bois construite par un de nos confrdres, M. Schlick, qui mourut ensuite visiteur d'Autriche ; Mustapha supdrieur, grand orpheltnat de trois cents filles et de cent
gargons, install6 dans le palais de l'ancien Dey d'Alger. M. Ragot
6tait aumcnier de cet orphelinat ; il remplissait ses fonctions
avec un tres grand z6le. Le Pere Bore admira la tenue excellente
des enfants, les r6sultats consolants. II y avait quelques orphelines arabes qui acceptaient avec docilitd 1'enseignement religieux, suivant volontiers les exercices de pidtd, et devenant sincerement cathqliquea. Trois jeunes filles arabes se pr6paraient
au bapt6me depuis quelque temps ; elles furent baptisdes par
le P6re Bord. On remarquait a la cor6monie le professeur d'arabe
de 'Ecole normale d'Alger, encore musulman. Les nouvelles chrdtiennes offrirent au Supdrieur gdenral une bourse A corporal
avee inscription en caracteres arabes.
La visite des Maisons de Soeurs se continua a Kouba, HusseinDey, Maison Carrde, Fondouck, Alma, oh il y a 6coles et visite
des malades. Doudra o•i se trouve un h6pital-hospice et se Lermina par Saint-Michel pres Mustapha, belle et fertile campagne
qui sert de potager, de verger, de basse-cour pour la Maison
centrale, oh logent les seurs fatigudes, oh se donnent les retraites annuelles de smurs, et oh se trouvent vingt orphelins, appliques aux travaux agricoles.
L'impression gdnera.e des Maisons de sceurs 6tait satisfaisante
pour la rdgularitd et lesaeuvrea ; mais pessimiste a cause des
hostilitds, des tracasseries qui leur venaient du conseil municipal, des journaux rdvolutionnaires, des ennemis acharnds de la
religion. Ddjk, en 1870, on avait chass6 les sceurs de la Maison
centrale. M. Ragot avait derit que le Conseil g6ndral retirait I'allocation qui, jusqu'ici, avait aide a elever une nombreuse jeunesse a Mustapha sujidrieur. Malgr6 ces difficultds et peut-4tre
a cause d'elles, le bien se faisait, un bien solide, un bien en profondeur, un bien durable.
Le Pere Bord profita de son sejour & Alger pour reunir-les
membres des conferences de Saint Vincent de Paul. Le 31 janvier, il prdsida leur sdance et il les encouragea A secourir les
misbres physiques et les miseres morales des pauvres. 11 leur
recommanda de s'occuper des Arabes ; de faire leur possible pour
les dclairer, les convertir. a C'est une entreprise diffwiile, remarque M. Chevalier ; on a tent6 plusieurs fois sans succis. Le
tr4s honord PNre, continue-t-il, a une grande sollicitude pour les
Arabes ; il ne manque pas une occasion de leur parler dams leur
langue ; il se fait comprendre, ajoute le narrateur, bien que
l'arabe d'Algdrie diffire de celui de Sy•e. Le PBre Bord parle
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souvent des Arabes aux Frangais ; ii leur fait remarquer qu'on
a aujourd'hui pleine libert6 de les instruire. M. Ghevalier note
a qu'on le fait avec un ztle prident et que cela ne donne pas
de resultat appreciable. La race arabe, dit-il, est profonddment
antipathique au christianisme ; les adultes ne se convertissent
presque jamais. Le seul moyen qui ait reussi eat l'dducation des
orphelins. a Le Pre Bor6 stimule sans cesse pour la conversion
des Arabes, imitant Mgr Lavigerie, qui a fonde les PBres Blancs
pour cela, et qui a recueilli deux mille orphelins qu'il el-ve on
deux villages chrdtiens.
M. Chevalier fait ensuite des considerations sur 1'etat de iAIg6rie an point de vue chr6tien, en 1877. II rappelle tout ce qu'ont
fait Mgr Dupuch, Mgr Pavy, Mgr Lavigerie ; ii parle du bien
rdalise par les communautds d'hommes et de femmes ; il constate que, dans la province d'Alger, ii y a cent sept mille hominmes
presque tous catholiques, dans celle de Constantine, soixantequatorze mille, dans celle dOran quatre-vingt-quatre mille ;
nous ne suivrons pas M. Chevalier dans ses considerations ; cela
nous entrainerait trop loin ; nous nous contenterons de suivre
les illustres voyageurs dans leurs pdrdgrinations chez les missionnaires et les soeurs.
Le 1" f6vrier, ils se dirigent vers Oran. IIy a quatre cent
vingt kilometres d'Alger a Oran ; les voyageurs mirent dix jours
pour parcourir cette distance ; ils admirent la plaine de la Mitidja oh la culture se d6veloppe et oi ii y a beaucoup de villages;
Je train tantot serpente au pied de I'Atlas, tant6t s'engage dans
la montagne.
Le premier arret fut a Mouzaiavile so il y a cinq scours, chargees de 1'eoole et du soin des malades. Le Pere Bore y dit la
messe le premier vendredidu mois, 2 f6vrier, fete de la Purification.
Le soir, on couche a EI-Affroum oh on prend une volture, et
en deux heures on est A Marengo, centre important ob les scours
sent depuis 1850 et oh elles ont I'ecole, I'asile, un orpheiinat de
filles, un h6pital de soixante lits. On soigne chret;ens et musulmans : les chretiens meurent bien, les musulmans se convertissent rarement.
Le 4 fevrier, M. Bore va visiter Cherchel, I'antique Julia Caesarea, capitale de la Mauritanie, oh il y a des ruines imposanles.
Mgr Lavigerie s'y trouve, car on fait des fouilles sur l'ampiacement d'un cimetiere chretien. On s'arr6te a Tipasa, on examine
le Tombeau de la Chr6tienne, enorme masse de pierres de taille,
de trente metres de haut sur le compte duquel on raconte des
ldgendes fantastiques ; on s'arrute a Novi et l'on revient a ElAffroum pour reprendre le chemin de fer.
Le 5 fevrier, le PKre Bor6 arrive a Affreville avec MM. Chevalier et Doumerq. Le nom de ]a ville vient de Mgr Affre, martyr des barricades de 1848. On est dans la plaine on vallee du
Ch6liff qui serait fertile, dit M. Chevalier, s'il y avait des bras
pour la culture ; on a commence A dtablir des barrages pour
recueillir lea eaux et arroser cette plaine actuellement tres sbche. Lee voyageurs parcourent des landes couvertes de broussailles, de palmiers nains, de jujubiers sauvages, de lentisques
rabougris ; il y a quelques huttes d'Arabes; le pays, aujourd'hui

si ddsolW, dtait autrefois tres peupl6 sous la domination romaine ; il y avait des villes, des bourgs, des forteresses, une
circulation active, une civilisation tr6s d6velopp6e. Les Arabes
oat tout d6truit ou tout laissa pdrii. Sous leur empire, 1'Afrique
a m6rit6 le nom de Barbarie. Pour retrouver les vestiges de I'art
et de 1'industrie romaine, il faut creuser plusieurs pieds ; on
trouve des tombeaux, des mosaiques, des sculptures, des inscriptions. M. Chevalier rappelle qu'avant I'arrivde des Arabes, il y
avait dans la province d'Alger, deux cent cinquante villes Opiscopales.
Affreville poss6de une maison de trois sceurs, depuis dix-huit
mois ; ici comme partout les Filles de la Charit6 ont les deux
oeuvres essentielles de Ia visite des malades et de l'dcole. Les
voyageurs vent visiter la ville et les environs. II y a une jolie
mosqude toute neuve, tombeau d'un marabout en grande v6ndration oh un vieux gardien acecroupi apprend des pritres i des
enfants ; il y a une 6cole arabe, oh un thaleb enseigne A quinze
B61ves A lire et 6crire les versets du Coran. Le Pbre Bore entre
dans quelques gourbis, chaumibres en bois dont le toit de paille
est si bas qu'on le touche avec la main, oh il n'y a ni fen6tre,
ni chemin6e, la fum6e sort comme elle peut ; la porte -n'a gure
qu'un metre de haut d'ouverture ; elle n'est jamais fermee. Dans
le gourbi, il y a des planches ot nattes avec couvertures qui servent de lit, un moulin & bras pour moudre le grain dont on fait
le couscous, quelques tasses et casseroles, quelquefois des chevaux et des moutons logds sous le mame toit. Partout les voyageurs sont fort bien requs ; les femmes leur offrent du lait.
Le 7 fevrier au matin, depart d'Affreville ; on s'arr6te quelques
heures h Oued-Fodda, oh il y a trois sceurs et beaucoup d'Alsaciens-Lorrains, ayant opt6 pour la France en 1871 Le village est
fortifil ; il y a une gracieuse 4glise.
En deux heures on est A Orldansville, cr64 par Bugeaud, entour4 de murailles. II y a six soeurs qui font la classe & trois
cents enfants. Elles manquent de ressources. Les soeurs de Tdnbs,
petit port de mer b douze heures d'Orl6ansville, sont venues saluer M. le Supdrieur general.
Apres OrlIansville, il n'y a plus de maisons de sceurs. Le PBre
Bor6 et M. Chevalier ont not dlans leur voyage que les Filles de
la Charit6 sont restees dans l'esprit de leur 6tat ; elles ont partout de.petites maisons pauvres oh elles font un bien immense,
en s'occupant exclusivement des pauvres malades et enfants.
A Orleansville, M. Doumerq qui avait accompagn6 les voyageurs, retourne & Alger, et M. Irlandes, Sup6rieur d'Oran, vient
chercher M. le Supdrieur gendral et son assistant. On prend le
train pour Oran. On aurait du arriver assez t6t, mais dans Je train,
il y a un grand nombre de pelerins qui reviennent de la Mecque ;
k toutes les gares, il y a des manifestations enthousiastes, des
arrets prolongds. Los tribus sont descendues de la montagne, les
cavaliers suivent au galop de leurs chevaux le train lance a toute
vitesse. Les gares sont envahies ; ce sont de grandes clameurs ;
les pelerins sont entourds, embrass6s ; on touche leurs vetements ; on les regarde comme des saints.
Toutes ces manifestations ont provoqud un retard considerable du train, on n'arrive A Oran qu"en pleine nuit ; la reception
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solennelle qui devait avoir lieu au Grand s6minaire est renvoyee
au lendemain.
La petite sdance eut lieu dans une salle 6lgsamment d6corde ;
un compliment d6licat fut adress6 au sUccesseur de saint Vincent
On rappela tout ce que 1'Algdrie et en particulier le diocese
d'Oran doivent aux Lazaristes.' primitivement, les s6minaristes
d'Oran 6taient dlevds A Kouba ; mais en 1869 le Grand s6minaire
d'Oran fut fond6 par Mgr Callot qui appela les pretres de la Mission a en prendre la direction. Le PRre Etienne accepta ; Mgr Callot aurait bien voulu avoir pour supdrieur du Grand s4minaire,
M. Dazincourt, mais cela n'aboutit pas. Le premier Sup6i ieur fut
M. Hippolyte Marty, qui avait 6t1 professeur de morale A Alger,
et Sous-Assistant I la Maison-Mbre. M. Marty est rest6 l1gendaire
par sa manibre de gouverner le s6minaire, et M. Moit, qui fu-t
professeur de dogme pendant le sup6riorat de M. Marty, av..
sur ce sujet des traits savoureux qu'il aimait A raconter, en ses
derni6res anndes h la Maison-Mere. M. Mott fit les voeux & Oran
le 26 juillet 1870, et demeura dans cette ville jusqu'en 1872.
M. Alvernhe dtait professeur de philosophie et econome ; le
frere Mallart, c6l6bre par ses itats mystiques, aidait pour lea
soins mat6riels : ce qui n'6tait pas une sinecure, car on dtait log4
primitivement dans des baraques oh il n'y avait pas ce qu'on
appelle le confort moderne. Le sdminaire dtait en dehors des
remparts, dans un terrain aride, rocailleux, broussailleux. II y
avait peu de chaises. Mais les s6minaristes et leurs directeurs
dtaient pleins de courage, de verve et d'entrain. En dehors des
classes, on defrichait et Ion faisait des excursions int6ressantes
de jour et de nuit. M. Mathurin Oresve, c616bre par sa grande
dignit6, son imposante gravitd, son langage chtid, fut quelque
temps professeur a Oran. Le plus remarquable des directeurs
6tait M. Irlandes, n6 a Pignan, dans 1'H6rault, en 1834. II avait
fait d'excellentes etudes au Petit sdminaire de Montpellier, et ii
avait brill6 au Grand sdminaire par ses succes dans les 6tudes,
son esprit de priere, son amabilit6. B entra dans la Congr6gation
en 1856 et devint pretre en 1860. 11 fut d'abord professeur d'histoire et prdfet de c6rdmonie a Kouba. II vint a Oran en 1869.
C'dtait un professeur tres au courant.de sa matibre, tras pratique pour la faire connatr'e aux 61lves. 11 savait rendre ses legons
tres attrayantes. II laissait aux .dlves une Irbs grande libert6
de critique ; en classe, il aimait les discussions, il leg encourageait, il les provoquait, il forgait les 6lbves A approfondir leur
matiere. Ce n'6tait pas un bourreur de cerveau, c'dtait un formateur ; il meublait I'intelligence et ii d6veloppait le jugement. On
pouvait lui appliquer la formule typique : Non multa sed multur.
En 1872, ii fut nomm6 Supdrieur. La responsabilit6 l'effraya et
changea profonddment son caractere. II perdit un peu de son
amabilit6 enjou6e, de sa gatti charmante ; il fut cependant toujours bon, cordial, accueillant ; mais it devint beaucoup plus sP
rieux. Son Wveque 1'estimait beaucoup et le prit pour socius au
concile.provincial d'Alger en 1873. Ses confreres le veudraient.
C'etait I'homme de la regle. Meme malade, il pr6sidait tous les
exercices. 11 visitait frequemment le Saint Sacrement. II souffrit
beaucoup physiquement et moralement.
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En 1873, MM. Coquerel et Morin furent places au Grand seminaire ; en 1874, M. Olivier Rissel remplaga M. Morin, d6c6d.
A cette mdme dpoque, M. Pierre Kreutzer, de Cologne, fut place
au Grand seminaire, avec mission de visiter les Alsaciens-Lorrains, qui etaient en grand nombre dans la contr6e. M. Irlandes
fait grand eloge de ce confrere, et loue le bien qu'il a fait
Le 1" novembre 1875, mourut Mgr Callot qui s'etait toujours
int6ressd an progres materiel, intellectuel et moral du Grand
s6minaire. Le mardchal de Mac-Mahon offrit cet 4v4ch6 & la
Congregation et demands au Pere Bor6 de lui d6signer un conIrBre, apte A cette charge. Le Pare Bord declina l'offre, comme
Rtant contraire A l'esprit de saint Vincent.
De son c6td, Mgr Lavigerie se remuait pour faire nommer 6vque, son Vicaire general, M. Dusserre, et pressait la Congrdgation d'agir en ce sens aupres des autoritss. Le Pere Bor6 rdpondit quo de pareilles demarches etaient oppos6es aux habitudes
de la Congregation.
Ce fut Mgr Vigne qui fut choisi pour remplacer Mgr Caliot
C'elait an dire de M. Chevalier un prelat pieur, instruit, de
bonnes manibres.
M. Chevalier fit la visite canonique du Grand seminaire. Son
rapport constate que la maison est animee d'un bon esprit, que
les confreres s'acquittent gen6ralement bien de leurs fonctions,
que Monseigneur leur temoigne beaucoup de bienveillance et
d'estime. Il y avait alors vingt theologiens ; il n'y avait pas de
philosophes ; Monseigneur pensait etablir I'annde suivante le
cours de philosophie ; en attendant, on envoyait ceux qui apprenaient la philosophie comme externes au coll6ge des J6suites
Le palais episcopal est s6par6 du Grand s6minaire par une simple cour, aussi les fapports entre l'dvech6 et le seminaire sent
tres frdquents.
Monseigneur regut le Pere Bor6 avec une distinction, pleine
de simplicit6 et de cordiaiite.
Le Pbre Bor6 et M. Chevalier profitbrent de leur sejour I Oran
pour visitor la ville et les ceuvres. Du Grand seminaire, on volt
la mer, la ville, les montagnes couronnees de forts qui prot6gent
la vaste baie.
Oran n'a pas I'aspect des villes arabes ; la ville compte alora
cinquante mille habitants, francais et espagnols. Oran a ett plus
de deux sikcles sons la domination espagnole ; conquise en 1509
par Ximenbs, elle fut abandonnee en 1791. Les Espagnols sent
encore nombreux dans le diocese ; aussi les pr4tres sont obliges
de parler cette langue ; on flit un cours d'espagnol au Grand
s6minaire. Le diocese compte saixante-quinze paroisses ; la ville
d'Oran a trois paroisses, un college de JBsuites, des 6coles de
Freres des Ecoles Chrttiennes, des Scours Trinitaires qui out
vingt-huit dtablissements dans le diocese, soit pour les enfants,
soit pour les malades, des sour' du Bon-Secours de Troyes qui
veillent les malades & domicile, des religieuses du Bon-Pasteur
pour les filles repenties. M. Chevalier constate, que les Filles de
la Charit n'ont pas de maison dans le diocese. a Fideles auc
maximes de saint Vincent, dit-il, elles ne feront aucune avance
pour s'etabliren ce lieu ; elles attendr.ont que la Providence les
appelle. a
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La Pere Bor6 proflta de son sejour & Oran pour visiter une
auvre de frires agriculteurs, fond6e & Misserghin, par M. Abram
de Montpellier. Cette visite est d6crite avec force dtdails par
M. Chevalier. On voit que le PBre Bord s'y est int6ressd grandement ; il avait eu, en effet, quand il dtait en Orient, la pensde
de creer ine euvre semblable k celle de Misserghin ot il y avait
alors cent cinquante orphelins et cent orphelines.
Avant de suivre le Pere Bord dans son retour & Alger, disons
un mot de ce que fut le Grand seminaire d'Oran apres son depart jusqu'en 1878. I1 faut mentionner particulierement I'arrivde
d'un jeune diacre qui devait jouer un grand rOle dans la petite
Compagnie. II s'agit de M. Emile Villette, nd & Somain (Nord),
on 1855.

A ddfaut de l'autobiographie des premieres annees de M. Villette, qui est 6garde, je ne sais oi, ii ne nous reste pour retracer
ce qu'il fut jusqu'k I'epoque ohinous sommes que quelques ddtails consignds dans les discours qu'il a prononces I l'occasion de
ses nooes d'argent sacerdotales on pour faire l'6loge de ses aneiens professeurs et compagnons de Cambrai et de Saint-Lazare.
M. Villette perdit son pare le mois de juin qui pre•dda son
entree au Grand sdminaire et il avait failli perdre sa mere un
pen auparavant II a decrit d'une fagon fort touchante la scene
de I'extreme-onction de sa mere, entourde de ses trois enfants,
dont Emile 6tait i'aind, Ag6 de quinze ans. I eut le bonheur de
conserver sa mere et if I'aimera toujours dune affection trds
lendre.
M. VilIette fat un dleve brillant et sdrieux au Petit seminaire.
SJe voulais me donner A Dieu tout entier et devenir un fervent
eeminariste. a
La rencontre qu'il fit en rbhtorique dun lazariste nommn
M. Guillaume, directeur au Grand saminaire, fut l'occasion dont
Dieu se servit pour I'incliner vers la Congrdgation. Emile Villette avait det touchd de sa bontA, de sa douceur, de sa simplicitY. Mais il n'avait encore aucune pensee d'entrer ohez les Lazaristes.
An Grand saminaire, il regut la forte formation de M. Sudre,
auquel il devait suceder comme Supdrieur et dont il a souvent
rappel6 les qualitds exceptionnelles. Emile Villette prit pour directeur de conscience M. Guillaume, qu'il avait entrevu au Petit
s6minaire. M. Guillaume acquit de plus en plus une grande emprise sur Emile Villette, soit comme professeur, soit comme
directeur. Nous avons de M. Villette un dloge de M. Guillaume,
professeur, qu'il serait trop long de rappeleri ici, ii y en a six
grandes pages bien serr6es. Rdsumons ces pages en queiques
ijgnes.
La manibre dont M. Guillaume faisait la classe fut une rvd6lation pour Emile Villette : casse bien prepare, soit pour la
philosophie, soit pour 1'Ecriture sainte. Pour I'enseignement des
saintes Lettres M. Guillaume possedait parfaitement le grec,
hehdbreu et connaissait les exegetes allemanda. Il ne se perdait
pas dans des recherches i c6t6 : il dtudiait le texte, le oontexts,
itfixait avant tout le sens litttral. II n'allait en classe qu'avec la
Vulgate pour tout livre, et ild6veloppait 4 la perfection les
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explications tirees du grec, .de l'h6breu. M. Guillaume faisait
preuve d'un grand esprit de rdflexion, d'une force d'intelligence
pea ordihaire. , Que j'aimais a entendre M. Guillaume ddveloppant comme en se jouant les grandes v6rites, les hauts mysteres
dent lea 6pitres de saint Paul sont remplis. n Emile Villette reconnatt que M. Guillaume n'avait rien de brillant dans el'xterieur,
dans la parole ; son ton etait monotone. Aussi quelques s6minaristes ne Ie goltaient pas. * Qu'il faut peu de choses, ajoute
Emile Villette, pour la renommne d'un professeur. Avec beaucoup moins de science, avec un peu plus d'expdrience et d'dlo-

quence, d'autres auraient obtenu les meilleurs succs. , Remarque judicieuse, qui montre le peu de cas qu'il faut faire de la
popularit4 auprbs des 616ves. Emile Villette termine l'dloge par
ces paroles : a Pour apprdcier a sa juste valeui notre cher
W. Guillaume, il suffit d'avoir suivi pendant quelque temps les
cours de quelques autres professeurs dont je ne veux deprdcier
ni le talent, ni le m6rite, mais qui, A c6t6 de eelui que nous
avons perdu, mdritaient A peine le nom de professeurs. * « Je
remercie la Providence de m'avoir mis pendant quatre ans dans
des rapports aussi intimes avec M. Guillaume. a
S'il estimait tant M. Guillaume comme professeur, i le gottait
peut-etre davantage encore comme directeur. M. Villette a raconte combien il 6tait touch6 du soin que M. Guillaumc prenait
de sa petite sant6. M..Guillaume, chose rare & cette 4poque, permettait & M. Villette-de communier chaque fois qu'il le lui demandait ; stimulant son pdnitent, il le prdparait aux grands dv6nements de sa vie, & la tonsure en particulier. Emile Villette ne
so sentait encore aucun attrait pour la Congregation, et son directeur ne Iui en parlait pas. Aussi un jour qu'un de ses camarades du Grand sdminaire, M. Duthoit, plus tard lazariste, lui
rapportait que M. Siguier avait dit : a Emile Villette sera lazariste a, M. Villette rfpartit brusquement : a Non, je ne serai
pas lazariste ; j'irai aux Missions Etrangbres. a Emile Villette
s'en ouvrit & M. Guillaume et celui-ci lui dit : a Priez et metlezvous dans la disposition de faire la volont6 de Dieu. a Emile
Villette obtint de son directeur la permission de lire la vie de
Thdophane Vdnard, qui faisait grand bruit, parmi la jeunesse
d'alors. Cependant au bout de quelques mois, Emile Villette se
rendit compte qu'avec sa petite sante, il ne pourrait entrer aux
Missions Etrangeres, et que du reste dans cette compagnie il ne
trouverait pas la vie r6gulibre de communaut6 dont tl avait besoin. Alors, pour s'orienter dans le choix d'une autre communautl, M. Guillaume lui proposa de lire la vie d'un saint fondateur d'ordre: saint Ignace d'abord. M. Villette trouva que oette vie
etait un roman : a Je ne me sentis aucun attrait pour la Compagnie de Jdsus, ajoute-t-il ; elle est trop celebre, lea J~suites
sont trop savants et trop en rapport avec la haute societd. n
Emile Villette lut plusieurs au-tres vies et il lut aussi saint Vincent. a Peu & peu tomberent Fun apres l'autre mes prejuges
d'*ducation contre les Lazaristes ; je m'apercevais, au cours de
la lecture d'Abelly, que dans mon ceur j'aimais saint Vincent
sans m'en douter ; quand j'arrivai au troisi&me livre qui est
eelui des vertus, je fus ravi ; apres avoir termin6 cette troisibme

partie d'Abelly, je m'dcriai : Je veux etre lazariste, et j'allai
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aussitOt m'en ouvrir A M. Guillaume. Celui-ci attendit ; it fallut
trois ouvertures de ma part ; il laissa passer ensuite trois mois
de vacances et. m'engagea encore I prier et enfln il me d6clara
qu'il approuvait mon choix. a Cependant comme Emile Villette
avail entendu dire que plusieurs autres voulaient entrer dans
la Congregation, ii demanda a M. Guillaume de lui dire quels
Otaient ceux-li. Son directeur mortifia sa curiositd en lui rdpondant : a Vous le saurez asse tLt. a Quelques jours apres, MM. Lobry et DequBne prenaient la route de Saint-Lazare.
Le 2 f6vrier suivant, Emile Villette faisait a la messe de M.
Guillaume le vaeu perpetuel de chastete.
A cette 6poque, la vue de M. Guillaume inspirait des inquidtudes ; on craignait qu'il ne devint aveugle. Emile Villette s'offrit
a Dieu pour conserver la vue de son cher Directeur. a M. Guillaume a beaucoup de talent, de vertu, se disait-il; il peut faire
beaucoup de bien; moi, au contraire, peut-rtre que je ne ferai
jamais rien. » Quand M. Guillaume apprit le sacrifice deson
flis spirituel, il le remercia tendrement, et lui donna un reliquaire de saint Vincent. Dieu n'agrda pas le sacrifice d'Emile
Villette; ii le conserva pour la Congregation dont il devait etre
un si grand serviteur, et il permit que la vue de M. Guillaume
declinat de plus en plus.
Cependant la sant6 d'Emile Villette n'etait pas brillante, il
toussait toujours d'une petite toux sche ; il 6prouvail continuellement un point de ctd ; ii n'dtait pas fort. M. Guiliaume
craignait que son penitent ne put pas entrer a Saint-Lazare ; ii
le fortifiait par du quinquina, de I'huile de foie de morue, du
chocolat ; on craignait que M. Villette ne fOt poitrinaire. II attendit done quelques mois avant de faire. sa demande ; ii alla se
reposer dans sa famille, enfin en 1873, on le crut gudri, ct il fut
admis dans la Congregation. II quitta son cher pays natal auquel
ii devait toujours s'intdresser, et oi il reviendra soit pour b6nir
des vitraux nouveaux dans l'eglise oti i avait Mt6 baptise, soit
pour benir le mariage d'un de ses parents ; soit pour les pr6mices de son jeune frdre, soit pour prdcher en diverses circonstances.
Emile Villette eut le bonheur de retrouver M. Guillaume a
Saint-Lazare. Mais M. Chinchon qui voulait le detacher, m6me
de son ancien pbre spirituel, faisait difficult6 pour lui permettre
d'aller voir souvent M. Guillaume. Quand Emile Villette y allait
avec permission, il en profitait pour r6jouir le cceur de M. Guillaume par sa tendresse, son ouverture de conscience ; il a racont6 comment une fois ayant besoin d'argent ii alla en demander simplement k M. Guillauine, et comment celui-ci I'embrassa
d'etre venu si bonnement lui exposer ses necessitds.
Emile Villette resta trois ans A Saint-Lazare, et sans tre
encore pr6tre, ii fut place au Grand sdminaire d'Oran.
Djka cette dpoque, ses qualitds et ses vertus itaient grandes.
Il est note comme intelligence claire, large et fine. II salt tres
bien exposer les affaires, rdsumer ce qu'il a entendu ; daus les
lettres qu'il derit il est net, prdcis, clair et complet. II est un pen
lent dans les discours qu'il prononce.
II a un jugement solide, un grand sens des opportunitus, un
ban sens supdrieur, un esprit admirablement dqujiibrd, un sens
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parfait de la mesure, son esprit est lent & concevoir, calme, ponderd, plus tard I'expdrience developpera ces qualit6s naturelles ;
ii n'est pas rancunier, ce qui favorise beaucoup !a justesse de ses
appr6ciations. 11 a une prudence extreme.
II a un grand amour de la Congregation dont ii aime 1'esprit,
les personnes, lesaeuvres ; on pourrait croire qu'il a plus de tete
que de coeur ; mais ce que ous avons dit de ses rapports avec
M. Guillaume montre qu'il y a en lui une sensibilitd que certains
ne soupeonnent pas. Et on verra plus tard dans ses letties comment il sait encourager, remonter, consoler. II est optimiste, ce
qui lui rendra un grand service dans les visites extraordinaires
qu'il fera plus tard.
II a un d6vouement sans bornes ; ce n'est pas un paresseux, un
dilettante ; il ne travaille pas en amateur ; it est heureux de se
ddvouer et il le fera toute sa vie, de plus en plus, au fur et a
mesure qu'il avancera en age, en sorte que, les premiers mois de
son g6neralat, il se tuera litt6ralement par I'exces du travail, et
qu'on le tuera parce qu'on abusera de sa condescendance & ne
rien refuser.
11 est ferme dans la fin, il a un but, ii salt ce qu'il veut ; il
voudra plus tard des choses qui effraient le PNre Fiat ; ii veut
ce qu'il veut ; mais ii y a un gant de velours sur cette main de
for ; il est suave, doux dans ses relations ; ii sait traiter les
affaires ; il a un accueil simple, gracieux, il 6coute ceux avec qui
ii parle.
II dcrit admirablement ; nous avons gard6 de son sdjour &Oran
un grand nombre de sermons, ils sent tous derits en entier et
ecrits dans une ecriture ferme, arrondie, moulde, on dirait presque des caract6res tapds a la machine.
Disons quelques mots de ces sermons. D'abord il y en a pour
toute sorte de categories : quarante-sept pour les grands s6minaristes (ces sermons sont en gdenral tres longs ; beaucoup ont
une vingtaine de pages) ; quatorze pour les petits seminaristes ;
douze pour les Filles de la Charitd de Grenade et de Madrid ;
vingt et un pour les soeurs Trinitaires de Saint-Louis, a Oran ;
six plus deux retraites aux Soeurs Trinitaires de l'hopital militaire d'Oran. II faut ajouter des sermons dans les paroisses : il
pr6che une premiere communion et une dizaine de sermons de
circonstance A Eckmiihl. II pr6che des adorations perp6tuelles et
des sermons de fAte, a Tlemcen, au Tidbat, a Karguentah, a I'orphelinat Saint-Charles de Kouba (Alger), & l'ouvroir Saint-Vincent d'Alger, A Mers-el-Kdbir, a Arbal, a Saint-Andrd d'Oran, a
Misserghin, au Sig, A la prison civile d'Oran.
II faut dire que plusieurs de ces sermons ont servi &deux ou
trois auditoires diffdrents ; souvent, M. Villette indique les variantes ou les parties qu'il a prech6es i•,et qu'il n'a pas prechees ailleurs.
Ce qui est remarquable, c'est le souci de I'adaptation a I'auditoire. Aux grands sdminaristes ce sont des iddes solides ; aux
petits seminaristes, ce sont des histoires desquelles il tire la legon;
aux soeurs d'Espagne, ce sont des citations de sainte Thdrese en
espagnol. Comme ii y a beaucoup d'Espagnols & Oran, il s'est
fait un manuel pour confesser en espagnol, et il note avec une
prdcision admirable les sens varids que prennent telles et telles
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expressions, ce que signifle exactement tel mot employd dans
la confession des fautes.
Mais ce qui d4passe toute admiration et que nous n'avons
trouv6 que dans les manuscrits de M. Villette c'est le grand soin
qu'il a de noter les ddfauts de ses sermons.
D6j, dans deux sermons donnes a Saint-Lazare, l'un sur 'Incarnation, I'autre sur la royaut6 de Jdsus-Christ, nous trouvons
en lWte de ces sermons les annotations suivantes : a refoadre ;
un peu trop relev6 ; mettre plus de simplicitd, plus d'onclion ;
faire appel aux passions ; la marche du discours manque de nettetd et de prcision ; le deuxibme et troisibme point n'ont pas
assez de doctrine ; il faut elaguer ce qui est moins i la question ;
ii faut anporter une plus grande suite d'iddes, une plus grande
force d'arguments ». Ces remarques lui ont sans doute det faites
par les assistants de la Congregation et les professeurs de SaintLazare, A qui Ion devait demander la critique de ses sermons.
En celA il n'y a encore l rien d'extraordinaire ; mais ce qui 'est
vraiment, c'est qu'il ait continue &orner tous ses sermons d'Oran
de pareilles remarques, soit qu'elles lui aient dtd faites par d'autres, soit qu'il se les fassei lui-meme, apr0s avoir prech4. Voici
quelques-unes des critiques placdes en tte de ses sermons. Nous
les donnons sans ordre : a i refaire ; mettre un peu plus d'imagination ; s'adresser plus directement a I'auditoire ; refondre et
limer ; pas assez la forme oratoire ; manque de vie et de mouvement ; A retoucher entibrement (et le sermon est entierement
barr6 du haut en bas) ; attention A ne pas froisser ; manque
d'unitd, froid ; manque de coeur, etc, etc.Je trouve admirable dans un jeune predicateur (comme il r'tait
a Oran), ce soin de se perfectionner continuellement, de se corriger, de s'adapter, de se rendre plus comprdhensif, d'apporter
plus de doctrine, d'unit6, de chaleur. C'est ainsi qu'on devient an
vrai prddicateur. Sans cela on reste dans see d6fauts de jeunesse et on s'entretient dans la sotte pr6tention de croire qu'on
fait merveille alors que souvent on ne fait qu'exercer la patience
des auditeurs. Grande legon du souci de perfection et d'humilit4
pour les jeunes et les autres.
Emile Villette indique ses sources : tel sermon a 4tB puisd dans
Dupanloup (surtout ceux des petits sdminaires), dans Mgr Gay,
Scaramelli, Rodriguez, saint Basile, saint Augustin, saint Bonaventure <surtout ceux aux grands sdminaristes).
Son grand arsenal est saint Vincent, la vie, les vertus, les
lettres, les confdrences. 11 s'est fait un recueil d'un certain nombre de sujets, remplis uniquement de pens6es de saint Vincent
II va puiser aussi dans Sainte-Foi, dans BalmBs, dans Lacordaire. II cite beaucoup d'histoires empruntdes A l'Afrique.
II y a aussi dans ses papiers une pitoyable podsie adressde i
Mgr d'Oran ; elle n'est pas de I'dcriture de M. Villette ; mais les
corrections sont de lui. C'6tait sans doute un. 61ve du seminaire
qui avait pens6 atteindre I'art de faire des vers, et qui avait portd
son chef-d'euvre A M. Villette.
A noter 6galement une s6rie de coure sur la liturgie : ce
devait Gtre ce qu'il donnait en classe ; c'est solide, intiressant
Emile Villette avait e6tordonnh pr6tre A Oran, dans la chapelle du Grand s6minaire, le 22 decembre 1877. 1 c416brera solen-
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nellement en 1903 son jubil6 sacerdotal de vingt-cinq an s aveo lea
pretres du diocese de Cambrai, ordonnes la m6me ann6e que lui ;
et & cette occasion il fera un 6loge emu de ceux qui i'avaient
form6 an Grand s6minaire.
Le P6re Bor6 lui permit de garder ses honoraires de messes
pour sa mere qui en avait besoin. L'anne suivante, peu avant
la mort du Pere Bor6, M. Villette demanda la permission d'aller
voir sa mere, le Pere Bore refusa, alleguant qu'il n'y avait pas
encore un an que M. Villette 6tait en Afrique et le priant d'at.tendre. M. Villette reitdra la m4me demande apres la mort du
Pbre Borde M. Fiat, Vicaire general, et celui-ci accorda la permission. Nous aurons occasion d'dtudier plus tard les relations
entre le Pere Fiat et M. Villette ; qu'on nous permette seulement
de dire que, encore & Oran, M. Villette est preoccup6 de la question de la confession des n6tres et qu'il a sur ce sujet un 6change
de correspondance aveo le PBre Fiat. Mais, arrdtons-nous 1I
pour ne pas anticiper, et ayant achev ce que nous devions dire
sur les directeurs du Grand s6minaire d'Oran pendant le g6ndralat du Pere Bord, reprenons maintenant le voyage que fit ce dernier en Alg6rie, pendant I'ann6e 1877.
Le P6re Bord reprit le chemin d'Alger avec son cher compagnon, M. Chevalier ; un troisibme personnage I'accompagnera
ddsormais, c'est M. Mailer, visiteur d'Espagne, qui 6tait venu le
saluer A Oran.
Au retour, les trois personnages s'arretbrent ee qu'on appelle
les Attafs, deux villages, Saint-Cyprien et Sainte-Monique : villages arabes fond6s par Mgr Lavigerie, villages compos6s dorphelins et orphelines arabes, dlevds chrdtiennement, unis ensemble
pour former des m6nages chretiens. Le Pere Bore, qui avait souvent r6v6 pareille fondation quand il 6tait en Orient et qui estimait que c'etait le meilleur et peut-4tre le soul moyen de chrisnianiser les pays arabes, s'arreta avec complaisance a visiter cette
weuvre, situ6e dans la vall6e du Ghdliff, pres de i'Oued Fodda.
Chaque m6nage a sa maisonnette, pourvue d'un mobilier convenable, entouree de terres, munie d'instruments, de bestiaux, etc.
La paroisse est desservie par quatre Peres Blancs, qui sont & la
fois curs, instituteurs, medecins, maires, juges de paix. 11 y a
un h6pital tenu par les religieuses de Monseigneur. Le Pare Bore
fut accueilli solennellement an son des cloches. II dit la messe a
laquelle assista la population, hommes d'un cote, femmes de I'autre, enfants partout. Les prieres sont dites A voix haute, posdment, distinctement. Le P6re Bord visita ensuite les deux villages, I'h6pital, disant & chacun quelques mots arabes. Le narrateur dit quelque part que l'arabe du Pere Bor6 n'est pas tout &
fait I'arabe de ces contrees. Est-ce un euphdmisme pour dire
poliment qu'on ne comprenait pas bien ce que disait le Sup6rieur
general ? C'est possible ; car on a dit quelquefois que le Pere
Bore savait trop de langues pour ne pas a'ezposer parfois k n'etro
pas compris de ceux A qui il parlaut dans ;eur langue indigene.
Peu importe ce petit detail. Les Arabes etaient trWs sensibles au
geste et s'ils ne comprenaient pas telle expression, ils compre.aient le grand ccur du Superieur, venu de Paris pour les voir,
ct cela vaut mieux que les discours le1r.us acadhmiiques.
Les trois voyageurs arrivbrent &Alger le 16 fevrier ; ils -y res
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thrent jusqu'au 22. Le Pbre Bor6 profiLt de ce s6jour pour recevoir les scours dans les maisons desquelles il n'avait pu se rendre : les scurs de Mdd6ah, de Lodi, de Boghar, toutes appliquees
au soin des pauvres, malades ou enfants. Le Pre Bore qu'on
pourrait appeler un prcurseur de Foucauld, tellement leurs
idfes concordent en plus d'un point, visita dgalement la Trappe
de Staoudli, une des merveilles de l'Algdrie, disai$ 1'enthousiaste
nArrateur. Le Pbre Bor6, MM. Chevalier, Mailer et Doumerq
allorent coucher au monastWre aprds avoir assist6 au ciant des
complies et du Salve Regina ; ils dirent la messe le lendemain
matin et visiterent les batiments ; il y avait quatre-vingts moines dont quarante pretres, adonnds k des aust6rites effrayantes,
travaillant avec une ardour infatigable du matin au soir, couchant sur une planche, se levant la nuit pour chanter l'office, faisant jefne et maigre toute l'annde. On admira I'h6tellerie oi lea
voyageurs sont rerus gratuitement; la ferme-modble dent les recettes sont la providence de la contrde ; la propridtd qui rapporte de quatre &cinq mille hectolitres de vin par an, etc- Les
quatre voyageurs dtaient conduits dans leur visite par le BRP.
abbe Dom Augustin.
Apres cette visite, le Pere Bor6, MM. Chevalier et Mailer fireni
leurs adieux aux confreres et aux sceurs d'Alger et se dirigbrent
vers Constantine, le 22 f6vrier, a six heures du matin ; on avait
eu la pensee d'y aller par mer, ce qui aurait permis de voir les
soeurs de Djidjelli ; mais le temps dtait tr&s mauvais, on y renonoa. Entre Alger et Constantine, il n'y avait pas encore de
chemin de for ; il fallut prendre la diligence qui mit quarantehuit heures pour parcourir les quatre cent trente-neuf kilombtres qui s6parent les deux villes. La voiture n'dtait pas commode,
on ne s'arr6tait que pour changer de chevaux et prendre les
repas. La route 6tait bien entretenue, le pays bien cultivd ; mais
il y avait encore beaucoup de terres non ddfri-h4es, les villages
dtaient rares, le sol accidentd, la route c6toyait les versants du
Djurjura ; les aspects dtaient tres pittoresques, il y avaiL des
gorges profondes ; mais la terre dtait couverte de neige et une
pluie froide tomba tout le temps du voyage. A Setif, ancienne
capitale de la Maur6tanie, oh se trouvent des debris de monuments romains et une dglise fort belle, le curd vint prendre les
voyageurs pour les faire diner chez lui. Le Pere Bord constata,
tout le temps de son sejour en Alg6rie, combien le clergde tait
plain de reconnaissance et d'affection pour les confreres.
On arriva le 24 fdvrier, a six heures du matin, a Constantine.
Les voyageurs sont accueillis par M. SouliOet les confrbres du
Grand seminaire. On descend & l'vech6 que Mgr Robert a mis
a la disposition du Pbre Bore. Messe chez les sceurs, qui sont
pleines d'attentions respectueuses et delicates.
On visite la ville. G'est I'ancienne Cirta,capitale de la Numidie.
Elle est bAtie sur un plateau, entour6 aux deux tiers d'"n ravin
trbs etroit et profond oh coule le Roumel. La ville se rattache
au reste de la terre par un pont et par une bande de terrain
Au fond du ravin, il y a une inscription du troisieme sibcle, qui
rappelle le martyre des saints Marien, Jacob et neuf autres simples jardiniers d'un faubourg de Cirta, mis A mort pour la foi,
on 259.
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Sainte-H616ne, qui est &huit kilomEtres de la ville, sur un coteau
au pied duquel s'dtend une grande propri6td, arros6e et cl6tur6e
par la riviere Bou-Merzoug. Quand on quitte la grand'route, il y
a mille cinq cents metres de chemins non entretenus, et pour
entrer dans la propri6td, en traversant la rivibre, il n'y a qu'une
passerelle fort dtroite. Le s6minaire a 6dtcommenc6 en 1869
far Mgr de las Cases, continu6 en 1872, par Mgr Robert. On a
commenc6, depuis, une autre construction i trois cents metres
environ, plus vaste, plus monumentale, et qui est destinds I loger
le seul Grand s6minaire, le premier batiment dtant rescrve pour
le Petit seminaire. Cette seconde maison qui renferme actuellement le Grand s6minaire, forme un rectangle termin6 aux deux
oxtr6mit6s par des pavilions faisant saillie, couronn4 au centre
par une pyramide tronqude. Dans la meme propri6td, Mgr de las
Cases avait fait bAtir un orphelinat pour garcons.
Le Pbre Bore visita le Grand et le Petit s6minaires, qui I'accueillirent avec grande joie. Disons quelques mots de i'histoire
dc ces deux dtablissements avant et sous le Pere Bor6.
Le Grand seminaire de Constantine nous fut confld en 1869.
Le premier Supdrieur fut M. Jean-Baptiste Pdmartin. Eous avons
dit prdcedemment comment, malgrd ses divergences d'iddes avec
son 6v0que Mgr de las Cases, il sut gagner l'estime et I'affcction
du vdnerable pr6lat qui le prit comme thdologien au Concile du
Vatican. La santd de M. Pemartin ne put s'accommoder du climat
de Constantine et on 1'envoya & Funchal (tie Madere), pour se
rdtablir.
1 fut remplac6 en 1872 par M. Joseph Soulie, qui venait du
Grand seminaire de Marseille. M. Soulie apparatt comme un
confrere pieux, rdgulier, un superieur sage, prudent, moder6,
calme, sans parti-pris, jugeant les choses et les personnes trbs
objectivemen. M. Soulid fut aide par M. Louis Bessieres, vrai
israelite, en qui il n'y avait pas de ruse et de la simplicit6 duquel
on abusait, et on en abusera jusqu'en 1898, oh il mourut & Montpellier, connu sous le nom de a cher pbre a. Les autres confreres
sont M. Pierre Blot, M. Paul Becker (place . Constantine aprbs
son ordination - on le d6peint comme pieux, z4ld, judicieux),'
M. Jean Canmer, Irlandais, qui ne resta qu'un an au Grand s&
minaire ; M. Francois Rouvelet, dont nous aurons occasion de
parler longuement plus tard, car ii fut le premier directeur du
s6minaire interne de Dax, oi il exerga par ses qualitds exceptionnelles d'intelligence et de coeur une influence profonde et
inoubliable sur les gdenrations de missionnaires qu'il a formdes.
Quand ii fut placd B Constantine, ilvenait de Carcassonne oh il
avait connu l'immortel P. Beauflls, et sur lequel il racontait une
foule d'histoires toujours trbs ddiflantes et tres savoureuses, que
la Idgende a sans doute ampliflfes aveo le cours du temps.
M. Rouvelet temoignait ddji A Constantine un grand amour de
la Congrdgation, un vif d6sir de la voir p6n6trde de l'esprit de
saint Vincent. A la mort du Pbre Bord, il sera remarqu6 par
M. Fiat, Vicaire gdndral, et celui-ci rappellera & Paris, & la
Maison-MBre, pour elaborer les regles et r6glements du sdminaire interne. Quand le Pbre Bor4 vint 4 Constantine, il confla &
M. Rouvelet deux orphelins pour 6tudied s'ila avaient les apti-
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tudes et les dispositions pour devenir pr6tres. M. Rouvelet s'oecupa d'eux et jugea au bout de quelques mois qu'on ne pouvait
les envover au sdminaire.
M. Soulid eut deux autres collaborateurs : M. Auguste Heber•
qui mourut a l'Age de vingt-sept ans, et M. Victor Lacquieze, qul
mourut & quatre-vingts ans B Jdrusalem, apres avoir Rtd dans
les Grands sdminaires jusqu'A Ia fermeture en 1903, et en Syria
jusqu'a sa mort.
M. Soulid eut bien des difficultes & Constantine. Son prddoeesseur avait dL se debattre dans des embarras p6cuniaires qui ne
lui 4taient pas imputables. En 1873. il y avait quinze 6lves qui
se ressentaient du manque de traditions, dans cette maison encore nouvelle. Le tableau qu'on en trace &cette 6poque n'est pas
flatteur. II n' avait pas chez les seminaristes, la r6gularit6, I'esprit de subordination desirables. Les professeurs du Grand et
du Petit seminaires n'avaient pas les m6mes iddes. Nous verrons
que le Petit seminaire n'avait pas les bonnes graces de l'dveque.
M. Soulid prenait la d4fense des confreres du Petit sdminaire,
en disant qu'ils avaient montr6 du zale, du davouement, une abngation a toute dpreuve. M. Soulid s'inqui4tait de la sant6 de ses
confreres'et il obtint, non sans peine, la permission de leur donner
du cafe tous les jours. Cenendant. ici comme partout, on se lasse
des meilleures choses et des meilleures personnes. Aussi en 1875
et 1876, supdrieur et confreres rdclamaient une visite. Le PAre
Bord profita de son sejour &Constantine en 1877 pour faire faire
la visite par M. Chevalier. Celui-ci, homme sage, plus enclin &
apaiser qu'k exciter, comme doit Wtre tout boo visiteur, remit la
paix dans la maison et put dire, sans mentir, oue la situation
Rtait satisfaisante. Le superieur et les confreres s'4taient d6eharges, tout allait bien. M. Chevalier ne jeta pas de I'huile sur sl
fen ; il se contenta de eouvrir de cendres la petite flamme, et
tout rentra dans l'ordre. Cette meme annde. M. Oresve vint prdcher la retraite pastorale &Constantine ; ce fut un succ&s complet
Le Petit seminaire en 1877 n'tfait plus sdpard du Grand saminaire. En 1869, les confreres s'etaient charges simultandment du
Grand et du Petit srminaires oui etaient dans le meme batiment
sons la direction de M. Pdmartin. En 1871, le Petit saminaire fut
detachb du Grand et constitua une maison sdparde dont M. Antoine Quesada fut le superieur. Ce dernier ne parvint pas k triompher des difficultos financibres qui 4taient grandes, et il fut remplacr par M. CourrAge, dont nous avons d6ja Darl au chapitre
de la Provence (Nice). (Annales, t. 106-107, p. 97-117). M. Courrege est niote par le Visiteur comme intelligent, patient, r6gulier,
toujours le premier A tous les exercices, bon, aime de tous, s'occupant activement des classes et de la surveillance, ce qui ne
plaisait pas A tous les confreres. M. CourrAge 4diflait. toutes lee
semaines, par le commentaire qu'il faisait, au Conseil, du reglement de la maison. Les conseils etaient de vWritables conf6rences
iddagogiques oh M. CourrAge exnosait A ses confr6res comment
il faut ntudier le caractere des 4J1ves et les conduire avec discernement. ne point juger urdeipitamment les enfants, acqudrir
de Pautoritd, se montrer bienveillant et aimable, respecter ses
61eves, surveiller avec esprit de foi, devouement, amour de 'ordre, patience, en `vitant ce qui est trop raide et trop absolu, ce
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qui laisse percer un esprit de soupcon, oe qui indique des prdventions, ce qui est leger, inconstant. M. Courrege donnait des
r6gles precises pour les notes, les punitions qui doivent .tre
justes et profitables, pour la manibre de faire r6citer les lecons,
de corriger les devoirs, etc... M. Courrege ne manquait jamais
ni la r6petition d'oraison le dimanche, ni la conference le vendredi ; ii maintenait admirablement l'ordre et la discipline ; il
avait 1'estime de tous en ville, tout en restant tr6s sobre oe visites. Telie 6tait I'appr6ciation du Visiteur.
Le Petit seminaire 6tait alors plutOt college que saminaire ;
ce qui cr6ait une opposition avec 1'Universit6 ; la plupart des
jeunes gens se destinant aux carribres libdrales : armbe, magistrature, m6decine, Mgr Robert voulait arriver A un seminaire
pur, destind uniquement i ceux qui aspiraient . I'4tat eccl6siasLique : ce qui mdcontentait les families de la ville, ddsneuses
d'avoir un college catholique.
M. Gourrege notait tous les jours les e6vnements de la journde.
La lecture de ce Journal est extremement intdressante ; elle montre en M. Courrege un homme superieur au point de vue formation de la jeunesse ; il y a des avis pour les confreres, des avis
pour les 6leves, des remarques sur la conduite des uns et des
autres. M. Courr6ge tient son monde avec une fermete qui ne
transige pas ; ii est impitoyable pour les professeurs, confreres,
surtout collaborateurs ;dans 1'ensemble, its sont bons, mais it y
en a un ou deux qui ne prennent pas au sdrieux leur noble mission, qui ne prdparent pas leur classe, ne corrigent pas les devoirs, renvoient les Blbves hors de la classe on de I'6tude, les
punissent sans discretion, les touchent, les frappent, les tutoyent,
les appellent dans leur chambre. M. Courrege recommande d'encourager au lieu de trop punir. II veut qu'en classe on forme i
la pietd, A la morale, aux bons principes.
Pour lesaleves, il revient continuellement sur la tenue, le costume, la propret6 des ongles, des cheveux, des mains, des oreilles;
il multiplie les avis pour le dortoir, le refectoire, les sorties en
ville ; ne pas Wtre sage pour moi mais pour Dieu qui vous voit
et le veut ; il y a des questeurs qui ramassent les objets qui
trainent et qui imposent une amende, laquelle servira aux missions ou aux pauvres ; il impose souvent des retenues, il se fait
remettre les eahiers des 616ves ; il visite les classes ; il y a des
d~sves israelites, il leur permet de sortir pour leurs fetes ; il
veille k apaiser les susceptibilites de race, il soigne bien les
616ves : pour une fete, il indique que ce diner a 6et accompagn6 d'Hermitage et de Santorin ; il critique souvent ce qu'il a
fait lui-m6me : il elt dtd mieux de faire comme cei, ce sera pour
I'anane prochaine ; il comprend les choses : en ce moment, dissipation ;'cela est caus6 par le mauvais temps ; les examens sent
s6rieux ; il invite Monseigneur et les chanoines A Utre exarainateurs. Esprit de la maison, esprit religieux, vie de famille. Bonne
relation avec les officiers, avec le g6ndral de Galliffet.
Parmi les collaborateurs de M. Courr6ge, ii faut mentionner
M. Alvernhe, qui remplacera plus tard M. Courrbge a Nice et qui
mourra en Syrie ; M. Mathieu Ronat, venu en 1873, et qui se
d6vouera plus tard A Antoura jusqu'en 1905, 6poque de sa mort ;
M. Delaporte, qui suivra M. Gourr6ge . Nice, deviendra supd-
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rieur au Petit sdminaire d'Evreux et flnira sa carrimre en Picardie, sa patrie, a Folleville et Amiens ; ii y a surtout M. Rouchy,
I'auxiliaire par excellence de M. Gourr6ge, I'ex6cuteur fldele de
ses directives, son cher compagnon de toujours, a Constantine,
A Oran, et qui, pour lui demeurer fldele jusqu'k la morl, viendra
mourir a la Maison-Mbre comme M. Courrege, neuf ans apres
lui On peut leur appliquer le texte ce6•bre qui dit de saint Pierre
et de saint Paul quo, s'6tant aim6s pendant la vie ils n'ont pas
6t1 s6par6s pendant la mort.
Les confreres quitt6rent le Petit s6minaire en 1875. Monseigneur voulait un sdminaire pur. M. Courrege 6tait partisan d'un
seminaire mixte. Monseigneur, qui avait une lourde succession
financiere, supprima les subventions au s6minaire, et voulut
r6unir.Petit et Grand s6minaires dans le m6me b&timent par
raison d'6conomie et aussi pour mieux rdaliser la preparation
des petits s6minaristes au Grand sdminaire. La separation et le
d6part donn6rent lieu k beaucoup d'agitation dans le public. Les
families aimaient M. Courrge. On parla contre 1'dvdque. 11 y
eut des manifestations regrettables. Tout s'apaisa avec le temps
et les directeurs du Grand seminaire se f6liciterent de cette mesure qui donnait enfin des vocations eocldsiastiques au diocese.
Quand le Pere Bord vint a Constantine, le Petit s6minaire Btait
a Sainte-Hel1ne ; it comptait douze enfants, c'dtait pen a c6te de
cent trente-cinq du temps de M. CourrBge ; mais au moms on
s'y pr6parait & 6tre pr4tre. Les douse futurs ap6tres donnerent
une seance littdraire en 1'honneur du Supdrieur gdenral et celuici les f6licita et les exhorta & etre plus tard de saints pr6tres
comme saint Augustin, nd dans la region, a Tagaste (SoukAhras) et qui fut evnque d'Hippone. Le P6re Bore rappela les
souvenirs remains de la r6gion ; il montra ce quo les Romains
avaient fait depuis TlEgypte jusqu'A lOcean, sur une bande de
cent lieues de large, pour I'industrie, les arts, les sciences, l'agriculture, les 6coles, les temples, les th6atres les cirques, les bains;
il montra ensuite comment le christianisme s'dtait implantd en
ces terres des la fin du premier sibcle, chr6tiens nombreux, gkn6reux martyrs, docteurs illustres ; Tertullien, saint Cyprien,
saint Augustin ; au quatrieme sicele, il y avaiL beaucoup d'vfiques, mais bient6t les hdersies, les schismes, les meeurs relachdes, les Vandales et surtout les Arabes detruisirent le bel ddifloe chr6tien. Le sol redevint sterile, la barbarie rdgna ; il y eut
des rdsistances, des martyrs, et puis la foi disparut compl6tement Le Pere Bord paris longuement des Arabes indigenes qu'il
voudrait voir revenir au christianisme ; il rappela leurs qualit6af leurs defauts. 1I parla ensuite de la colonisation frangaise
qui, malheureusement, a 6et entravde par le changement de
Gouvernement (cinq ou six fois), par le grand nombre des Gouverneurs (vingt-cinq en quarante-sept ans) ; ii indiqua le bienfait de cette colonisation : ordre, securite, routes, travaux, 6coles, mus6es, postes ; sans doute la religion n'a pas toujours det
favorisee ; elle est mieux comprise actuellement on 1877 ; on
a plus de liberte, ii y a des subsides pour les dglises ; aussi dans
'Alg9rie, ii y a actulilement deux cent cinquante paroisses dont
soixante dans le diocese de Constantine ; il y a cent cinquante
communaut6s religieuses dans l'Algr.ie ; Constantine possede des
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Jesuites, des PBres Blanes, des Lazaristes, des Frbres des Ecoles
chrdtiennes, des Filles de la Charitd (huit maisons), das Sceurs
de la Doctrine chretienne (b6pitaux, coTes, orphelinats agricoles), les Soeurs du Bon-Pasteur, du Bon-Secours de Troyes. Le
Pere Bord fit I'eloge de 1'6veque. Mgr Robert, vendrable, plein de
pidtd et de science, gouvernant avec sagesse, avant su se conciler I'estime et la sympathie de tous. Le Supdrieur gOndral
exhorta petits et grands sdminaristes a se laisser former par
leurs mattres et par leur devque: 11 les benit et les quitta pour
Constantine, tandis que M. Chevalier restait b Sainte-Hdlne pour
faire la visite canonique de la maison.
Pendant ce temps, le P6re Bord visitait les maisons des Sceurs
de Constantine. Les Sceurs furent appeldes par I'dveque en 1865.
Elles avaient, en 1877 : 1* i'h6pital militaire (appeld Kasbah)
biti sur I'emplacement de I'ancienne forteresse, sur un point
culminant de la citd ; 2* la creche, fondde par Madame la Mar6chale Mac-Mahon ; 3* I'orphelinat de flles, auquel on se proposait de joindre un orphelinat de gargons. Les soeurs de la rdgion qui purent venir, s'empressrent de saluer leur Superieur
general. On visita la ville, qui comptait alors trente-trois mille
habitants, deux paroisses, alors que toute l'Algdrie comptait trois
millions d'indighnes, deux cent quarante-cinq mille Europdens,
soixante-dix mille soldats ; on rendit visits aux autoritds civiI 'dvdchd
les et religieuses. Mgr Robert donna un grand diner
en I'honneur du PBre Bor6 et de ses compagnons, et les trois
voyageurs quitt4rent Constantine le 6 mars au matin, se rendirent A Philippeville par le chemin de fer (quatre-vingi-sept kilom6tres), et s'embarquerent le soir de ce jour & cinq heures pour
Edouard ROBERT.
Marseille. *
I

FRANCE

TROIS VICTIMES DE LA GUERRE (mai-juin 194o)
En cette terrible et sombre annde 1940, la Congregation a dO,
elle aussi, payer I'imp6t du sang & la France meurtrie. Trois
de ses ills, jeunes encore, et permettant tous les espoirs, sont
tombds sur les fronts des Ardennes et de la Somme. Le 24 inai,
c'dtait M. Roche ; le 9 juin, M. Pettes, et le Frbre Bdgud (1).
Les Annales se doivent d'en garder le noble souvenir. C'est A
des victimes pareilles : ces hdros obscurs et vaillants que les
grandes causes peuvent et survivre et revivre.
N. C. F. MAInm BEGUE
(1913-1940)
En ces ann6es 1937-39, A Dax, quel dtudiant de la Mission n'a
pas gard6, fortement imprimde, 1'image du Frere Begud, taill4
-(1) Nd le 20 octobre 1913, & Manz6res, canton de Pau, diocese de
Byonne, Marcel-Jean-Marie Begud, avalt 6td admie & Beaucamps le
23 aoot 1933. Ayant dmis ses vYux t Dax le 7 novembre 1938, Il venalt
de recevoir le 2 Juillet 1939 les deux premiers ordres mineurs, quand
la guerre renlevait & sa preparaton & I'apostolat, - pour en faire un
soldat, - une future victime.
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& coups de hache comme le sont les gars du pays basque ? Forte.
ment charpent6, la tWte bien droite, que dominait une broussaille
volontaire, le nez au vent, flairant toujours quelque nouveaut,
Begue foncait, toujours A la poursuite de cet ideal qui avait nmpoignd tout son Wtre.
Bossuet, magnifiant saint Bernard, s'ecriait dans la chaire de
la cathddrale de Metz : a Vous dirai-je ce qu'est un jeune homme
de vingt-deuz ans ? Quelle ardeut ! Quelle impatience ! Quee
impdtuositd de dEsirs ! Cette force, cette vigueur, ce sang chaud et
boillant, semblable d un vin fumeux, ne lui permet rien de rIssis ni de mod6re. v Comment ne pas songer a FrAre Begud, en
relisant ces paroles du grand orateur ? Voici ce qu'ecrit de
lui un de ses amis qui I'a connu & I'ecole apostolique (et qui
aurait d4 signer cet article) : 4 Mes premiers souvenirs renontent au Berceau de saint Vincent de Paul, en 1927. Bdgu4e dtit
en cinquieme. Grand garcon dj&d remuant, batailleur volontaire
et meme brutal ; trop peut-etre, puisqu'il a dfi quitter Cdtabliasement & cause de ce trop plein de vie. Mais son ideal entrevu du
saeerdoce, it le d6fendit pendant les ann6es qu'il dut passer ches
lui. Gargon de ferme, il mettait de cdtd les quelques sous qu'il
gagnait, avec respoir, qu'un jour. ii pourraitrentrer dans quelque
s6minaire et continuer ses etudes. Pendant les racances, it 'dchappait jusqu'a Pouillon pour garder le contact avee I'id6al. A
Marvejols, il souffrit de tincompr6hension de quelques-uns de
ses condisciples : la mddiocritd morale accepte difficilement le
voisinage d'une nature forte, d'un caractre entier et bien trempO,
d'une volont6 qui sait vouloir et qui ne se contente pas facilement de la vulgaritd ; la mndiocrit6 inteUectuelle prend rite ombrAge dune intelligence qui s'affirme et qui est exigeante. a
Ce bouleversement d'une nature ardente, Frere Begud 6tait le
premier & s'en rendre compte. Mais ce fut pour essayer I'en
triompher. 11 n'y rdussit qu'imparfaitement, il faut le reconnattre, et ce fut la grande souffrance de sa vie. Au sdminaire interne
9prbs un mouvement de colbre, qu'il regrettait aussitdt, il se
ddcourageait presque ; il lui semblait voif crouler ]'ddifice auquel il avait travailld A coups d'efforts quotidiens et de sacrifices obscurs. a Serait-il done toujours inapte au service de Dieu
et des Ames ? Fallait-il renoncer au sacerdoce, et cela par sa
faute ? II ne serait done jamais missionnaire ? n Et liii, le gargon
solide, le lutteur puissant, a il pleurait sous le grand m6laze de
Beaucamps ». Mais dans cette lutte, et meme dans ses ddfaites,
I'&me du FrBre BWgu6 s'affinait, se pr6parant au sacrifice supreme. Son orgueil, qui n'dtait peut-etre que 'apanage naturel
d'une certaine superioritd, obligd de constater ses propres ddflciences, faisait place peu h pen A l'humilityvraie. Dans la lutte,
FrAre BdguA s'imprrgnait petit A petit de la douceur du divin
Maltre, qu'il mdditait chaque matin.
11 aimait P1tude, mais 1'dtude sbrieuse ; il ne passait pas 16gerement sur les questions profondes : c'est la plume b la main
qu'il 6tudiait saint Thomas. Ardent dialecticien, il revait d'une
apolog6tique conqudrante, culbutant toutes les objections par
la nettet6, la puissance et la persuasion de ses arguments. Le
15 mars 1940, toujours B cet ami, il 4crivait : a La guerre a sus-

pendu, pour nous jeunes Iens, toute vie de resprit.II n'v a qu'une
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tdche immddiate qui compte.. Le reste : 'dtude, I'esprit, est reeIgue auu calendes, sinon d6finitivement arrdt& pour quelquesuns d'entre nos, pour moi peut-etre. Et quelle souffrance jen
dprouve. a
Sdrieux dans ses 6tudes, il I'rtait dgalement dans sa pi6ld,
pidtd tendre mais forte a la fois, comme celle du paysan, et envelopp4e de discretion. Dans l'intimite, quelques envoldes vers le
Christ et la Vierge, souvent termin6es par une boutade contre
lui-m6me et par un retour sur sa propre misbre. Comme pour
le PAre Pouget, son Christ dtait facilement un Christ paysan, dont
il aimait les qualitds humaines. R6aliste et concret, il avait horreur d'une cerlaine reverie pseudo-mystique et s'il aimait A
voir clair dans ses etudes, il aimait a prier dans la clartd. Involontairement revient a son sujet ce que Pdguy fait dire a Dieu
de saint Louis : a Quand on a connti d'etre aimd par des hommes
libres, les prosternements d'esclaves ne vous disent plus t~ie.
Toutes les soumissions, tous les accablements du monde ne valent pas une belle priere, bien droite agenouilde, de ces hommes
libres I1. * La beautd du chant et la liturgie le charmaient beaucoup. Aprbs Paques 1938, A l'occasion de quelques modifications
dans la vie liturgique, il derivait : a Cela promet une atmosphere
plus mystique ; sincerement, fen suis heureux A, et apres des
chants particulibrement rdussis, a voild done une semaine fructueuse, le plein eat fait jusqu'au jour des fetes futures a (les ordinations, sans doute). Quand saint Vincent d6clarait tout net :
a qu'il y a quelque chose de la bdte dans I'attitude dun pauvre
homme qui se met It dans le chalur, sans faire aucune rdflexion
& ce qu'il dit a, ce n'est pas A Frere .Begu que cette forte parole pourrait s'adresser. Lui, il vivait intensdment sa liturgie
dont la meditation Iaidait A deneurer pres du Christ.
Les grandes Ames, a cobt de I'amour du Christ, ont toujours
senti le besoin de cultiver un autre amour, sorte de tremplin
pour s'dlancer plus haut. Chez Frere Bdgu6, c'etait la France.
Mais pour lui Ta France a c'dtait sa maman, son petit Castetarbes,
et les fermes voisines dont il avait, paysan, retournd la glebe. La
France, c'tait la boue lorraine dans laquelle it se battait et dans
laqueUe ii prdvoyait son tombeau. La France, c'tait bien des horizons qui lui dtaient familiers, c'dtait 'airqu'il respirait,c'dtait
une faoVon de vivme, de comprendre et d'aimer ; e'dtait toute la
civilisation chrdtienne. a En aott 1939, quand il fut rappel6 a
Bordeaux, au 57* RL, c'dtait tout cela qu'il s'agissait de ddfendre. 11 partait meme, comme il Iaurait fait pour une croisade.
Le 9 avril 1940, juste deux mois avant sa mort, ii ecrivait :
a Oui, je crois que nous ddfendons les valeurs chrdtiennes que
nous continuona par nos souffransea et notre sang, l'?uvre rddemptrice. Et pourtant, que de dessous inavouables, quelle peur
de se livrer totalement A cette impression : Prie, mon cher, pour
que je garde intacts ma Foi et renttho~siasme du d but. Tu comprends mon angoisse intime, et dire que certains, mame des amis,
plaisantent 14-dessus avec usn ceur leger, I et cela m'est une
souffrance inconcevable. * Et il terminait sa lettre : a Au revoir,
cher ami, je te dis au revoir encore. Nous devons remonter sous
peu. J'engage tout mon etre a nouveau. *
Dans la plupart de ses lettres, on sent en lui la conviction qu'il
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ne reviendra pas de la guerre. Deja en octobre 39, au revers
d'une photographie, la ilerniere qu'on ait de lui, il &crivait :
a Peut-6tre est-ce mon dernier souvenir. Je te l'envoie du front.
Garde-le, imporissable comme mon amitid. De ma tombe possible, perdue dans les bones de Lorraine, qui sont notre Champ
d'Honneur,je resterai par mon dme immortelle, ton amt dans Ie
Christ et la Sainte Vierge. Sois prdtre un jour, mon cher, pretre
du Christ, pouraccomplir auprhs des dines la mission du Christ.*
II ne parlait pas pour lui, se croyant indigne d'etre ce pr6tre
le sacrifice de sa vie pour le sacerdoce
qu'il revait ; ii avi ait
de sea amis. Ce sera d'ailleurs ion dernier cri, le dimanche 9 juin.
Sous une dcorce un peu rude, Frere Begud cachait cependant
une sensibilit4 tres fine. Sa vie d'amitid dtait ddlicate, fiddle et
rdtif, meme en amitid *, 6crivaitrude , la fois. a Je me montre
il un mois et demi avant sa - mort. Grand amour de sa famille
dgalement, sa maman, ses frbres, son pere, mort quelques annies
auparavant. II dtait d'une famille de petits paysans et ne s'en
cachait pas. Profonddment chretienne, cette famille avait donn6
plusieurs membres au clergd, a la vie religieuse et h 1'apostolat
laic. 1I aimait aussi beaucoup sa famille spirituelle. Au sujet
du Berceau, t propos de la mort du Pbre Bouchet (1), qui lui
avait Wt4 tres sensible, il redisait combien l'esprit de la maison
dtait vivace, a esprit de famille, empreint de simplicitg et d'optimisme. * I1 chdrissait ses maltres, qui cependant avaient Wt6
assez durs pour luL La Congregation, ii la voulait forte et grande,
et il ne menageait pas ses efforts pour devenir le digne file
de saint Vincent. Tous les jours, il consacrait une demi-heure
a I'dtude de notre saint fondateur. II avait compris combien saint
Vincent voulait s'entourer d'hommes d'action, ne tolerant pas
a que le courage leur manquAt v. Et, bien souvent, dans des conversations intimes, il redisait son admiration pour le Saint-Lazare de 1650, a veritable ruche bourdonnante, oiL, de tous les horizons, accouraientles ceurs dilatds par la charitd, les Ames dprises de grandeur *.
Cette tme ardente, ce coeur gdndreux et sensible, qui se destinait t I'autel, a requ la croix en partage. II plait A ceux qui
I'ont connu et qui l'ont aim6, que Dieu I'ait saisi dans cette tension vers Lui, dans lflan de la plus grande charit6 qui est de
donner sa vie pour ceux qu'on aime. Sa vraie vocation, c'est le
9 juin 1940 qu'il P'a rdalisee. Depuis une dizaine de jours, le
regiment, & grand'peine, contenait lenvahisseur sur le canal des
Ardennes (entre Demuy et Voncq). Frbre Begud, qui venait de
demander comme une grace d'8tre versd dans une formation combattante, rongeait ses freins et sa honte de constater I'inertie de
notre armde. Le 9, au petit jour, bombardement bient6t suivi
de I'attaque. La section, sans liaison avec la compagnie, se voit
subitement encerclde. Le lieutenant envoie d'urgence FrBre Bdgu6, devenu son agent de liaison, rdclamer du secours. G'est pBrilleux, 1'ennemi est partout, mais Bdgud ne discute pas avec
le devoii. II empoigne son fusil et, comme toujours, il fonce
vers le P.C. de la compagnie, au devant de la mort. A mi-c6te, ii
S') Sur M. Jean-Marie Bouchet (1871-1938), voir Annales, t 106-107,

p. 440.
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est frappe d'une balle au ventre qui lui brise dgalement le bras
gauche. II se traine encore jusqu'au tron d'un groupe ami : il
ne veut pas etre prisonnier, ii veut rester avec des amis, aves
des Frangais. Quelques heures apres, toute la section est prisonnidre. On sort Begu6 de son trou. II gisait & cotd d'un autre
camarade tud prbs de lui. Ses souffrances sont atroces. II rdclame des soins que 1'Allemand ne peut donner. II va mourir,
mais son esprit est lucide : u Tu diras aux amis que je suis
pret ; ils savent pourquoi je meurs.. La France... Le Christ..
Le Pretre..
Dans l'apres-midi, on le transporte & un lazaret.
Le m6decin declare qu'une balle au ventre ne pardonne pas. A
dix-huit heures, Frere Bdgue, doucement, consommait son sacrifice.
Norbert HOLSTEIN.
M. GEORGRs-EMAIL ROCHE
(16 avril 1912-25 mai 1940)
K. Georges Roche naquit a Fribourg, en Suisse, le 16 avril
1912, d'un pWre frangais et d'une mere suisse. A la mort de cette
dermire, il fut plaed avec ses deux petits freres a rorphelinat
dirig6 par les Filles' de la Charite, fonde a Ouchy, faubourg de
Lausanne, par Madame Bellet, pour les orphelins frangais et
belges de la guerre de 1914. 11 se distingua par sa conduite et sa
pi6t6 et sentit germer en son cceur la vocation sacerdotaie. Pour
rltudier et la ddvelopper on fenvoya & i'dcole apostoiique de
Cuvry. Ce qu'il y fut, un de ses condisciples, pretre aujourd'hui,
M.Andr6 Grinneiser, en t~moigne en ces termes :
a Jai connu Georges Roche d Cuvry, ofa ilt tait man aiMdde
deux ans. Aimd de tous, populaire, il avait sur les classes plus
jeuaes use grande autoritd morale. Cet ascendant lui venait tout
d'abord de sa bonne humeur, de sa jovialit. Georges avait toujours le mot pour rire ; sa seule presence amenait la joie sur
toutes ies evres et c'dtait une gaUt de bon aloi, trbs same ; ses
interpr6tations, si finement comiques, des pieces de Courteline
sont restres ceLebres d Cury : des aois apres, on mimail tcctre
telle ou telle rdpartie fameuse.. Plus tard, c cc6td de son tempdrament le fera peut-etre passer pour l6ger - bien 4 tort ; d&s P6eole apostolique, amuser 6tait pour Roche le moyen de
faire dt bien.
Autre raison de sa popularitd, sq force. Parmi les petits seatinaristes, Georges, prdcocement grandi, 4tait des plus forts. IL
usait rarement de 'ses muscles, mais ses interventions sont resites
legendaires.
Un jour, il manque un arbitre pour le match de football opposeat I'dquipe de l'deole A un village des environs. Roche accepte
ce poste dilicat. Les adversaires sont des hommes faits deji ; ils
jouent dur et les jeunes dquipiers d'en face sont amalmens. Rappel
4 lordre de L'arbitre. Un joueur, parmi les plus arrogants, proteste et menace. Sans un mot, Georges I'empoigne et le sort luimAine hors du terrain. Et le jeu reprend tres calme.
Cette autoritg naturelle, la soumission volontaire et aimante
de toute la gent dcolibre envers Roche, purent etre utilis6es par
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la direction, pour le plus grand bien de la maison. Georges fut
charge, des sa troi*ime, des srveillances de dortoir, de la direction des jeux et mdme, pendant une anaRe, de la survellance
de l'tude des a grands a. II s'en tirait ais6ment, se faisant obdir
dans la joie, sachant - chose rare - garder sa popularttd tout
en ezigeant le respect de I'ordre. 11 usait d'influence personnelle
pour ramener d la rgle ; il reprenait le ddlinquant seul, L'engageait a faire mieux, puts. a passait I'6ponge a. Plusieurs ont
compris le sens du devoir des cette dpoque et certaines de ces
interventions ont marqud des dmes pour la vie. En voii un
exemple : un 4leve de rpisiwae - Roche dtait alors en classe
de premiere - pour se venger d'une privation de bain, dtait alld
A la Seille, de nuit, apres avoir force plusieurs portes. Georges,
surveillant de dortoir, l'avait su ; il en vit toute la 'grait, mais
it comprit aussi le danger de renvoi pour un 4live qui dtait
comme on dit a dans une mauvaise passe a. II sut trouver son
vrai devoir : a Je sais tout, dit-it au coupable, et toi tu dois savoir que tu as mdritL le renvoi ; mais ii ne faut pas cela ; it faut
te reprendre et redevenir un bon seminariste ; je ne dirai rien
et tu vas me promettre de faire des efforts, d'essayer d'etre eemaplaire, et surtout d'itre sage au dortoir..
Ce fut promts et jamais peut-etre promesse ne fut si bien tenue. Que de vocations
Georges sauva ansi..
Son influence s'ezergait encore d'une faCon moins visible,
mais combien utile, sur quelques camarades plus intrmes, as
point de vue si dalicat de la formation de la puretd, du caractOre. Georges etait dune maturitd dtonnate pour son dge. II
dtait d'une droiture, d'une franchise, dun sirieux au-dessus de
tout soupfon. A voir les changements de caracthre, 'inconstance
de reffort, il savait deviner les difficultds de ses camarades et
tl savait surtout - oh I iabien ! - leur apporter a powtt l'aide
d'une bonne parole, directe, franche. Qui dira 'influence que
peut avoir un bon camarade sur ce chapitre que l'on dit & tort
a

rserv w. -

a

It fout letter, mon vieux, il faut te rcprendre.

Tu te formes maintenant pour la vie. Songe que quelques annses d'energie vont faire de toi un homme I D Lorsque Roche
disait ainsi quelques paroles simples, qui effleuraient d peine le
sujet, on se sentait pris d'un grand renouveau d'nergie ; lun
de nous, le plus loyal, le plus viril, le plus ardent. nous apportait le rdconfort de son ezemple, de sa solide affection, de son
experience.
En somme, Georges Roche fut, des Cutry, ce qu'il n'a cesse
d'etre jusqu'd sa mort - malgre parfois i'incomprheaunso qui
a'acharnait sur lui - un entraineur d'dmes.
Bien significative, cette rdplique dun de ses anciens professeurs. On parlait a education nouvelle n, formation de renfant par
renfant, rdle de ce qu'on appelle a le capitaine a. Et de citer
parmi les eleves du passe, ceux qui eussent fait de bcns capitaines : a Roche, repondit-il. Ne prenez pas Roche comme ezeaple moyen. Un Georges Roche, on en rencontre trois on quatre
en dix ans I a

A ce t6moignage d'un des condisciples, ajoutons celui d'un
de ses maltres, M. Henri Bomb6ke:
a Tel qu'iL nous arrivait, il etait solidement pieux, rdguier,
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travailleur, et de tres ban esprit. Tout de suite, a L'accuei il
m'avait gagne pa'as rondeur et son aimable franchise. * Etesvous bon en orthographe ? lui demandais-je. - Oui, asses I Et en arith'mtique ? - (a va. a Et dans toutes set rdpcnses,
c'dtait la simplicitd et la vraie modestie : il ne sesouciait pat
de se surfaire, il ne pensait pas non plus qu'il dflt se-diminuer ;
il donnait sur ses capacites le renseignement exact, froidement :
esprit dquilibrd, aimant la rectitude.
See dtudes furent d'un excellent 4leve. Facilement le premier,
car au travail constant et allagre, il joignait une mdmoire remarquable. Alors qu'il dtait en premiere, il pouvait rendre compte
de cinq ou six pages de la Litt6rature de Calvet, apprises en une
demi-heure. Son professeur - gui etait son Superieur - s'dtonnait de cette facultd d'assimilation qui n'avait rien d'aillcurs du
psittacisme. En toutes matieres, lee rdsultats etaient excellents.
Et cela, tout en se jouant.
Oserpis-je dire que ce travailleur - peut-etre, etail-ce une
condition du bon travail - aimait la detente ? IL avait le rire
sain de la jeunesse et se permettait des gamineries sans malice.
Pour la forpe, pour lordre de la classe, je faisais les gros eux ;
en fait, fdtais pris comme ses camarades par la contagion de
la bonne humeur. Un jour qu'il
chahutait a quelque peu, je
tui lance : Roche, vous vous croyes done ches vous I - Oti,
monsieur I
Et ses grands yeux protestaient, candides et amuses. Et c'dtait vrai qu'il se sentait chez nous comme l'enfant de
la maison. Le juge etait ddsarmd et lui pardonnait d'etre espiegle
parce qu'il a'etait pas a potacrhe . Qu'il aimdt le jeu aprs 'edtude,
rien d'dtonnaat. Pleinement mais toujours sans exces. Le football avait en lui un animateur. Et le sport le gardait en forme.
Que dire de sa pidtd ? Son temperament ne le portait pas aux
manifestations. Simplement on ne trouvait rien a redire. Mais sa
vocation mnrissait, et peu d peu, rogulirement, sans crises apparentes, il arrivait au noviciat. Son bon esprit, sa vertt dquilibree,
I'estimeueque lui accordaient ses professeurs et ses camarades, son
ignorance de l'amitid particulibre, sa camaraderie universelle,
ses vacances sans ennuis etaient la garantie d'un dtat d'dme heureux et de rapports affeetueux avec Notre-Seigneur.
Bies des jfos, je m'dtais flatte de e retrouver plus tard profsseur, dducateur d'autres apostoliques, peut-dire sou s le meme
toit que moi.
Tel il fut & Cuvry, tel il fut & Paris et & Dax, durant le Sdminaire interne et les 6tudes. Apr&s son ordination sacerdotale &
Dax, le 2 juilet 1939, il fut design6 pour 1'Equateur. Ii aimait
les enfants et espdrait se vouer h I'enseignement. On lui permit
d'aller faire ses adieux & la Suisse. A Lausanne, la paroisse du
T.-S. Redempteur et I'orphelinat du Servan firent fete au PAre
Roche. Et Mile Bellet, flle de la fondatrice de cette maison,
6tait ravie de joie de voir monter I I'autel le premier enfant
6lev6 dans la maison. El le e conduisit elle-meme dans les montagnes du Valais ot se trouve la colonie de vacanees de 1'orphelinat de Lausanne. La date du d6part du bateau qui devait emporter le jeune missionnaire vers 1'Equateur I'arracha bien vite
A la Suisse, son pays natal, mais presque en mfme temps, la
guerre dclata, et M. Roche, qui avait opt6 en 1931 et fait son
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deux freres.
Quelques passages extraits de ses dernibres lettres r6v6lent
I'Ame du pretre-soldat et de l'ap6tre. A une seur, ii ecrivait :
le bienfait que j'prouve de ces pensees
ere
a Vous ne sauries cr
spirituelles dont votre lettre est impregnde, car si, comme pretres, it faut r4pandre autour de nous la parole divine, nous aussi
nous eprouvons le besoin de l'entendre. Dans la ,vie normale,
nous avons tout un systeme de conferences, de retraites, de rdpdtitions d'oraison, mais ici nous sommes sevrds de tout ceia. On
peut y remedier un peu par la lecture, mais celle-ci se place toujours a un point de vue g6ndral qui touche beaucoup moins que
le point de vue tout personnel ois l'on se place dans une lettre.
Mieux adapt6es d notre situation pr6sente les rdflexions ne portent que plus de fruits et nous emeuvent davantage. Done, encore
une fois fnerci pour tout ce que vous me dites de bon, de spirituel dans votre lettre. Je m'efforcerai d'en profiter pour mes camarades et pour moi. a Car il n'oublie jamais qu'il eat prdtre,
doac ap6tre. 11 regrette de ne pas trouver un local pour rdunir
pr6tres et membres de mouvements catholiques ; it demande
des livres sains et instructifs a distribuer aux soldals. Par ailleurs, ii marque son profond attachement B la Congrdgation. Le
20 janvier 1940, ii gliase ce mot : ( Supposant que jeudi 25 vous
curez regu ma lettre, je dirai, ce jour-ld, la messe pour le T. H.
Phre, afin que vow puissiez vous y associer..
En mars, il se rdjouit Sans doute, il est aux avant-postes,
en plus dun dormais il loge dans une maison evacuee, oih
toir, la maison est assez vaste pour avoir un rdfectoire. J'ai
mame pu amdnager une des salles en chapelle et ce matin, j'avais
une ambulance de trente-cinq soldats d la messe, avec six ou
sept communions. Est-ce grde & vos prisres que le Jeudi-Saint
fai eu huit communions pascales et deux autres le jour prdcddent ? Yous voyez que les consolations spirituelles ne m'ont pas
manqud ces jours-ci, et en particulier en cette fete du sacerdoce. ) Et il revient sur le profit spirituel qu'il tire des pieuses
pensbes qu'on lui suggere. a Je vous remercie de votre derniere
lettre oi I'Esprit Saint avait su tres finement vous inspirer,
comme d'habitude d'ailleurs. Votre comparaison avec le Christ,
pretre et victime, et avec le prdtre et les 6veques des premiers
si6cles, m'a beaucoup plu. Elle miaidera d supporter ma vie,
combien moins pdnible que la leur. a
Et le 14 mai, remerciant de I'envoi de notre Bulletin des Missions, ii 6crivait : a Quoique sapare des missions, notre vie de
soldat n'est pas capable de submerger un ideal dont on a fait le
but de son existence. L'intdrdt mdme augmente en raison des difficultds de la guerre. Nos sacrifices qui se multiplient en raison
de la igravit des dvdnements auront un but plus prdcis et se
feront plus nombreux d connaitre les besoins et la situation
exacte de nos missions. Puisse Dieu preserver les prtres ou faire

germer lear sang puisque la cause que nous

dfendons est la

meme que celle des missions : la civilisation chretienne .I
De cette cause, il allait Utre bient~t la victime ; onze jours
apres, il tombait au champ d'honneur. Le 25 mai 1940, derit un
t6moin, le sergent Pierre Bourgoin, la 1" compagnie du 123* RJ.

-99

-

prenait position dans un bcsquet au nord du petit village de Verrieres dans les Ardennes, afin de stopper l'avance rapide des
Allemands. Quelques dlements dpars devant nous n'assuraient
qu'une couverture lacMnaire. La premitre section de la compagnie dont faisait partie le soldat Roche se trouvait en premiere
ligne, section avancee ; la deuxieme section, dont je faisais partie,
se trouvait a ses cdtds. Des L'aube nous efames d subir un bombardement tres intense sur une position insuffisamment organiase, car nous 6tions arrives dans la nuit, tres fatiguds. Cest, des
les premieres heures de cette triste journee que Roche fut tud,
d'an eclat d'obus dans les reins, je crois. Observateur d sa section,
ii est mort B son poste, en brave soldat, faisant passer son devoir
avant sa protection (i n'eut pas le temps de creuser son trou).
II est mort aussi en faisant son devoir de pretre, quelque temps
apres nous avoir donnd sa bdendiction. a Et un autre, I'adjudant
J'ai mci-mtme enterre ce brave soldat le 27
Buffet, ajoute :
mai, vers 23 heures 30, a la dite cote 240, dans un trou d'obus,
n'ayant pu le faire avant, tellement les bombardements etaent
denses. a
Que, selon le veu de Georges Roche, son sang soit comme une
semence d'ap6tres, qui, sous sa c6leste protection, feront les
saintes ceuvres auxquelles il revait de consacrer sa vie et pour
lesquelles Dien lui en a demand6 le sacrifice 1
Maurice COLLARD.
M. VICTOn PETTES
(5 novembre 1909-9 juin 1940)
M. Pettes 6tait entr4 chez nous apres deux anndes de Grand
Smminaire a Poyanne (Landes). 1T etait natif d'Angresse. Je me
rappelle son arrivde h Beaucamps, en septembre 1930. en pleines vacances. Je conserve de ce premier contact I'impression
d'un caractAre volontaire, sdrieux, et cependant tres facilement
liant. 11 fut tout de suite tres r6gulier, tres ardent aussi A courir
la contrde et les bois, pendant les recrdations et les promenades.
II fut personnellement constructeur du fameux traineau qui ddvalait les pentes follos de Heurte-Vent I Imm6diatement aussi il
se donna aux travaux de terrassement et de construction.
Son noviciat s'ecoula normalement, je crois, dans la pidtd, la
r4gularith, I'ddification. II avait visiblement & coeur de faire tout
fort bien.
Apres un an, il gagna Dax pour la thdologie. TI n'y fit que
continuer le travail si bien commencd a Paris, Je ne I'ai jameis
vu perdre de temps pendant ses etudes, mais bien au contraire,
1'employer consciencieusement. N'ayant pas grande facilitd, il y
mettait double conscience et constance. Je le vois encore se promenant dans les alldes de la colline, toujours droit, de sa ddmarche rapide, sure, le livre ou le cahier des cours parfaitement
tenu des deux mains. On sentait beaucoup d'application, beaucoup de volontd.
Bien vite, pendant les longues r6crdations des dimanches et
fetes, surtout pendant les promenades, il fit partie d'un petit
cercle qui n'acceptait pas de distraire tant d'heures aux preoccupations intellectuelles, mais bien ddcid6 au contraire & profl-
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ter de ces loisirs pour dlargir ses connaissances. Le groupe
s'orienta presque exclusivement vers la pedagogie. Et ce furent,
non pas seulement des lectures en commun des auteurs classiques sur le sujet, mais de vraies discussions oi chacun apportait sa fagon de voir. 'imagine volontiers que les interventions
de certains membres, frere Gielen, par exemple, devaient ressembler A d'dnormes propos r6volutionnaires. Frre Petths devrait un peu i tiquer Ha voir ainsi d6sorganis6e I'armoire aut
arguments, car il etait assez partisan de l'ordre, des dtiquettes,
des tiroirs bien ranges
Ce gott de I'ordre, de la propretd se manifestait egalement
dans la tenue, toujours impeccable, de sea vOtements et de sa
chambre. C'est sans doute cela, avec son esprit m6thodique et
surtout son grand ddvouement, qui le firent choisir comme premier edremoniaire. LA, comme ailleurs, il se montrait sdrieux,
trAs applique, tres pieux, un tantin.t sdvere. Nous aimions &
l'imaginer dans I'arm6e, faisant marcher une compagnie ou un
bataillon ; nous le lui disions, il en sourinit et nous faisait dvoluer au rythme des rubriques. II avait un respect des rubriques
qui touchait a la v6ndration. Les auteurs liturgiques n'avaient
plus de secret pour lui. II aimait beaucoup parler et discuter
liturgie. II y mettait volontiers une certaine animation. II se
montrait d'un parfait d6vouement a l'6gard de tons lesa tudiant.
Et ceci n'est pas sans mdrite, car la marAtre nature semble bien
avoir totalement depourvu certains d'entre nous du sens trbs
compliqud des ceremonies. Savez-vous rien de plus difficile que
de remplir convenablement les fonctions de e6roferaire ? Les sorties et rentrdes avec salut les cierges qu'il faut changer de main
en cadence, les departs sans signaux m'ont toujours littdralement
effrayd, et je sais des contemporains qui y attrapaient des sueurs
froides (demandez A M. Schmitt). Et encore, ne veux-je pas parler des thurifdraires, des sous-diacres, des diacres I Jaurais
presque mieux aim6 apprendre par coeur la preuve patristique
de la presence r6elle dans le cours de M. Diebold.. Frbre Pettbs
se mouvait en tout cela avec une aisance que j'aimais B tenir
pour prodigieuse. Plus tard, au Berceau, on le vit manifester &
plein son profond amour du service de I'autel, ouand il exerpait les petits orphalins. A force de patience, de pi4td, de soue
du beau service, il 6tait arrivd & former un petit c4remoniaire
parfait qui menait a ravir son petit monde, rouge ou noir. De
sa stalle, M. PettAs levait frequemment les yeux de son brAviaire sur ses enfants, et tres gentiment les reprenait Ila sortie
et, sans se lasser, faisait tout recommencer jusqu'a ce que tout
soil bien rendu. Et les petits ne se lassaient pas non plus ; bien
au contraire, ils voulaient faire mieux encore et se reprenaient
mutuellement. Sans doute, M. Pettks avait-il la bonne m6thode,
faite de douce fermetd, et les enfants 4taient-ils convaincus du
s6rieux de la fonction A le voir si serieux et si devou6.
Frbre Pettes etait bien un peu rigide de caractere. Mais il almait aussi dnorm6ment rire et plaisanter. B avait meme le talent, precieux en communaut6, de mimer A ravir certain confrere amusant, ce qui nous valut de bons quarts d'heure de fourire. Tres ardent et vivant, il aimait les grandes randonn6es et
fut mAme plus ou moins du fameux a Club des Vieuz Marcheurs a oh s'etaient dejA illustrds l'h6roique fondateur, M. Mar-
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say, et tant d'autres, parmi lesquels l'impdrissable M. Chalumeau.
DWbrouillard et habile de ses mains, il savait joliment faire
de la menuiserie et se donna toujours volontiers aux travaux matdriels de la maison. II y apportait beaucoup de zele et de d6vouement intelligent.
On avait pu remarquer en lui un penchant vers les enfants ;
ii en parlait souvent ; en classe et au r6fectoire ses sermons
etaient pour eux, Et ceux qui le connaissaient de plus pros savaient qu'il 4tait rdellement dou6 sur ce point. Aprbs son ordination saoerdotale i Dax, le 5 juillet 1936, ses supdrieurs le
placbrent done au Berceau. DMs le premier instant, il se donna
corps et Ame & ses petits. II fut d'abord charg6 de quelques cours
en sixieme et cinquimme ; puis, I'annde suivante, au depart de
M. Nicolas Hahn, il dut prendre la quatrieme francais-latin. Sans
grande facilit6 pour l'dtude, il supplde par un travail mdthodique
et acharnd. On a pu le voir A son bureau, a ses copies, a sea
livres, de jour, et tres souvent de nuit. Ses classes dtaient bien
pr6pardes, beaucoup derites, ses devoirs corrig6s avec soin, les
fautes souligndes par un pensum a ad hoc a ; chaque dlove avait
sa fiche hebdomadaire a sur laquelle s'inscrivaient les fautes
de la semaine, et le dimanche soir, h 1'etude libre, chacun recevait sa fiche et sa petite a ration w. C'Rtail sa fagon i lui d'appliquer les principes d'une science bien originale, inventde par
un de sea confreres a l'ingdniosit6 prodigieuse, la a planutique a, on art de reconnaltre, classer et utiliser ses fautes de
morphologie on de syntaxe. Cela peut parattre tout A fait normal,
mais demande tout de mAme un certain courage et beaucoup
d'amour. Quiconque sail combien la vie en Ecole apostolique est
pleine d'h-c6tds et d'imprdvus, pourra ldgitimnement apprecier la
constance si consciencieuse de M. Pettes.
It faisait fort bien la discipline. Les enfants savaient qu'avec
lui c'dtait toujours l'ordre. II avait le don tres reel, et assez
rare en somme, de se faire ob6ir par sa seule presence : ii ne
criait jamais et ne punissait que rarement. II tenait toutefois
de son pire une mdthode assez curieuse. II croyait tres fermement, pour I'avoir subie lui-meme en famille, B l'efficacit6 de
I'argument qui s'inscrit brusquement dans I'organisme. II lui est
arrivd plusieurs fois d'appeler en chambre un 61ve particuli&rement r4calcitrant et It, apres lui avoir bien expliou6 son fait,
calmement mais fortement, de lui administrer la gifle on meme
la correction qu'il estimait n4cessaire. II savait dgalement pratiquer la methode de la bont6 et n'y manquait pas. On pourra
toujours discuter entre dducateurs la valeur thdorique des deux
experiences. Pratiquement, c'est une question de rdussite, et je
sais certains des 616ves de M. Pettes qui lui gardent une profonde reconnaissance pour telle correction froidement administr6e, au bon moment et au bon endroit.
En promenade, aux jeux, it dtait toujours boute-en-train, jamais fatigue, on du moins ne le disant pas. II crdait de nouveaux
jeux, de nouvelles promenades. II ne toldrait jamais les petits
groupes d'isolbs qui venlent s'loigner. 11 savait qu'une promenade se fait avec les yeux, et voulait absolument tout son monde
dans son horizon. Les enfants reconnaissaient ces d6vouements
et l'en aimaient tout en le craignant. TrAs froid quand il voulait
I'ordre impeccable d'un mouvement gdneral, ii savait se faire
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familier et plaisant, jusqu'au point de faire cercle en racontant
des histoires ou en jouant un petit air de (flte,sitot qu'i jugeait
dcartd tout danger d'abus ou d'indiscipline.
M. Bergeret le charges de remplacer le saint M. Degland aupres des petits orphelins du Berceau. C'est lb surtout que son
coeur et son devouement purent se manifester ; on en jugera
par ces quelques souvenirs glanes par les sceurs du Berceau.
II est de tradition au Berceau que i'un des confreres de 'Ecole
apostolique assure lee classes de cat6chisme et les confessions
des orphelinats. A la mort du saint M. Degland, M. Pettes fut
charge des gareons. Ce fut peut-etre ce qui convint le mieux h
son ministbre.
Imm6diatement, il fit ses classes avec enthousiasme, s'y donnant pleinement II achetait et travaillait dur les derniers iivres
parus, bourrait le tout d'histoires et surtout de faits vecus. De
ses propres deniers, ii acquit un petit appareil de projections et
toute une belle collection de films catechistiques. Ses petits regardaient et coutaient emerveilles. Le resultat de ses efforts
etait visible au moment des confirmations oti Mgr Mathieu 6tait
obligd chaque fois de d6clarer imbattables a lea thdologiens du
Berceau *, au moment des premieres communions aussi oi sea
petits se montraient ravissants de pidtd. Nul doute que les orphelins qui firent leur premiere communion avec M. PettBs la firent
excellement. Pritres, chants, c6remonial, tout Rtait parfait. On
a d6jh dit que pour le service de I'autel il voulait tout tres beau.
C'est lui qui mit en service le jeu complet des soutanes rouges,
et son intention etait de completer la collection des couleurs liturgiques.
Aimant beaucoup ses petits, il alla bient6t lea distraire et
jouer aves eux en recrdation. C'4tait alors la joie delirante de
tout ce petit peuple. BientOt il les amena en promenade a travers
.sables et bois. Pendant les longues grandes vacances beaucoup
d'orphelins ne pouvant se rendre chez eux, M. Pettes se montrait
merveilleux de devouement. Aucune fatigue ne comptait. On le
voyait revenir en bicyclette d'une predication lointaine et se
rendre aussitOt auprbs d'eux, partir en une r.andonnie emaillee
de jeux passionnants, d'histoires interminables et prenantes avec
mille cris, mille chants et de charmantes prieres. II aimait
chanter, faisait chanter et jouait meme volontiers du flageolet.
Ainsi, il crdait la joie partout. A peine, de temps en temps, son
front se froncait-il pour condamner un mot par trop argot on
un geste pen charitable.
Les swurs se plaisent b dire et A redire que vraiment il fut un
prre pour les enfants. Elles racontent volontiers 'anecdote de
ce petit de six on sept ans qui, son papa reparti, demeurait inconsolable. Le prenant dana sea bras, M. Pettes lui dit : a Tant
que ton papa no sera pas lk, je le remplacerai. * L'enfant ouvrit
de tres grands yeux, sourit et alla jouer. Sous une ecorce assez
rude de paysan landais, sec et vif, M. Pettes cachait ainsi un
emur d'or.
M. Pettes fut un charmant confrbre, gai, avec qui il faisait bon
passer sea recrdations. II avait garde son goft de plaisanter
et nous |'avons maintes fois pousse & nous ddrider par ses mimi.
ques. I le faisait de bonne grAce, sans accroc & la charitd. II
dtait tres volontiers compagnon des escapades on distractions or-
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ganisdes par les jeunes : chasse Acourre &travers bois, au milieu
de mille pdrip6ties tragi-comiques, baignades joyeuses dans la
piscine. I1 dtait alors d'une galt6 d'enfant, d'une exubdrance
tout a fait mdridionale. Oh I les ddlicieux moments I Si quelque
supdrieur se plaint de la morositd de ses jeunes confreres, qu'il
m'en crolt, et leur fasse creuser belle et profonde piscine dans
le jardin L. Nous revenions plus dispos pour le travail. Sit6t
franchi le seuil de la maison, M. Pettes revetait le personnage
officiel et, trois minutes apres, dans sa chambre, il dpluchait
sagement Ovide ou Cdsar.
On ne I'a jamais vu, je crois, refuser un service mais plusieurs
fois se proposer lui-mmme. II dtait de ses confreres qu'on ne ddrange jamais en chambre. Il n'invitait pas & des visites exag6r6ment frdquentes, mais faisait toujours parfait accueil. Je crois
que c'est une marque de vraie vertu.
Du c6te de la volontd, il tenait de son pore une certaine fermet6 que J'on faisait tres difficilement plier et qui frisait bien
un peu 1'entgtement. Ce n'dtait pas de i'orgueil, mais r6elle difficultd de se placer das Ie point de vue d'autrui. Cela amena
quelquefois des joute assez dnergiques, mais c'ldait dgalement
pour lui l'occasion de manifester une profonde vertu. II rdparait et se donnait le tort. Apr&s quoi il agissait comme si riea
ne s'6tait passe.
Ainsi done, trbs volontaire, amateur de tout effort, de tout ce
qui dtait dur. il ne fut pas effrayd par la guerre et partit decidd
a se hausser jusqu'au grand sacrifice si Dieu le voulait. Sa correspondance ne laisse pas percer une seule lassitude, mais montre une ardeur trbs soutenue et comme une sorte de vie plus
pleine dans la ferveur d'un magnifique apostolat. II parle toujours de ses camarades, du bien qu'il essaie de leur faire, des
pridres qu'ils rdclament. Jusqu'au bout il se force pour croire a
la victoire. Le 30 mai 1940 encore, il t6moigne d'un courage sans
dfaillance. * Quand j'ai vu les avions boches par centaines s'acharner & nous bombarder, & nous mitrailler, j'ai eu un instant
de peur. Tout mon corps, jusqu'aux ongles a frdmi. J'ai donnd
mon Ame a Dieu et, confiant dans vos prieres, je vats cranement
partout oh le devoir d'infirmier m'appelle. Ils peuvent me bombarder, me canonner, me mitrailler, j'ai conflance en la protection de Marie. Plus tard, je vous dirai un peu de ce que j'ai
Svu ici.
Mais il n'y eut plus jamais de lettres du sergent infirmier
Victor Pettes aux petits orphelins du Berceau. Le 28 janvier 1941
seulement arrivait enfin A M. Bergeret la lettre suivante :
Mareuil-la-Motte, le 28 janvier 1941.
Monsieur le Directeur,
Veuillez ecuser Ia libertd que je prends de venir vous importuner. C'est au stjet dun malheureux soldat, tue prhs de chez
moi, & la retraite, le 9 juin 1940. D'apres certaines correspondances trouvdes sur la route, et apres examen de la plaque d'identitd du mort, il me semble que vous pourrTez connattre ce sergent.
It s'agit du sergent Victor Pettes, classe 1929, recrutement Montde-Marsan, matricule 1615. Ce malheureux a trouvd la mcrt le
9 jui 1940, pres de la ferme Saint-Claude, commune de Mareuil-
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ta-Motte, canton de Sassigny (Oise). Je I'ai troewd Le 10. II a etd
inhkum face a la ferme, par mes sois, ainsi que deuz de see
camarades. 1ls oat 0td enterrds, tels que je Les ai trouvs.
Dans les papiers trouves s r la route, il y a beaucoup de photos du Berceau de Saint-Vincent de Paul, des groupes de communiants, et une vue du Berceau, adressee au sergent V. Petts,
7* compagnie d'infanterie coloniale, avec une dddicace : Bon souvenir de communion solennelle, 19 mai 1940, Jeannot B., .IDurrieu ; plus un livre de prieres * Rituale Romanum a et un u Psalterium Breviarii Romani x, un numdro de la Vie Fraternelle du
30 mai 1940, et un certain nombre d'images de sainte ThArlse de
l'Enfant Jdsus. Ce sont ces choses qui m'incitent & vous cdrire,
Monsieur le Directeur, pour vous demander s'il vous est possible
de retrouver la famiUe. Je vous prie de m'etwser si je s is messager de mausaises nouvelles, mais je sais que les familes sont
dsdireuses d'etre fixLes sur Je sort des stres qui leur sont chers.
Je suis d'accord avec notre curd qui m'encourage & vous ecrire,
car beaucoup d'exhumations se font dans le pays. Les deuz camarades de V. Petths •at tdi exhumds et econnus ce matin par

leur famille. II serait & souhaiter qu'o.n tisse en faire autant
pour lui, afin que ce malheureux puisse 4tre trpnsporti en terre
bdnie. a
Aucun d6tail absolument certain ne nous est encore parvenu
sur la mort de M. Pettis. Ses camarades savent tout simplement
qu'il 6tait d'une fougue et d'un courage farouches, h toute
dpreuve. I impressionnait r4ellement, mame les plus decides. Un
soldat t6moigne I'avoir apergu, blessd, avec un garot de fortune
& la cuisse.
Est-il mort seul, d'dpuisement, aprbs avoir longtemps march6
dans cette angoisse et cette soif, si particulibres, qui rejoignent
parfaitement celles de J6sus a Gethsemani et sur le chemin du
Calvaire ? 11 a alors r6alisd a la lettre le reve sublime de saint
Vincent pour ses missionnaires.
Est-il tomb6 sous la rafale qui secoue brutalement et 6branle
comme ferait un coup de hache ? Alors, je suis sdr que M. Pett0s avait positivement demande cette mort A Dieu, pour les
Ames.

Et saint Vincent a df bien vite ouvrir ses bras k ce nouvel
Alu de la Mission du Giel. Et le Berceau compte un brave missionnaire de plus, qui pourra servir de modole &tous ses enfants.
Raoul MAGENT.

Paris : Saint-Philippe-du-Roule
CENTENAIRE DE LA MAISON DES FILLES DE LA CHARIT*

A. - La fete (12 novembre 1944)
Les cent ans de la Maison de Charit6 de Saint-Philippe du
Roule, furent cdl6brds avec une exceptionnelle solennitd, le 12
novembre 1944. Le rappel de la fondation aurait dAse faire le
14 septembre 1943, mais rIoccupation allemande et les .circonetances dilficiles empechkrent de la el6brer b cette date. Cepen-
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dant, contrairement au proverbe : a Aprhs la f[te, adieu le
Saint a, ce centenaire fut magnifiquement commimord.
C'6tait un dimanche. DMs neuf heures du matin, la chapelle
des CEuvres, 11, rue de Monceau, se remplissait d'une assistance
sympathique pour participer & la messe cldbrde par M. Piet.
Dames de Charitd, Membres de la Confdrence de Saint-Vincent de
Paul et du Comit6 de 1'Ecole libre, anciennes 6I4ves, chers pauvres, bdndficiaires actuels de la charitd des Seurs, tous se pressaient & I'envi dans l'enceinte trop 6troite.
Si'abb6 Joseph Jaillet, premier vicaire de' la paroisse, sut
marquer en quelques paroles sorties du coeur, le caractCre intime et pieux de cette c6r6monie matinale.
Malgrd les difficultts persistantes du ravitaillement, les anciennes, venues de loin, purent ddjeuner rue de Monceau, heureuses de se retrouver ensemble a ces agapes fraternelles. A midi,
autour de Notre Trbs Honorde Mire Decq, et de notre Respectable Sceur Servante, la table de Communautd r6unissait, avec
une deldgation du Secrdtariat dignement reprdsentd par Sonur
Amoudru, et un beau groupe de Securs, jadis compagnes ou postulantes de la Maison de Saint-Philippe.
A trois heures, devant la meme assistance, renforcee des Pr6sidentes des (Euvres, les enfants de 1'internat chanterent les
dates jubilaires 1843-1943, symbolisdes par une bonne grand'mere, louant le a bon vieux temps n, et par une fillette moderne
qui lui donnait la rdplique. II y a du bon &toutes les dpoques L.
17 heures I C'est la grande rdunion h la paroisse sous la
prdsidence de Monseigneur le Cardinal. Les c6rdmonies empruntent a l'occasion du centenaire la magnificence des grands jours :
chants de la maltrise avec accompagnement de violons, harpe
et violoncelle, illuminations du choeur, - sans panne d'dlectricitd. - splendeur des ornements, rien ne manque B l'dclat. La
foule est nombreuse : on se croirait A P&ques ou &Noel. Dans le
ch(eur, Notre Trbs Honor6 Pbre et M. Castellin, sont aux places
d'honneur. Le clerg4 est au grand complet pour saluer Son Eminence et pour t6moigner aux Scours sa pieuse sympathie.
Apres un mot filial de M. le Curd, a l'adresse de notre vdndrd
Cardinal, aux prises avee les incompr6hensions du moment,
M. I'abbe Jaillet, premier vicaire, donne lecture d'un rapport magistral oh il est fait l'historique de la Maison de Charite pendant ce premier siecle de son existence. Ce compte rendu, cout4
avec la plus bienveillante attention, sut particulibrement faire
vibrer tous les coeurs, en evoquant la regrettde Soeur Sims qui
fut pendant prAs d'un demi-sibcle l'Ame de cette Maison d'ceuvres.
Puisse son esprit I'animer toujours I
Apr6s la bndediction du Saint Sacrement, donnee par Notre
Tres Honord PBre, Son Eminence regoit a la sacristie les hommages du clerg6, de la Cemmunautd et des personnalitds prdsente. Puis un diner de circonstance r6unit I la Maison de la rue
de Monceau des invites de marque comme elle n'en avait jamais
connu. Sont presents, Leurs Eminences le Cardinal Suhard et le
Cardinal Tisserant, Notre Trbs Honord Pbre M. Robert, et M.
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Castellin, Mgr Devresse (1), M. le cur6 Jean Muller et son premier
vicaire M. Jaillet, M. Eugnne Charles, secretaire de Monseigneur
'archev~que de Paris, l'aum6nier de la Maison, M. Perget, et
M. G. Daumas, camerier du Pape.
La table est ddeorde avee goot : fleurs blanches et jaunes
]egaient, tandis qu'un ruban tricolore la traverse en baudrier,
vivant symbole du Pape et de la France.
Les families du quartier ont prAtl de leurs cristaux. de la
vaisselle d'argent, deux serviteurs styles, et fourni quelques bouteilles des meilleurs vins de leurs caves.
Les vicaires de la paroisse n'avaient pu venir fat!e de place ;
le lendemain, dans le meme cadre, ils eurent leur rdunion festivale, moins solennelle, mais non moins agrdable.
Enfin, pour c6elbrer I'octave de ces f6tes, les jeunes filles du
mondeqa s'occupent de nos chores orphelines, leurs protegees,
donneent ule charmante sdance suivie d'un bon goiler.
Gliacun fut ravi et ii ne reste qu'k remercier le Bon Dieu da
Men rdalisd pendant ces cent ans. Btnite par le Cardinal Suhard,
une plaque de marbre flxde au mur de la chapelle, doit en
perp-tuez le souvenir reconnaissant
B.-

(Esquisse historique de la Maison de Chariti
de Saint-Philippe du Roule)
Discours de M. JosepA Jailet, premier vicaire de l paroiue
Saint-Pkilippe du boule.
Au cours des quatre annaes douloureuses de l'occupation, quand
se pr6sentait loccasion de c66lbrer quelque fMte comm6morative.
nous avons bien des fois soupird : a Attendons les jours meilleurs o. Le centenaire de la Maison de Charit6 de Saint-Philippe
dn Roule, qui tombait Ian dernier, ne fut marque, & la date pr 6 cise, que par ces dolmances et cet espoir, mais, pour avoir 6t6
retardee, la fMte n'en aura pas moins d'clat.
Votre pr6sence, Eminence lui confure un caractore de solennith qui nous fait la considdrer comme un grand dv6nement paroissial.. Le pasteur, les fiddles, les Sceurs de Saint-Vincent de
Paul, tons les amis de cette maison jubilaire vous remercient,
Eminence, d'etre venu vous associer A leur joie et b leur action
de graces envers Dieu. C'est pour sa gloire que, depuis un sieole,
dans ce temple de charitd, pour le soulagement de la misare physique et morale, ont travaill6 des prdtres, des religieuses et de
gdn6reux catholiques dont la paroisse conserve pieusement la
mdmoire. Pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de ceux qui ont
consacrd leur vie au service des enfants et des pauvres, pour 1'ddi(1) Depuis 1926, serivaml pour le greoe
la Biblioth6que vaticane,
Mgr Devresse devint, par suite de la guerre, de 1942 A.aolt 19M4, conservateur du Dipartement des manuscrits de la Bibliothique nationale
k Paris. On sail que le cardinal Eugfne Tisserant (en visite A Paris ea
ce.moie de novembre-d4cembre 1944), fut en 1908 conservateur des manuscrits a la Bibliotheque vaticane : 1f en devint pro-pr4fet en novembre 1930, jusqu'& sa creation de cardinal, par le pape, btbliothdoare
Pie XI, le 15 Juin 1936. Ges faits expliquent cette double prsence qu'&menalt IbOte du cardinal Suhard (F.C.).
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floation de ceux qui sent dans le present on qui seront demain
les continuateurs de leur apostolat, faute de pouvoir les nomuier
tous, Bvoquons du moins les noms de ceux en qui peut se r6sumer toute l'histoire de la Maison des (Euvres de Saint-Philippe
du Roule.
1843. - Depuis un an, M. i'abb Ausoure est devenu cure de
cette paroisse qu'il connalt bien pour y avoir t16 trois ans premier vicaire. Ddvoud collaborateur de Mgr Affre, en qualit6
d'archidiacre de Saint-Denis, il a sollicit6 la faveur de rentrer
dans le ministere paroissial. Ses vaeux sont exauces, mais le
poste qui lui est cofil6 n'est pas aussi enviable qu'il le deviendra par la suite. Saint-Philippe du Roule est u en quelque sorte
une paroisse de banlieue, par certains cOtLs, quar'ier de chiffonniers, r6gion A demi-rurale. II y a bien d6j& quelques luxueux
h6tels et quelques 1egations 6trangires, mais ii y a principalement des chantiers, des ateliers d'artistes, quelques institutions,
surtout des maisons d'ouvriers * (1). Les pauvres y sont nombreux, surtout du cOte de la place Laborde et dans les rues avoisinantes, sur le territoire ced6 depuis i Saint-Augustin. La n6cessit6 s'impose d'une maison de secours.
Rbpondant au vcBu de ses paroissions, M. Ausoure () forme
le projet de creer cet dtablissement de charit6. 11 sera destin6
a procurer aux malades b domicile des soins et des medicaments,
aux vieillards et aux ouvriers sans travail du pain, de la viande,
du bois et des vOtements.
Mais ce n'est pas tout. Plus encore que la d6tresse mat6rielle
de ses paroissiens, le pasteur est 6mu de leurs besoins spirituels.
Dans sa pensee, la Ma ison de charit6 ne sera pas seulement une
maison a assistance, elle sera une 6cole, oh les enfants recevront
<1) D'aprs RBLavolle : Notice sur la Conference de Saint-VYncent
de Paul, 1900

(2) Jean-Baptiste-Hippolyte Ausoure, n6 le 5 juillet 1793, & Chevilly, fut ordonnd pretre &Paris, le il mai 1818. Vicalre & Saint-Denis
(15 Juillet 1818) ; cur6 & Pigrrefitte (aoit 1820) ; premier vicalre &
Saint-Philippe du Roule (juillet 1825) ; premier vicaire aux Missions
dtrang6res (15 septembre 1328) ; curd a Saint-Sdverin (mal 1837) ; vicaire gdnaral, archidiacre de Saint-Deals (6 septembre 1840) ; cur6 de
Saint-Philippe du Roule 41842-1856) ; disgracid par suite d'un incident
avec une princesse royale ; refuse la cure de Saint-Vincent de Paul ;
aumanier (1857), de la Congregation de la MBre de Dieu (Picpus). Commandeur de l'Ordre royal de Charles III d'Espagne. Se retire & Sojadia &Paris
lesmes, comme oblat, auprds de' Dom Gudranger,

lors de son vicariat aux Missions dtrang6res ; y meurt le 26 avril 1875.
Cf. Ami de la Religion 1840 (t. 106, p. 484); 1842 (t A13i p.
394); 1855 (t. 170, p. 559); 1856 (t. 171, p. 309 et 419).
Le Lerre du Roule : notice par Rend Dupuy : janvier 1931, p.
25-27 ; fdvrier 1931, p. 6-8 ; mars 1931, p. 25-27 ; avril 1931, p. 6-8 ;
mal 1931, p. 25-28.
Le ndrologe de Solesmes, lu au rdfectoire, A la :n du repas du
midi, contlent an 26 avril, la mention sulvante : Sexto kalewlas mai
anno Domini 1875, obitus discreti magistri JohanuLs Hippolytt Auoure,
presbyteri parisiensis quf iter hospites monasterit nobiscum per annc s
quindecim immoratus sub habitu Oblatorum S. Benedictt octogenarlus is
osculo fratrum obdormivit. (Cetle note et les suivantes sont des An-

sales).
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avec l'instruction primaire, une solide Education chr6tienae.
1843, ann6e de la fondation de l'(Euvre de la Sainte-Enfance
pour le rachat et ie bapt6me des petits paiens abandonnes, est
aussi l'6poque oh la jeunesse de France est plus que jamais l'enjeu de luttes passionnees entre les sectes antichrdtiennes et les
d4fenseurs de la libert6 religieuse. II faut des ctoles pour conserver la foi dans les Ames. La paroisse n'en a pas encore.
M. Ausoure va lui donner d'abord une ecole de flUes, en attendant celle des gargons, huit ans plus tard.
Dans ce but, ii achete successivement deux maisons, rue de
Monceau, 15 et 17 (aujourd'hui 15 et 13 bis), et apr6s les avoir
amenagees, il y instaile le 14 septembre 1843, en la fete de
I'Exaltation de la Sainte-Croix, les Filles de la Charit6. Elles nu
sont au debut que trois surs qui se mettent aussitot B l'oeuvre.
Dispensaire, orphelinat-ouvroir, visite des malades pnaures,
c'est sons cette forme que se manifeste d'abord l'ativit6 bieafaisante des religieuses.
Les premieres orphelines arrivent rue de Monceau le 9 octobre 1844, elles y sout bientbt une trentaine, mais devant les besoins grandissants, M. Ausoure fait Blever les immeubles de deux
dtages, ce qui permet de doubler le nombre des enfants recueillies par 1'auvre naissante. Entre temps, l'6cole a ouvert ses portes, sous la direction d'une nouvelle sour arrivde en renfort de
la communautd primitive.
En peu d'annees, par 'initiative de son pasteur, Saint-Philippe
du Roule est dote d'une Maison de charite modele. Les difficultis
pourtant ne lui manquent pas. Elles sont particulibrament graves
a la suite de la Rdvolution de 1848. M. Ausoure se voit tout B
coup menace d'etre privd des ressources sur lesquelles it avait
comptd pour achever de payer les immeubles et assurer le bon
fonctionnement des differents services charitables de la pieuse
fondation. C'est alors que pour la sauver et pour en assurer la
perpetuit6, il en cede la propri•t6 & l'Assistance publique, A
charge de lui conserver son caractOre de maison de secours, sans
en pouvoir jamais modifier la destination. A partir de ce moment,
les Sours des Pauvres furent r6munderes par l'Assistance publique et les Seurs de i'Ecole par la Ville de Paris jusqu'i la
triste ann6e 1881, qui vit la laicisation de tous les 6tablissements
de ce genre.
Jusqu'en 1856, ou M. Ausoure quitta Saint-Philippe du Roule
pour aller rejoindre h Solesmes, son illustre ami Dom Gudranger, il eut la consolation de voir grandir et prosp6rer par ses
so:ns la maison dont sa charit6 pastorale avait enrichi la paroisse. Ce curd bitisseur qui sut agrandir et transformer, sans en
diminuer la beaute, le monument de Chalgrin (1), n'avait pas
seulement A peu pros double la superflcie de son dglise, il avait,
en quatorze annees de ministere, par la fondation des oeuvres
multiples de la Maison de charitd, consid6rablement developp6
(I) Chalgrin (Jean-Francois-Thdrtse), archilecte, n6 et mort & Paris
(1ii9-1811). Passionnd pour Iarchitecture grecque, on lul dolt I'gUJse
Saint-Philippe du Roule, le CollNge de France, le buffet d'orgues de
Saint-Sulpice. II fut charg6 d'6riger I'Are de Triomphe de 1'Etoile, qui,
inaugur6 le 29 jullet 1836, ne fut pas contnud d'aprts son plan initial.
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la vie ohr6tienne dans les Ames confides & sa sollicitude. Si dans
la paix bdnddictine du champ de repos d'un monastBre, il ne
reste de lui qu'un nom sur une simple croix de bois, dans le ccur
des paroissiens de Saint-Philippe du Roule, aussi longtemps que
subsisteront la Maison des ceuvres et cette dglise elle-meme, la
m6moire de M. Ausoure demeurera en ben6diction.
Parmi ses successeurs (1),

qui apport6rent & la Maison de

charite les accroissements les plus importants, il faut donner la
premiere place & l'excellent administrateur que fut aussi M. de
Borie (2), qui gouverna la paroisse de 1862 & 1870. Ancien directeur des cat6chismes de Saint-Roch, I'enfance et la jeunesse sont
'objet de ses predilections. IJ s'intsresse particulibrement A
1'6cole, fonde le patronage des anciennes 616ves, et pour aider
matdriellement et moralement cette ceuvre nouvelle, ii institue
un Comit6 de Dames Patronesses dont il preside assidiment les
rdunions mensuelles. 11 y adjoint bientOt le patronage interne ou
Bonne Garde, destin6 a assurer le logement et la pension des
jeunes ouvrisres et apprenties sans famille.
M. de Borie aime aussi les pauvres au point de vouloir leur
ressembler dans leur d6nuement. Apres sa mort, on apprendra
que, dans ce quartier riche, sa chambre 6tait une mansarde, et
qu'il couchait sur la paille. II ne se contente pas de donner aux
pauvres tout ce qu'il possede, il s'ingdnie de toute manire A
faire soulager leur d6tresse par ses paroissiens favoris6s de la
fortune. Sous ses auspices, les Soeurs recoivent, chaque dimanche, de malheureux enfants de chiffonniers & qui leur condition
ne permet de frequenter ni 1'6cole, ni le catechisme. Les tout
petits enfants n'echappent pas non plus A sa sollicitude.
La creche, fondde par M. Ausoure en 1845, et installde, 182, faubourg Saint-Honord, se trouve menace de disparaltre, en raison
du percement du boulevard Haussmann. Pouf la sauver, M. de
Borie loue &bail, avec promesse de vente, la maison sise 13, rue
de Monceau, et contigu AX
celle qui abrite les autres ceuvres
des Filles de la Charite. La creche y est transf6ree en janvier
1866, et la location, puis plus tard I'acquisition de cette nouvelle
propridt6 permet d'accroltre le nombre des classes et d'y adjoindre une dole maternelle.
Mais & tous les ages de la vie, les Ames sollicitent l'attention
d'un ap6tre de la charitA. De concert avec M. Langdnieux, curd
de Saint-Ambroise, M. de Borie forme le-projet d'un hospice de
vieillards. II ouvre une souscription dans sa paroisse, mais des
(1) Briot de la Mallerie, fut nomm6 curd de Saint-Philippe du Roule
le 27 fevrier 1856. N6 en 1808, pretre en 1832, 1l fut vicaire & SaintRoch (1834), Sainte-Madeleine (1835) ; puis premier vicaire & SainteValdrie, puis aux Missions 6trangeres.
(2) Emmanuel-Charles-Edouard de Borie, nd le 16 Janvier 1807.
au chAteau de Courceles, pr6tre le 28 mal 1831, & Versailles ; cat6chiste & I'Assomption (1831-1833) ; secrtaire & l'6vach6 de Versailles

(1833-1837) ; catichiste & Saint-Louis d'Antin (1837-1848) ; catochiste

I Saint-Roch (1848-nov. 1852) ; our# & Saint-Etienne du Mont (15 nov.
1852-1862) ; curd & Saint-Philippe du Roule (17 mai 1862) ; chanoine
honoraire de Paris et de Versailles, d6cid6 &Paris le 21 mars 1870. Cf.
Saint-Louis d'Antin, par l'abb Collas ; Le Lierre du Roule, juillet 1931,

p. 25-28 ; ot. 1931, p. 7-8 ; nov. 1931, p. 7-

ddo; 1931, p. 5-7.
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obstacles insurmontables s'opposent k la realisation de ce grand
dessein charitable. Quelques vieillards au moins seront recus
quand meme A la Maison des euvres. Le 28 juin 1868 arrive le
premier pensionnaire. En 1870, ils seront une quinzaine. L'exi.
guit6 des locaux n'a pas permis d'en recevoir un grand nombre.
Une fois de plus la Providence intervient. Des propridtaires d'un
immeuble voisin, ii, rue de Monceau, M. de Borie regoit une
offre de vente, A des conditions modderes. II 'acceple, mais il
n'a, pour en acquitter les frais que le modeste produit de la
souscription dont nous avons parld. II se tourne alors vers les
Seurs de Saint-Vincent de Paul dont le concours lui paralt indispensable et ce n'est pas en vain qu'il met en la Congregation
sa confiance. La vd6nrde Sour Lequette, superieure g6ndrale (1).
entre pleinement dans ses vues, mais quand l'acquisition sera
faite, M. de Borie aura quitte ce monde. Si cette partie de la
Maison de charite ne pourra conserver la destination qu'il avait
souhaitee. l'opdration n'en aura pas moins amen6 une .extension
notable des oeuvres, d'autant plus a I'etroit qu'elles allaient toujours en se multipliant.
G'est au fond de la cour de cette propriMt6 qu'on verra s'6lever,
aprbs la guerre de 1870, la chapelle dddide a Notre-Dame du
Sacr6-Cciur et par la suite a la Mddaille miraculeuse. M. de Borie
n'en a vu que les plans, cinq jours avant sa mort. It n'a pu contempler, realis6 dans la pierre de ce gracieux sanctuaire, I'achvement de 'ceuvre A laquelle il avail consacr6 le meilleur de sa
charit6 sacerdotale, mais c'est devant I'autel de cette chapelle
encore inachevde, que sera ddposee un an aprBs son deces, le
10 juin 1871, la d6pouille mortelle de ee vdn6rable Curd recommandable, dit soli dpitaphe, par son zele des Ames, son ddvouement a instruire la jeunesse, son amour envers Dieu et sa charite pour les pauvres.
II semble difficile de seulement 6numerer sans en omettre,
tous les services que comptait a la mort de M. de Borie la Maison paroissiale de charite. Depuis 1870, elle a 616 le lieu de
beaucoup d'autres initiatives intdressantes et bienfaisantcs, telles
que les ateliers de couture, de lingerie, de broderie ; les cours
de dessin industriel, les cours commerciaux, et depuis le debut
du xx* si6cle, I'ouvre si opportune des Refectoires-de midi pour
les jeunes ouvrieres et employees Bloigndes de leur domicile.
Les <euvres se sont encore enrichies de la Maison de la Sainte
Famille, propriet6, elle aussi, de la Communaut6 des Sours de
Saint-Vincent de Paul, oD, depuis 1877, au prix d'un loyer des
plus modiques, un logement digne et confortable est offert a de
nombreux foyers qui ne pourraient autrement prdtendre A se
maintenir dans un quartier comme le n6tre. Parmi les bienfaiteurs auxquels est due la fondation de cette maison de la Sainte
Famille, il convient de mentionner, comme ayant Wl1extrImement g6ndreuse, la famille de Talhouet.
A deux reprises, la plus importante de toutes les oeuvres,
r'cole, a Wt6 gravement menacde dans son existence. Ce fut d'abord
a I'epoque douloureuse des d6crets de laicisation de 1881. L'en(1) T. H. M. FPlicit6 Lequette, sup6rleure du 22.mal 1866 au 20 mal
1872. Cf. Notices 1885, p. 63-122.
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seignement public excluait de son personnel les membres des
Congr6gations religieuses. Les Scours de Saint-Vincent de Paul
allaient-elles simplement se retirer et abandonner a tout jamais
l'ceuvre de l'dducation chrdtienne de la jeunesse ? II en fut ainsi,
hdlas I en de nombreuses paroisses de France, mais cela ne pouvait pas etre & Saint-Philippe du Roule. Sur l'initiative d'un
homme a la foi vaillante et au grand cceur, M. Alfred de Courcy (I), avec I'autorisation et la benediction du vendrd cardinal
Richard, la Socidtd anonyme de I'Ecole des Filles est fondee.
Ele compte parmi ses administrateurs, des hommes dont les
noms ne doivent pas etre oublies : M. le marquis de Bouilld,
MM. Amidee Dufaure, Alex de Gossellin, le baron de Layre et
M. Dubois. Plus tard, en 1921, quand les circonstances exigeront
la liquidation legale de la SocidLd, 1'avenir de I'Eco!e ne sera pas
pour cela compromis. La Socidtd Immobiliere de Saint-Philippe
du Boule, fondde pour la construction de la maison vicariale,
prendra la succession de la socidtA dissoute, pour le plus grand
bien de cette ceuvre d'dducation chrdtienne dont les paroissiens
ne sauraient envisager le d6clin, ni la disparition.
Elle courut un grand danger quand parurent en 1904, les ddcrets de fermeture des 6coles libres congreganistes, mais par une
faveur insigne de la Providence, 'dcole fut sauvde, et les Soeurs
ne 'ont pas quittee. De sursis on sursis, obtenus par l'intervention d'un reprdsentant qui s'est acquis des droits imperissables
B la reconnaissance des habitants du huitisme arrondissement, le
regrett6 M. Chassaigne-Goyon, alert6, stimule par la vdndrde
Sweur Sims, on atteignit I'heure fatidique de la fermeture sans
appel, 31 juillet 1914.
Deux jours plus tard, c'etait la guerre, Ie grand sursis de
l'Union sacr6e, et depuis, le statu quo, dont nous ne pouvons que
vivement ddsirer, I la lumiBre des tragiques dvdnements de
I'heure pirsente, qu'il soit le statu quo de la libertd pour ceux
et celles qui n'ont d'autre ambition que de servir de leur mieux
Dieu, les Ames, les enfants, les pauvres et la France.
Pour dire tout le bien qui s'est accompli rue de Monceau, il
faudrait rappeler encore ces riches moissons d'Ames que l'activit6 de nos derniers pasteurs, MM. Fleuret (2), Ldmond (:),et
( ) Alfred de Courcy eat I'autpur du noble dloge de S(eur Bigourdan, insdrd plus bas, p. 115-120.
(2) Fleuret Raymond-Joseph, n le 22 ftvrier 1835, & Avlanches
(Cantal), ordonnd i Paris pour Saint-Flour le 18 ddcembre 1858 ; vicaire
& Saint-Sulpice (ddc. 1858-oot. 1863) ; vicaire
Saint-Roch (1863-mai
1867). Second aumOnier du lyc6e Henri-IV ; premier vicaire I SaintPierre de Montmartre (23 oct. 1875), curd B Saint-Pierre de Monfmartre (19 mars 1882) ; curd & Saint-Philippe du Roule (24 fdvrier 1890) ;
chanoine honoraire de Paris (29 janvier 1896) ; vicaire gendral de SaintFlour ; mort & Paris le 22 juillet 1914.
Gf. Le Lierre du Roule : Rend Dupuy ; mal 1932, p. 7-8 ; Juin
1932, p. 7-8 ; jullet 1932, p. 6-7.
(3) Ldmond Charles-Eugene, nd le 29 octobre 1856. a Rouvrolssur-Meuse (Meuse) ; ordonn &A
Paris le 19 ddcembre 1885 ; vicalre &
Saint-Maurice (2 janvier 1886) ; Ticaire & Saint-Laurent (20 janvier
1891) ; curd de Salnte-Genevieve de la Plalne (21 mars 1897) : curd
de Saint-Lambert (1904) : urt de Saint-Philippe du Roule (1913)
chanolne honoraire (21 avril 1913) ; ddeddd a Paris le 3 mat 1923.
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Colombel (t) y a fait lever pour la gloire de Dieu. tant de r#unions pieuses i la chapelle, ob deux messes paroissiales sont
eel6brdes le dimanche, les communions de petits enfants, les premikres messes de six prLtres qui s'honoraient de leur initiation
A la vie chr6tienne sur les banes de 1'dcole maternelle, les riunions d'Enfants de Marie, de Dames de charite, rAssociation
du Saint Nom de Marie, groupant les jeunes files du monde
dans une affection commune pour les petites orphelines, sans
oublier des ceuvres plus modernes d'apostolat charitable, comme
les Louises de Marillac, reconfort et consolation des pauvres
vieilles du quartier, les ceuvres de guerre enfln, celles de 1914,
'ouvroir des femmes en ch6mage, I'abri des enfants des mobilises, celles de la prtsente guerre, comme la soupe populaire on
le poste de secours a la banlieue bombardde de Noisy-le-Sec,
qui ont fait de la maison d'entr'aide par excellence dans les tragiques evinements de ces derniers temps. Selon les circeasiances, la Maison de charith a fait les adaptations n6cessaires et
rdalisd ainsi le deftein que s'dtaient proposd ses fondateurs.
Ce que oette maison si riche en toutes sortes de bonnes ceuvres
doit aux Filles de Charit, (2), Soeurs de Saint-Vincent de Paul,
on comprendra notre embarras d'avoif A le proclamer devant
elles. ILur devouement disint6ressd rejette la louange humaine
et n'attend que de Dieu sa rEcompense. Trois d'entre elles comp. tent plus d'un demi-sicle de presence et de labeur a la Communaute, et trois autres les suivent de prks dans la fidNlit6 & la
mrme tache qui leur fut assignee k I'aurore de leur vie religieuse. Ce n'est pas un leger merite, non plus, pour une de ces
Filles de la Charite d'avoir pr4paxr, cinquante-cinq annres de
suite, les enfantsa leur premiere communion. Toutes, sans exception, n'ont d'autre ideal que de continuer la tradition magnifique dc femmes dminentes qui ont preside, depuis un sibele,
aux destinkes de la maison on des saintes religieuses qui, dans
les fonctions parfois les plus humbles se sent montres les dignes
Filles de Monsieur Vincent
La g6ndration presente n'a pas oubli6 Sour Thbrese (3), qui
s'est occupee des pauvres pendant soixante-trois ans, ni SBeur
(i.)Colombel Marc-Antoine-Georges-Albert, n le 22 aoot 1864, k
AndiIly (Seine-et-Olse) : pretre i Paris le 21 dicembre 1889 ; vicaire
& Saint-Ambroise (7 jalrier 1890) ; vicaire h Sainte-Madeleine (6 Janvier 1894) ; aum6nier du Couvent du Roule (7 juillet 1899) ; deuxibme
vicaire i la Trinitt (1" aott 1904) ; premier vicaire & Sainte-Clotilde
(28 octobre 1909) ; curd de Salnt-Jean-Baptiste de Grenelle (13 anvier 191i) ; cur de Saint-Philippe du Route (28 juin 1923) ; chanoine
honoraire (14 Juin 1926) ; licencI ess lettres ; ddedde & Paris le 2 mars
1943.
(2) Pendant ee sitele, la malson de Saint-Philippe du Roule a vu
passer et se d6penser un peu plus de quatre-ingts seure.
(3) Sceur Therise Sartre, nee et baptiste i la Seauv-sur-Semene
(Haute-Loire) le 18 octobre 1833, postule &1'h6pital civil de Firminy,
entr&e an siminaire la 19 janvier 1857 puls placee a Saint-Philippe du
Roule, elle s'y d6vao
-"qu'kea m,ort
9 ao0t 1917, chargee de la
viste de pauvs. -
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Marthe (i..), si aimde de ses anciens enfants de la Creche. Soeur
Julienne ( ), et Scour Madeleine 0;), qui ont formd tant de
bonnes 16lves, restdes I'honneur de l'ecole autant par leur savoir
que par leur pidtd.
Fait remarquable, trois Supdrieures seulement ont administrd pendant presque tout le sikcle la Maison de charitd, la premiere Soeur Balesta (), pendant vingt ans, la deuxieme, Soeur
Bigourdan (5), pendant trente-quatre ans, et celle qui fut, I
regal d'une sainte, justement v6enrde de la g6neration pr4sente,
I'inoubliable Sour Sims (61), Supdrieure pendant quarante-sept
ai s. Cette figure ascdtique, pale et austere. qu'illuminait, antant
que l'intelligence, I'amour de Dieu et des pauvres, est toujours
vivante en notre souvenir. AprAs les fondateurs, c'est & Soeur
Sims, c'est . sa remarquable direction, A son courage aussi, I
sa t6nacit6, surtout a son grand esprit surnaturel que la Maison
de charit6 doit d'avoir surmont6 les dpreuves issues de la persacution religieuse, prosperd malgrd tous les assauts livrds k
l'apostolat catholique et multipli6 ses conquetes d'Ames d'enfants et de jeunes filles orientees pour la vie dans le chemin du
devoir. A la chore maison avec laquelle on peut dire qu'elle
s'dtait identiflle, elle a consacr6 ses ressources personnelles, toutes ses forces, tout son coeur. Elle y a us6 sa vie.
Dans lordre matdriel, le nouvel orphelinat, b4ni par le cardinal Richard, le 3 mai 1891, la nouvelle cole maternelle. le prdau
couvert avec I'aide de Mme Gotting, en 1900, la restauration,
enfin, de la maison de la Sainte Famille avenue Beaucour, furent
les grandes rdalisations de cette femme vraiment suDdrieure A
tous 6gards que fut Sceur Sims, retournee A Dieu le 18 decembre
1933. Elle est morte les armes & la main, disait alors M. Colombel ; ses armes, c'dtait la pribre, c'dtait le sacrifice. C'dtait aussi
la chere Mddaille miraculeuse, talisman inseparable, dont elle
ne se sdparait jamais, dont elle avait dtr toute sa vie I'ap6tre
infatigable, qu'elle distribuait I profusion et qui reste la devotion
la plus chere de la Communautd et de la jeunesse de la rue de
Monceau.
Sur IAvocation de cette sainte religieuse, s'ach6vera l'historique de la maison des ceuvres de Saint-Philippe du Roule.
N'a-t-on pas tout dit de ce foyer d'intense charit6 quand, avec
autant de veneration que de reconnaissance, on a prononed le
(ii) Soeur Marthe Capron (Marle-Florentine-Joseph), nde et bapti-

see & Saint-Omer le 14juillet 1853 ; postule & M6ricourt (Pas-de-Ca-

lals), entree au s4minaire Ie 5 fevrier 1880 ; placde &Saint-Philippe du
Roule, apres son seminatre ; y demeure jusqu'& sa mort, le 18 mars
1929, en office & la Creche.

(2) Sceur Jullenne Judam (Luoie-Jullenne), nee & Chauny (Aisne),

le 16 septembre 1858 ; baptis6e le 29 ; postulat & Paris-Invalides ;

entre en oommunaut6 le 5 novembre 1881 ; placde &Saint-Phl'Uppe du

Roule, s'y d6pense & Ja classe puls & l'ateler, et y dacede le 8 mal

1906.

(3) Seur Madeleine Murdoch (Catherine) nde et baptis6e & Stirling (Ecosse), le 22 mars 1860 ; postule & Chiteaudun ; entrde an se-

minaire le 26 Janvier 1887 ; placee pour la classe de Saint-Philippe du

Roule ; nomnme surr servante & Royan (1908), A Boohefort (1915), A

nom de Soeur Sims ? La chore maison qu'elle a gouvernde un
demi-siecle, dent elle demeure aupres de Dieu, I'ange protecteur, autant que son souvenir, gardera fid6lement son esprit, et
de longues anrmes encore, un autre sibcle au moins, nous 1'espdrons, continuera pour l'honneur de I'Eglise et 1'ddification de la
paroisse Saint-Philippe du Route, d'etre la maison bUnie de Dieu,
o( les mains maternelles des Filles de la Charit6 distribueront
toujours largement aux enfants, aux pauvres, aux affligds, les
tresors indpuisables du Cceur du Christ, premier auteur et dispensateur de tous les biens d'ici-bas.
De nos ames joyeuses et reconnaissantes, monte aujourd:hui
vers le Ciel une fervente priere a l'intention de la Maison de
charitd. La benidiction paternelle du chef tres aimr
du diocese
nous apporte la certitude que Dieu daignera I'entendre et dans
sa bontS, assurer A la V6ndrable Centenaire, le tres long et heureux avenir que nous lui souhaitons.
Ainsi-soit-il.
C. -

Sceur Suzanne-Maliva Bigourdan (1826-1887)

A l'occasion du centeinaire de la Maison de charitd, paroisse
Saint-Philippe du Roule, insdrons ici in extenso une exquisse de
la physionomie et du divouement de sa seconde supdrieure Swur
Bigourdan. Le tete de cette brochurette de vingt-trois petites
pages (sortie en 1888 de l'imprimerie P. Bailly, d Tonnerre, et
dditee & Paris, chez L. Warnier, librairie-6diteur, 48, rue Laffitte) a sa place tout indiqude en nos Annales, vu son extreme raretd, et le tdmoignage autorisd et dmu que nous apporte son auteur, M. Alfred de Courcy, president de la Soci6tA de l'Ecole
libre (F. C.).
Amiens-Saint-HonorO (1930). Percluse de paralysie elle est envoyee I
Clichy, oh elle ddcide le 30 mal 1936.
(4) Sceur Balesta (Marguerite-Boniface), nee le 8 julllet 1803, k
Ax-les-Thermes (Aritge), baptisde le 9 ; postulat & Toulouse (h6pital
de la Grave) ; admise an s6minaire le 28 avril 1827 ; plac6e i Paris
(Saint-Jacques du Haut-Pae) ; puis en 1844 eat nommne premiere sour
servante de la maison de Saint-Philippe du Roule, oti elle meurt le
14 septembre 1863.
(5 ) Scur Bigourdan {Suzanne-Malvina), nee le 11 avril 1826, &
Bordeaux, baptisee le lendemain ; postule I Bordeaux (manufacture) ;
entree au sdminaire le 24 frvrier 1846 ; placee & Nantes, puts en 1852,
sEur d'olfice au seminaire & la Maison-Mere ; nomine scur servante
& Paris (Saint-Saverin) en 1855 ; pues & Saint-Philippe du Roule en
1863, elle y decede le 12 ootobre 1887.
(6 ) Seur Sims-Stone (Fanny), nee & Angoulme (Charente), le
15 janvier 1853 ; postulat & Paris (Saint-Sulplee) ; entre an sdminaire
le 28 aoOt 1878 ; placements : Boulogne-sur-Mer ; secretariat (1886) ;
Paris-Villette (1886) ; seur servante & Saint-Philippe du Roule en
1887. Elle y est dcddee le 18 ddcembre 1933 : ddvouee i&l'ducation
de la jeunesse, &la charitE ge6nreuse, A la propagation de la Mddaille
miraculeuse.. Voir Notices 1937, p. 171-195.
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LA SCEUR BIGOURDAN
Supdrieure de la Maison de charitO de Saint-Philippe du Roule
Directrice de l'Ecole libre de Filles
Ditectrice du Bureau de Bienfaisance
Soyez remplis de force pour avoir
en toute occasion une douceur persdevrante, accompagnde de joie.
(Epitre de St Paul aux Colossiens)
Je m'excuse de ce qui pourra paraltre m'etre trop personnel
dans le cadre du portrait quo j'6prouve le besoin de fixer d'une
noble figure rceemment disparue, celle de la Sour Bigourdan. Je
veux la peindre telle que je l'ai connue pendant vingt-cinq ans,
telle qu'elle demeure pr6sente %ma pens6e. Son image n'est pas
separable pour moi des relations multiplides qu'il m'a 6td donnd
d'avoir avec elle, et, quand on trace un portrait de memoire, chaque ligne doit etre un souvenir.
Et puis, ceci est pius particulibrement un hommage qu'au
nom de mes associds dans la fondation de I'Ecole libre de SaintPhilippe, au nom des pieuses mattresses des classes, au nom des
families, au nom des enfants surtout, j'adresse & la chre et
douce sceur en qui s'incarnait I'Ame de l'dcole.
Le 11 ao0t 1886, j'assistais & la distribution des prix de
l'cole. Favais 6t6 invit6 & prononcer le petit discours d'usage.
Je demande la permission d'en extraire quelques citations. Elles
disent 'histoire sommaire de la femme d'dlite qu'on appelait la
Sour Bigourdan. Elles portent tdmoignage de la respectueuse
amiti6 que je lui avais voude depuis longtemps. Elles me paraissent avoir exprim6 son caractbre propre : la force dans la douceur. II me semble aussi que des paroles prononcees en public
et devant elle empruntent & Ia circonstance des garanties do mesure et de vdrit- que n'a pas toujours la notice ndcroiogique.
Celle-ci est expos4e h verser dans l'amplification et I'hyperbole.
En presence de la soeur, l'hyperbole aurait'dte doublement deplacee. Elle eQt offens6 la modestie de la pieuse sceur, qui, tout en
se cachant, dtait obligee de m'entendre. Elle elt Atd dementie par
le sentiment de l'auditoire.
Voici done ce que je disais :
* Il y a un peu plus de cinq ans, je rentrais de la campagne &
Paris. La tras chare supdrieure qui me permettra de I'appeler
man amie m'attendait et me guettait. Elle m'avait fait I'honneur
de me choisir,pour le confident de sa peine et le complice de ses
projets. Elle me dit de sa voix la plus douce : Nous allons etre
renvoydes de I'ecole municipale. II faut que vous fondiew pour
nos enfants, tout d c6ed, une dcole libre. J'ai comptd sur vous
pour cela, et je vous attendais. De plus, il faut vous hAdtr.
Je ne sais pas si vous avez remarqu6 ce qu'il y a de puissant et
d'impdrieux dans la douceur. C'est I'exprience journalier de
bien des mires. II faut, avait dit tout doucement la bonne mere,
et je n'essayai pas de lui ddsobdir. I1 fallait cent mile francs
pour acketer un terrain et pour installer L'dcole ; je les ai trouv6s
sur, notre paroisse. II fallait .une quinzaine de mille francs par
an pour entretenir e'dcole, et je les ai encore trouvds, depuis cinq
ans, sur la paroisse. Comment cela ? Parce que la bonne mere
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de vos enfants amit OiM impdrieuse dans sa douceur, et que moi,
je voulais etre docile : vouoir, c'est pouvoir.
S..Cette durwe persistante d travers les obstacles est le signe
et le caractkre de toutes les euvres de Dieu. C'est le caractere de
'Eglise elle-mme. Elle est attaqude par toutes les forces et d6fendue par toutes les faiblesses. II n'y a aucune raison humaine
pour qu'elle dure, Elle dure cependant, et voild bientdt vingt Aicles que se prolonge cette lutte de la faiblesse, victorieuse de la
force. Si la tr.a chre supdrieure n'6tait pas Id, je dirais que
c'est aussi son caractere. Elle est bien la faiblesse victorieuse.
Trop sotwent je I'ai mue malade et elle n'en a que plus de vigueur
morale pour faire le bien. ELle dompte la maladie par l'Ahroique
effort de la volont : vouloir, c'est pouvoir.
a Que Dieu b6nisse longtemps ce vaillant effort, qui est un
spectacle pour leasages et pour let hommes. Que Dieu, mes enfants, vous conserve la vie as pricieuse de votre mere et, qu'iL
tarde bien longtemps d ddposer sur son front la couronne qu'i
lui a prdparee. *
Ces paroles fuirnt salutes d'applaudissements unanimes qui
s'adressaient, non B l'orateur, mais i Ja chore superieure. Elle,
dont ie teint avait la blancheur de sa coiffe de lin, rougissait
pour la premiere fois peut-Otre de sa vie. 'affirme que pas une
de ses compagnes, pas une de ses enfants, pas une de leurs mbres, ne pensa que j'eusse exagerd son Cloge.
Le vceu que je formais devait 4tre exauce, seulement durant
un peu plus d'un an. Favouerai que je 1'espdrais A peine. Et cependant, quand on apprit que la Sceur Bigourdan avait cessd de
souffrir le 12 octobre 1887, ce fut, dans toute la peroisse une
6motion douloureuse, melee de cette sorte de stupeur que cause
une catastrophe subite et impr6vue. On s'etait tellement habitu6
& la voir et A la savoir malade que, volontiers, I'on s'imaginait
qu'elle pourrait I'~tre de longues anndes encore. C'Mtait comme
un dtat normal, qui bannissait presque l'idde de la disparitioq
de la Soeur Bigourdan. Pendant un quart de siecle, je ne I'ai connue que malade, souvent assez gravement pour m'inspirer les
plus vives inquietudes. II m'est arriv6 d'etre admis pres de son
lit de douleur, d'ot elle voulait me parler de sa chbre dcole. Je
rentrais profondement affligd, persuadd qu'elle ne se releverait
plus. Ses compagnes, le mddecin me conflrmaient dans cette persuasion. Pen de jours apres, j'etais tout surpris de recevoir la
visite de la bonne soeur, ou de la rencontrer gravissant a pas lents,
oppressde, la rue de Courcelles. Elle revenait des offices de SaintPhilippe ob elle avait voulu se montrer, se donner, en quelque
sorte, devant la paroisse assemblde, un certificat de vie. Encore
une fois, I'Ame ardente avait dompt6 le corps, et la flivre, qui
la devorait lui tenait lieu de santd.
Ce que fut, dans I'intdrieur de la CommunautA, dans sa cellule
on sa chapelle, la pi4td austere de la religieuse, je n'essaierai pas
de le dire, pour deux raisons : I'une que je n'ai rien su de particulier i cet igard ; I'autre, que ce n'est pas h la plume d'un
homme du moude i pEnetrer dans ees mystdrieux recueillements
de ]'ame qui s'est vouee & Dieu. La pidt6 de la Scour Bigourdan
a d1 ressembler A celle de la plupart de ses compagnes ; du
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moins, j'ignore ce qui a pu la distinguer, et je no m'en suis pas
inform6.
Je ne vanterai pas davantage son devouement & toutes le$ miseres de l'humanite. Ce devouement est si r6pandu parmi les
filles de Saint-Vincent de Paul, qu'il est une banalit6 sublime.
J'extrais encore les lignes suivantes de ma petite allocution de
1886 :
i EUes out fait trois parts des trdsors de ler d6vouement,
qg'elles prodiguent aux pauvres, aux malades et auz enfants.
Comme ce sont des religieuses et qu'on les voit sous la cornette
blanche, cela n'dtonne personne. On oublie qu'avant de porter la
robe de laine gtise, plusieurs ont pu porter des robes de gaze ou
de soie. EUes out toutes dtd des laiques comme vous et moi, des
jeunes filles qui, comne vous et moi, pouvaient aspirer aux joies
et aux affections de la famille. C'est par un acte libre de leur voloant qu'elles out renoncd la famille, ou q'elles L'ont agrandie,
prdf6rant etre les meres et les seurs de vos enfants. a
Ces paroles n'avaient rien de special i la Seur Bigourdan. Elles
etaient un temoignage, et si j'ose r6p6ter 1'expression, un tdmoignage banal que je rends B toutes les filles de Saint-Vincent de
Paul.
Le portrait que je tente de retracer est celui de la femme. Je
rappelais tout a l'heure que les Filles de la Charit6 font trois
parts de leur d6vouement qu'elles prodiguent aux pauvres, aux
malades et aux enfants. Jomettais une quatrieme part, qu'elles
n'ont pas toutes l'occasion de faire, mais que savait bien reserver
la Scur Bigourdan : la part des riches. J'entends par 1l, non pas
seulement les opulents, mais, par opposition, tous ceux qui ne
sont pas les pauvres, les humbles clients, d'une maison de charite. Que de fois je me suis assis dans le modeste cabinet de travail de la Sciur Bigourdan, au rez-de-chaussde du numdro 15 de
la rue de Monceau, pour traiter avec elle des inthrdts de notre
Ecole ? Sur la cheminde, un petit buste de bronze rappelait une
figure qui fut bien modeste. aussi, devenue cependant bien grande
au ciel et sur la terre, la figure de celui qu'on appelait en son
temps l'abba Vincent, et que l'univers connalt sous le nom glorieux de saint Vincent de PauL La Seur Bigourdan n'avait qu,'
lever les yeux pour saluer son inspirateur. Le secrltaire 6tait encombr6 de papiers et de lettres. Les classes n'etaient pas loin, sdpardes pourtant par l'cole laique. Pour aller les surveiller, mdme
pour gagner la chapelle, la bonne sueur cheminait dans la rue,
en bravant toutes les intempdries. La bise d'hiver et la neige
offensaient la poitrine haletante de la malade. C'dtait une incommodit6 tres considerable, meme perilleuse, et que je crois avoir
el• funeste. Tout pres Utaient la pharmacie du bureau de bienfaisance et le guichet des distributions, tout pres l'ouvroir des
orphelines. Combien de riches ont passd dans ce cabinet de travail I Plusieurs apportaient leur aumOne. Plusieurs venaient en
implorer une, celle d'un bon cons.eil. La, furent reques bien des
confidences. L, furent dtaldes bien des plaies secretes qui avaient
besoin d'un autre pansement que ceux de la pharmacie. La richesse a aussi ses misbres et ses souffrances. La Seur Bigourdan, dont l'autorit6 de conseil dtait grande, a Ut6 tres souvent
la bienfaitrice et la consolatrice des riches.
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Tant que sa sant6 Ie lui a permis, elle faisait beaucoup de visites et de ddmarches dans l'interet de ses euvres diverses. Pendant les dernieres annees de sa vie, elle fut presque obligee de
renoncer aux visites, I'ascension des escaliers lui dtan- tiop pdnible. Pourtant elle savait retrouver 1'dnergie pour un interet
capital. Elle gardait la direction sans en rien partager. Comment
Itonsuffisait-elle a tant de soins ? C'dtait 1'objet d'un de mes
nements, d'autant plus qu'elle ne paraissait jamais pressee. Elle
avait A un degr6 sup6rieur, le calme dans I'activite, comme la
force dans la douceur. Elle conversait longuement. On lui aurait
cru des loisirs. Elle savait que la conversation est souvent de la
diplomatie. Ity a des femmes chez qui le calme est une espece
d'indolence. Elles n'agissent pas. On en rencontre qui sont babituellement agitdes sans etre actives, d'autres qui sont & la fois
actives et agitees. La Seur Bigourdan savait etre trbs active et
tres calme. Elle suivait son idde. Le ressort de sa volont6 dtait
toujours tendu et ne se rompait jamais. J'ai vu bien souvent
s'entr'ouvrir la porte de son cabinet, une de ses compagnes se
montrait, rendant compte d'un incident ou annonQait une visite.
La Scmur Bigourdan donnait un ordre bref et pr-cis, sortait un
moment en s'excusant s'il etait necessaire, rentrait lentement reprendre l'entretien interrompu. Elle ne se hAtait pas, elle ne temoignait aucune impatience. Je crols, en vdrit6, que si on lui
avait annonc6 avec emotion qu'un incendie venait d'eclater dans
le couvent, elle n'eQt pas manifestd demotion elle-m6me. Elle
aurait donud des ordres, elle aurait agi. Cette femme frdle avait
l'esprit de decision et de commandement du capitaine d'un navire sur sa passerelle ou d'un g6enral d'armne.
Elle etait n6e a Bordeaux, d'une famille honorable et riche de
n6gociants. Elle avait la parfaite distinction des mamAres, et
avait eu celle deoI'ducation. Elle avait reou les dons de la beaut6
unis a ceux de l'intelligence. Elle dtait bien de celles dont je
parlais plus haut, a qui le monde souriait quand elles ont sacrifi6 les joies du monde pour se vouer a I'exercice de la charitd.
Peut-etre faut-il rapporter au milieu commercial oi elle avait
6t6 elev6e, la capacift, la rectitude d'esprit qu'elle ddployait dans
les questions d'affaires. J'ai entendu dire d'une femme qu'elle
avait la loyaut6 d'un homme. C'etait un dloge, et non une malice.
Volontiers je dirais aussi de la Seur Bigourdan qu'elle avait.la
correction et le genre de probit6 du n6gociant intkgre.
Ses oeuvres multiples avaient des comptabilit6s plus on moins
melees et la mettaient en relations wvec des entrepreneurs et
fournisseurs de toutes sortes. Je no lui ai pas vu de registres
ni de teneurs de livres pour I'aider A s'y reconnaltre. Je crains un
peu que la supbrieure, digne d'elle, qui lui succde, ne rencontre
lh, pendant une periode de courte durde, des difficult6s, n'ayant
pas le secours de la memoire. Moi qui tenais, pour I'dcole seule,
une comptabilit6 sdvere, confiee a un comptable, je puis declarer
que je trouvais toujours chez la Scour Bigourdan la correction,
1'exactitude soigneuse et I'intelligence de 'homme d'affaires.
Mais, j'incline A croire que sa comptabilit4 dtait surtout dans sa
tele.
J'ai dit que je parlerais surtout de l'6eole, ayant moins connu
la sceur dans la direction de ses autres oeuvres. Pour I'6cole libre,
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dont la constitution 16gale dtait d'une parfaite rdgularit6, Madame
Bigourdan etait officiellement une directrice, ce qui la mettait
en tr6s frequentes relations avec la mairie, comme avec lea inspecteurs de 1'enseignement.
La situation naturelle de concurrence entre I'dcole des soeurs
et l'6cole laique etait un danger permanent de conflit, danger
augmentd par le voisinage immediat des deux 4coles. Le tact de
la Soeur Bigourdan, l'amndit4 de ses manieres, I'autorit6 dont
elle jouissait ont constamment surmont. ce danger. Je suis heureux d'avoir a rendre justice aussi & la courtoisie bienveillante
des autorites municipales et des fonctionnaires de 1'enseignement. Je rends la meme justice aux deux directrices qui se sont
succ6d6 & la direction de l'6cole laique. J'ai cru devoir leur
faire, en ma qualit6 de President, une visite de bon voisinage,
et j'ai regu d'elles le meilleur accueil.
Je doplorais devant elles, et, me semblait-il, avec leur assentiment, le prdjugd, le facheux malentendu qui reprdsente 1'elment laique comme hostile a 1'61mment religieux. Les laiques,
disais-je, sont et seront toujours la foule. Mes colltgues et moi
sommes des laiques, pdndtrds du sentiment religieux. Pendant
mon enfance et ma jeunesse, je n'ai eu que des mattres lalques.
II nous a plu de confier, dans notre 6eole libre, 1'enseignement A
des smurs que nous connaissons et que ncus aimons. II plait a de
nombreux parents de leur confler leurs enfants. Les uns et les
autres nous usons de nos droits de citoyens. Nous n'entendons
par Ik t6moigner aucun antagonisme a 1'enseignement laique.
Nous ne demandons que le respect de nos droits, et celui des
droits des pIres de famille.
Ce langage ne rencontrait aucune contradiction. J'4tais certain
qu'il 6tait approuv6 par 1'esprit large et ouvert de la Seur Bigourdan.
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On sait que les Scours de la Charit6, en prenant I'habit de religieuse, se ddpouillent de leur nom pour lui substituer un nom
dit de religion. Lea filles des champs se confondent avec celles,
des plus illustres familles, dans une dgalit6 dont n'approche aucune democratie. Elles s'ignorent meme entre elles. Mais quand
une d'elles est nommee supdrieure, elle a trop de rapports avec
le monde et avec les autoritds civiles, trop d'actes A passer et de
signatures B donner pour n'6tre pas oblig6e de reprendre son
nom. C'est ainsi qu' Saint-Philippe du Roule on n'avait jamais
connu la Soeur F6licitd, on ne connaissait que la Soeur Bigourdan. La lettre de convocation i ses obseques vint revdler son Age,
qu'elle ne cachait assurdment pas plus qu'elle ne le disait. Elle
avait soixante et un ans. On aurait pu lui en attribuer dix de
moins ou dix de plus. Son visage, d'une paleur mate, parfois
160grement colord par la flWvre, presque exempt de rides malgr6
son extreme amaigrissement, toujours calme et souvent souetait
Igard,
aucun tlmoignage precis. Elle
riant, ne portait A cet
dans la quarante-troisiAme annue de sa vocation. C'etait done &
1'Age de dix-huit ans qu'elle s'btait voude au service des pauvres.
La mAie lettre a revdl4 que I'austere religieuse avait refu & sa
naissance ]e prenom romanesque de Malvina. Son nom de famille, moins menteur, attestait qu'elle tirait son origine de la
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fArte race pyrdneenne. Les bigourdans sont les habitants du Bigorre.
. Mais la singularith remarquable qu'a pr6sent6 la lettre de convocation est que les invitations 6taient faites d'abord au nom du
maire du huitieme arrondissement de Paris. Le venerable cure
de la paroisse Saint-Philippe et son clerg6 lui avaient laiss4 le
premier rang, et la famille s'dtait effacee au dernier.
La Seur Bigourdan avait dirig6 pendant pros de vingt ans
1'6cole municipale. A la veritd ce lien avait Wte brisd violemment
en 1881. La bienveillance respectueuse des autorites municipales
lui avait survdcu. Toutefois, des considerations de l'ordre du
sentiment n'auraient certainement pas suffi. La Sceur Bigourdan
dirigeait encore le bureau municipal de b.ienfaisance. Aucune excitation venue du dehors n'avait pu lui enlever eette mission
qu'elle a eu la joie et I'honneur d'exercer jusqu'i son dernier jour.
Elle relevait done de la mairie, et le maire voulait lui dkcerner
un supreme hommage.
L'hommage a Wtd complet. Le maire, ayant A ses c6tes deux
adjoints et le trdsorier du Bureau de bienfaisance, est venu assister h la levee du corps dans la chapelle du couvent. I1l'a suivi a
I'dglise, il I'a suivi a pied jusqu'au cimetiere Montmartre, jusqu'au caveau o I'ion ddposait la d6pouille mortelle de la douce
et forte servante des pauvres. Le cortege qui parcourait nos rues
offrait un spectacle touchant qui excitait sur sa route une curiositd respectueuse autant qu'etonnde. Un char bien humble, le
char des pauvres, derriere lequel marchaient le maire et deux
adjoints d'un grand arrondissement de Paris, entre deux files de
Smurs de Oharitd et d'orphelines voil6es. Je suivais aussi, cnafondu dans la foule, dmu, recueilli, frapp6 des contrastes que
prdsentent nos temps troublds, et je remerciais .silencieusement
en mon ceur les magistrats municipaux qui conduisaient le deuil
d'une humble Fille de la Charitd.
Alfred DB COURGY.
President de la Socidtd de l'Ecole libre.

TROYES
S(EUR MARGUERITE BOURGEAT
p. 28-46)
et la MARE DE SALES CHAPPUIS, visilandine (1793-1875)

fille de la charitd (1785-1866. Notice 1867 -

I -

S(EUR THERESE

Vocation de Marguerite Bourgeat. - Marguerite Bourgeat, qui
sera plus connue sous le nom de Soeur Th6rese, est une des nombreuses files de saint Vincent, qui ont trace un long et glorieux sillon dans le champ du POre de famille.
Elle naquit A Bordeaux en 1785, fit sa premiere communion
dans un miserable grenier sous la Terreur, et fut admise dans
la Communaute A vingt-trois ans. Son premier placement fut
I'h6pital d'Auch, surpeuple de soldats blesses et mourants, fruits
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de la guerre d'Espagne. La rare intelligence de Scur Bourgeat
et son ddvouement s'y ddpenserent allegrement. Mais sur ces entrefaites les troubles schismatiques engendrds dans le sein de la
Compagnie par les malencontreuses entreprises de Napoleon I",
furent cause que la Sceur Bourgeat rentra dans sa famille plut&t
quo de coopdrer au nouvel ordre de choses. Au retour d'exil de
M. Hanon, la Soeur Bourgeat, rentr6e B l'h6pital Saint-Andrd de
Bordeaux, fut envoyde A Troyes, d'abord comme simple compagne, puis comme Sceur Servante. C'est lB qu'elle regut le nom de
Soeur Therese ; c'est i Troyes qu'elle devait passer un demisitcle pour le plus grand bien des pauvres et de l'Eghse.
Swaur Thdr&se et les Cosaques. - Sceur Bourgeat arrivait A
Troyes, en 1815, au moment oh tout I'Est de la France etait occupl par les armdes dtrang6res. L'dglise SaintNizier de Troyes
6tait transformde en un vaste h6pital, uniquement occup6 par
les Cosaques. L'intelligence et le courage de la jeune Sceur s'y
donn6rent libre carridre. Deux ou trois faits, glands dans sa notice biographique (Notices 1867, p. 28-46), nous donneront une
id6e de son caractore et de sa vertu. Laissons-la d'abord se raconter elle-meme :

* Un jour en entrant a Saint-Nizier, au milieu de ces malheureuz moribrads atteints de la dysenterie, l'air dtait suffoquant.
je faillis tomber d la renverse. Mes pauvres Cosaques woulaient
absolument qu'on tint les fendines fermnes. Je fais signe d'ouTrir, les infirmiers refusent. 'insiste, meme obstination. Je reviens d la charge une troisidme fois ; l'un d'eux me menace de
me conduire au Prince. J'accepte le defi et me mets en devoir de
le suivre. Arrivde d sa demeure, on m'introduit en sa presence.
J'explique a l'interprete le sujet de ma visite ; celui-ci le redit

au Prince, qui s'ecrie aussitt : a Quel est le miserable qui a refuse d'ouvrir ? Qu'on lui donne cent coups de bdton.. I - Non,
non, mon Prince, rdpliquai-je, en me jetant d ses genoux, pas de
coups de baton, de l'air seulement, et rien de plus I a (P. 31.)
Seur TAdrese et le professeur de musique. - Toute pauvre
qu'elle fRt, Scour Th6r6se avait ouvert A ses frais, sur la paroisse Saint-Pierre, des classes pour lesquelles elle ne reclama
aucun secours de la ville, qui d'ailleurs le lui eOt refusd. Un jour,
MM. les Inspecteurs, dtant venus visiter son 6cole, lui proposerent d'envoyer un maitre de musique.
a De la musique, Messieurs, s'deria Scur Thdrese, indignde,
de la musique pour creuser i'estomac d ces pauvres petites filles
qui n'ont pas de pain I Belas I je e l'entends que trop toute la
jounaie, la musique, quantd eUes viennent. me dire qu'elles meurent de. fain I Donnez-leur d'abord du pain, et ensuite nous verrons. Au surplus, ajouta-t-eUe en souriant, et presque honteuse
de sa rdponse un peu vive, vous saves bien, Messieurs, que vous
ne m'aves rien donnd jusqu'ici, et je ne voudrais pas que votre
premier don fat employd a une chose qui me semble completement inutile.
Les Inspecteurs comprirent la pensae de la servante des pauvres ; is firent reconnattre les classes comne classes communales, et lui firent grdce du maitre de musique. (P. 33.)
L'amour du Pauvre. - Pleine de foi en la Providence, Soeur
Th6erse n'hesitait pas k prendre sur Jes petites dconomies de sa
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maison pour secourir les pauvres. A ses compagnes qui ne poussaient pas si loin le desint6ressement, elle repondalt dans I'dnergique simplicil6 de son langage meridional : Filles de peu de foi,
ne saurez-vous done jamais que ce que I'on donne auz patures
par la porte rentre par la fenetre ? Si vous n'aves plus de soupe,
domwez la miemne, je m'en passerai ce soir. * (P. 34.)
En 1830, les pauvres assiegeaient la maison en demandant du
pain a grands cris, et en proferant des menaces. La Scur chargee de la cuisine avertit la Sup6rieure : a Plus de cent personnes attendent au guichet la distribution du bouillon, et je n'en
ai pas pour trente. Sceur Thbrese accourt, et bousculant la cuisiniere, lui dit : a Fille de peu de foi, donnez-moi votre place. *
Elle commence un Salve Regina, prend la cuillere, donne largement a tout le monde, et la petite provision ne cesse de so multiplier que lorsque tous sent servis et satisfaits.
A la suite de la revolution de 1848, la chert6 du pain reduisit
les pauvres A la plus grande misbre. Sour TherBse demande
avec instance aux Administrateurs les moyens de preparer des
soupes populaires. Ceux-ci coutent avec attention, et prenant
la plume, calculent s'ils peuvent adherer aux d6sirs de la Sceur.
k Ah I messieurs, s'ecrie-t-elle vivement, la charith ne calcule
pas avec la plume, mais avec le eceur !. * Ce mot admirable gagna la cause des malheureux. Chaque matin elle out la consolation de distribuer un excellent potage B cinq cents m6nages
indigents. (P. 34.)
Ces quelques faits donnent une idde de ce que fut la vie de
cette 6mule de la Sour Rosalie, pendant plus de cinquante ans
de sdjour & Troyes Elle mourut, rdconfortee par M. Mourut, Supdrieur du Grand sdminaire de Sens, le 12 avril 1866, & 1'ge de
quatre-vingt-un ans, et cinquante-huit de vocation.
II. - L'AMITIE DE DEUX GRANDES AMES
La More Marie de Sales Chappuis.- Le 1" juin 1826, la Visitation de Troyes recevait une nouvelle Supdrieure en la personne de Mine ThBerse Chappuis, fille d'un des Cent-Suisses de
Louis XVI, nee A SoyhiBres (Jura suisse), le 16 juin 1793. En
entrant dans l'Ordre de la Visitation elle avait repu le nom de
Marie de Sales. Elle venait directement de Fribourg, oh elle
remplissait l'office de maltresse des novices. Ame dminemment
surnaturelle, elle exerga partout une grande influence, non seulement h l'int6rieur du monastore, mais encore au dehors, soit
a Troyes et & Paris, oh elle fut Superieure, soit B Reims, Macon
et Fribourg oh elle sejourna plus on moins longtemps. A Troyes,
ce fut sous ses pressants conseils que le Pbre Louis Brisson fonda
les deux congrdgations d'Oblates et d'Oblats de Saint-Francois
de Sales. Elle mourut le 7 octobre 1875, B 1'ge de quatre-vingl.
deux ans. Sa cause de beatifleation a ete portte en cour de
Rome (i).
C'est avec elle que la Soeur Th4rbse allait entretenir des relations intimes et myst6rieuses qui ont dt6 rdvdl6es au public par
(1) En 1936, a Paris, chez Desctde, voir : Fleurs du tombeau de la V•&rTableMere Marie de Sales Chappuis (1793-1875), Faveurs et guertso
attribudes
e
soa intercession, zsA
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le PBre Brisson, dans sa Vie de la vendrde Mdre Marie de Sales
Chappuis, parue en 1886, c'est-.-dire vingt ans aprbs la mort de

la Scaur Bourgeat. Dans la notice n6crologique de cette derniere
parue en 1867, il ne fut fait aucune mention de I'troite amiti6
qui unit les deux servantes de Dieu.
La haute autorit6 des deux tLmoins, je veux dire la Mere Marie
de Sales Chappuis et le PAre Louis Brisson, donnent aux faits
que I'on va lire une rdelle importance et leur impriment une
autorit6 ind6niable.
Voilk ce que le PAre Brisson a Berit sur ce sujet dans la vie
de celle qui fut son Egdrie :
Intimit6 de Saur Th6rese et de la Mere Chappuis. - * II y
avait alors une Saur de Saint-Vincent de Paul dont le nom est
restd en bdnadiction dans La ville. La Saur Thdrese Bourgeat
avait trhuv dans son 6nergie, et surtout dans sa foi, un moyen
de crder un grand dtablissement de Saurs de Charite. dans la paroisse de la catAddrale. Elle y concentra plusieurs wuvres : des
ouvroirs d'orpelines, des secours aux malades, des distributions d'aliments, des classes gratuites, etc... Comment arriva-telle & ce rdsultat ? lle venait, sans argent, s'installer dans un
pays ravagd par la guerre, of les fortunes dtaient minimes, les
bourses difficiles d ddlier, et cependant tout allait bien dans sa
maison, tout y prospdrait ; mais la Smur Therese savait prier
Dieu, et Dieu Iexaufait.
£ Des qu'elle apprit l'arrivde de la Mere Marie de Sales, elle
vint la trouver. Ele obeissait d un secret instinct, qui lui faisait
deviner le trEsor que le ciel lui rservait. A partir de ce jour, la
Saur Thiikre (je le tiens d'elle-mdme) n'entreprit rien et ne put
rie. entreprendre sans la Mare Marie de Sales. La Mare Marie
de Sales etait son 1guide, son voyant, son proph&te. Avait-elle le
moindre embarras, elle recourait a elle, passait cinq minutes au
parloir et dans ces cinq minutes, elle lui avait tout dit et s'en
retournaitsans qu'il lai restdt ni doute, ni hesitation, ni crainte ;
elle allait a coup str. Si elle manquait d'argent, elle recourait
aussitdt a la M&neMarie de Sales, et de grosses et bonnes somres, sur lesquelles elle ne comptait pas, arrivaient & l'gtablissement des Seurs de Charitd. Quand on entravait ses etvres, que
tout etait perdu : Nous allons prier 4~lui disait la bonne MBre.
Et les difficultds disparaissaient.
Un jour, une decision du Conseil municipal vient renverser
tous-les moyens que Swur Therese avait si laborieusement reunis pour ses euvres. Elle accourt d la Visitation : u C'en est fait.
ma bonne Mare, il n'y a plus rien d esperer. - Non, lui repond
la bonne Mtre, le dernier mot n'est pas dit; faisons une neuvaine
ensemble a. On fait la neuvaine, et, comme eUe se terminait, o'apprend que touss s membres de la commission ont donne en
masse tear demission, (P. 209-211.)
Intermddiaire de la Swur Assistante. - La Saur seconde, qui
aidait la Supdrieure de ses conseils et de sa bourse, trouvatt parfois que Seur TA4drse Bourgeat 6tait un peu trop gdndreuse, vu
eurs ressources ; elle essaVait de contrarier ses vues. Seur Thdrse ne s'en plaignait pas, par prudence et par affection pour cette
Seur. EUe ne voulait pas s'en ouvrir d la Mere Marie de Sales,
dans la crainte que le sachant, cette bonne Mare n'amendt cette
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Sour & faire selon ses ddsirs, et qu'alors celle-ci ne ft plus asses
libre dans la disposition qu'elle faisait de sa fortune personnelle.
Mais un jour la bonne M&re lui dit : a Envoyes-moi la Saur
Julienne. (C'tait le nom de cette S&ur. Swur Julienne arrive.
La bonne Mere uIi dit, avant toute autre chose :
SII faut que vous receviez les enfants que l'on vous a prEsentis.
S- Mais, ma Mere, comment saves-vous qu'on imen a prisentd ?
a - Personne, r6end la bonne Mere, ne m'en a parid, mais je
le sais. Confiez-vous ats ban Dieu, ii ne vous manquera pas.
- M-ais, ma Mere, c'est impossible ; nous avons ddj trop
d'enfants.
- - Ne craignes rien, reprend encore la bonne Mre , recevez
toutes celles que la Providence vous envoie, elle en prendra soin.
Vous ne ferez pas de dettes, et vous ne manquevez de rien. »
(P. 218.)
Interm6diaire de 'Ange gardien. - Mais il arrivait que la Saur
Thdrese n'avait pas le temps d~aller trouver la bonne M&re, bien
que les deux maisons ne fussent pas tres dloignues 'une de rfautre ; elle eut recours d un messager d'un nouveau genre ; ellUe
chargeait son bon ange de faire ses commissions, et toujours elles
furent exactement faites. La Mere Marie de Sales usait du mlme
moyen quand elle ddsirait parler d la Swur Therese. Ele la demandait par son bon ange, la Swur 'entendait et arrivaitaussit6t.
a Dans une occasion, la Mere Marie de Sales, qui disirait voir
sa sainte amie, employa, comme de coutume, son celeste messager
pour la faire venir. DWs qu'eUe la vit entrer au parloir : * J'ai
dtd dans la joie, purce fque je sentais que vous aviez de la peine ;
ce n'est pas votre peimn qui me rdjouissait, mais la maniere dont
vous I'acceptiez. Je voyais le bon Dieu si content de vous I J'a
desire vous entretenir pour vous encourager ; je crain que vous
ne vous laissies abattre. * Seur Thidrse avait alors un grand
sujet de peines et d'inquietudes ; elle n'en voulait parler a personne, et la bonne Mere ne. pouvait humainement en avoir la
connaissance.
a Un autre jour, Sceur Therese faisait des confitures pour sea
pauvres malades. Une Swur qui l'aidait 'entendit rdpiter plusieurs fois : a Tout & I'heure ... Oh I je vous en prie, laissez-moi
done finir I .-Encore un petit moment. - Mais, ma M&re, lui dit

Saur Clementine, 4 qui parles-vous ainsi ? - Au ban asge de la

UMre Marie de Sales ; il ne me laissera pas en repos jusqu'd ee
que je sois allde 4 la Visitation. i Et elle s'y rendit promptement.
a Oh I vous voila done enfin ! a secria la bonne Mere en la
voyant. Quand Saour TAIr~se eut connaissance de laffaire asses
importante dont ii s'agissait : a Je comprends, dit-ele, que votre
bon ange m'ait pressee si fort a Nous tenons ces details de Sour
Cldmentine, actuellement d la residence des Seurs de CharitE a
Troyes, et compagne de Saeur Thdr&se..
a La bonne Mre et la Sour Thedrse, ces deus filles de saint
Francois de Sales et de saint Vincent de Paul, nous rappellent
l'amitid respectueuse et la confiance muluelle de ces deux saints
fondateurs. Seur Thdrese ne vivait que des exemples et des paroles de son Phre, saint Vincent de Paul ; elle en avait te caeur
et 'dme ; on 'aurpit crue elevde prs de lui et formde d toutes
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ses manieres d'agir. Oh ! combien sa foi dtait grande, et cambien
Dieu faisait tout selon ses desirs I D'un autre c6td, la Mere Marie
de Sales n'dtait-elle pas la copie vivante de son saint fondateur ? a
(Louis Brisson. op. cit., p. 211-213.)
Jean-Marie PLANher.
UN APOTRE DE L'UNITE: LE PERE FERNAND PORTAL
(Confdrence du 19 janvier 1945 : eglise de I'Institut Catholique
de Paris)
II est impossible de parler des efforts tentds en ces dernieres
annees pour refaire l'unit6 chretienne, sans 6voquer la noble
figure d'un pretre frangais, mort il y a une quinzaine d'anndes,
le P. Portal, de la Congregation de la Mission. Toute sa vie active
de 1890 &1927, fut employ6e effectivement a ttudier et h essayer
de r6soudre le probl6me de I'union des chr6tiens.
II y travailla sur trois plans tres diff6rents, non pas qu'il
fit changeant par caractere; mais, en vrai ils de saint Vincent,
il s'etait mis a I'doole des faits et des circonstances qui sont les
signes par oi Dieu nous manifeste sa volont6.
Un hasard providentiel l'ayant mis en rapports avec lord Halifax, prdsident du groupe anglo-catholique de la Haute Eglise
d'Angleterre, et ces rapports dtant devenus une amitid profonde
et conflante, il y vit un moyen et par consequent un devoir de
tenter un rapprochement religieux. D'accord avec lord Halifax,
ii entreprit une campagne qui avait, pour but immddiat, de faire
la lumibre sur la validit6 des Ordres dans l'Eglise anglicane et,
pour but lointain, d'amefler I'union en corps de cette Eglise
avec 1'Eglise Romaine. Sujet crucial, admirablement choisi;
ear si l'Eglise anglicane a des, Ordres corrects, elle est une
Eglise et peut songer A une union en corps avec Rome; si elle
n'a pas de hidrarchie regulibre, elle n'est qu'un groupe spirituel qui ne peut prdtendre & s'unir, comme tel, a une Eglise. La
campagne Bchoua : les Ordinations anglicanes furent declardes
nulles par I'Eglise Romaine. Mais Ldon XIII accompagnait sa
decision de paternels conseils et de mesures qui laissaient la
porte ouverte A'des relations ult•rieures.
Le P. Portal transporta son activitd sur un plan nouveau, & la
fois plus vaste dans ses perspectives et moins ambitieux dans
J'imm6diat. Au Sdminaire universitaire Saint-Vincent-de-Paul,
dont un hasard providentiel' 'avait fait supdrieur, il fonda la
socidet d'Etudes Religieuses. qui dtait un lieu de rencontre plut6t qu'une 6cole. Des hommes tres diffdrents, mais tous pr6occup6s du probleme religieux et particulierement du probleme
de l'union, y mettaient en commun leurs lumi6res sur I'histoire
et sur la situation des diverses communi6ns chr6tiennes. Une
revue, la Revue Catholique des Eglises, apportait dans le monde
entier I'echo de leurs entretiens, et opdrait dans une Blite, non
pas I'union reconnue impossible pour le moment, mais le rapprochement qui la rendrait possible un jour. Dans ce milieu
de choix se formaient des apotres, renseignes sur le probleme
et animes de l'esprit de paix; ils partaient pour l'Angleterre,
pour I'Allemagne, pour la Russie, avec la consigne de faire des
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dier Comment parmi eux
enqu6tes objectives, de s'diler et ddifier.t
ne pas nommer le cher et saint abbe Morel, professeur b l'Institut Catholique, qui a si profonddment pdn6trd et travailld I'ame
russe. 11 mourut en Russie en 1905 donnant sa vie pour le salut
de nos frres s6par6s. Son action et son sacrifice ne sont pas
perdus; nous en retrouverons le bienfait dans nos contacts avoe
I'orthodoxie. Cette seconde action du P. Portal fut interrompue
par la crise moderniste et par la guerre de 1914-1918.
Cependant le P. Portal restait en observation et en attente. En
1922, les dveques du monde anglican reunis au palais de Lambeth ayant fait vers l'union un pas considdrable, il y vit une
occasion et done le devoir de reprendre son cuvre. 1 s'agissait
maintenant, dans des groupes restreints, entre historiens et
theologiens, d'dtudier les questions capitales qui avaient pu
provoquer la s6paration et ot on pourrait trouver les sources
d'un rapprochement. Des thdologiens remains et des thdologiens
anglicans se rdunirent a Malines sous la prdsidence du vdnerd
cardinal Mercier. Les conversations de Malines, qui n'dtaient
ignordes ni de Rome ni de Cantorbdry, n'avaient aucun caractere
officiel et ne pouvaient pas aboutir A un protocole. Elles r6v6l8rent que s'il restait A lever bien des obstacles sur le chemin de
l'union, il n'y avait entre les deux Eglises, dans les questions
qui avaient dt6 envisagdes, aucune difficult6 doctrinale essentielle qui ne pit Utre reduite. La mort des protagonistes, le
cardinal Mercier, lord Halifax, le P. Portal mirent fin aux conversations, tandis que l'encyclique du Pape Pie XI mettait en
garde lesocatholiques trop presses contre le danger des anticipations trop hftives.
Voilk la vie du P. Portal, absorb6e par ces trois campagnes
pour I'union des chr6tiens. Vues du dehors et par des observateurs superficiels, ces campagnes semblent avoir dchou ; quand
on les regarde du dedans et dans 1'esprit qui les commandait,
on s'apercoit qu'elles nous laissent des rdsultats et de prdeieuses
le0ons.
Des resultats ? Hier, Son Excellence Mgr Beaussart les dnumerait en parlant des pierres d'attente de lunion. Je n'y reviens
pas. Je vous fais seulement remarquer que le P. Portal a plac6
pour longtemps la question de l'union parmi les questions
d'actualit ; que, grace A ses campagnes, I'homme du commun
s'en entretient autant que le thdologien, et qu'en ddfinitive nous
ne serions pas ici &"parler de l'union et a, prier pour 'union
pendant huit jours, si I'action du P. Portal ne s'etait pas affirm6e au d6but du siecle. La question de I'union est une de celles
que l'on fait avancer, des qu'on les pose devant la conscience
des chrdtiens.
Des legons ? II y en a plusieurs, et qui s'imposent a chacun
de nous, et le fait qu'elles s'imposent, c'est encore un r6sultat,
D'abord, si I'on veut, ces campagnes du P. Portal mettent I'accent sur les difficultds du probl6me. Les diverses fractions de
1'Eglise de Jdsus-Christ se sont separdes pour des motifs on
pour des prdtextes qui, 6tant accidentels, auraient du s'att6nuer
avec le temps et qui, au contraire, se sent envenimds. Ces groupes
ont dvolud dans leur isolement, en accusant chacun ses caracteres propres, c'est-k-dire ce qui divise. Ils se sont insdrds dans

-

127 -

les nations oi ils vivent et se sont laissds pdn6trer par l'esprit
nationaliste. Ils ont dpousd les querelles des nations et en onL
avivd leurs querelles religieuses, ce qui les a amends & considbrer comme des ennemis naturels leurs freres sapards. Les
relations spirituelles des Eglises nationales se sont trouv6es
ainsi empoisonndes par des prdjugds. Ajoutez que les confessions
qui ne sent plus protegdes par I'autoritd infaillible se laissent
facilement contaminer dans leur thdologie par les theories de la
philosophie humaine et par les vues de la fantaisie individuelle.
Chaque jour accentue les divergences des temperaments, des interets et des doctrines. 11 ne servirait de rien de le nier et, par un
mouvement irrdfldchi de charitd, de ddcr4ter une union qui serait
sans lendemain, ou de se r6signer & un vague syncr6tisme doctrinal qui sacrifierait d'abord les droits de la v6rite. L'union est
difficile, elle ne se fera que par dtapes.
Le P. Portal, instruit par I'expdrlence, 1'affirmait avec precision. Mais avec non mote-s de precision et non moins de force, il
ne cessait de declarer qu'elle est ndcessaire. Que de fois je lui ai
entendu dire, et d'un ton qui pdndtrait I'ame, que la chrdtientd
est en dtat de p6ch6. Le p6ch6, en effet, n'est pas autre chose que
I'opposition & la volontd de Dieu. Or, il est 6vident que la volonte
expresse de Jesus-Christ est que ses disciples soient unis, qu'ils
ne forment qu'un corps et qu'une ame. Sa recommandation
ultime aux siens porte sur I'union. Elle prend un caractlre impdratif i quoi on ne peut se ddrober : les hommes reconnaitront
que vous 4tes mes disciples.si vous 'tes unis et si vous vous
aimee les uns les autres. D'oh il 6sulte que si nous sommes
divis4s, separds, dress6s les uns contre les autres, nous n'avons
plus le droit de nous dire disciples du Christ, nous sommes en
opposition avee sa volont6 et un objet de scandale pour les
autres confessions religieuses. Ce scandale est peut-dtre le grand
obstacle a 1'extension du regne de Jesus-Christ. Si des religions
comme l'Islamisme et le Bouddhisme restent impermeables au
christianisme, c'est peut-tire que le christianisme leur apparait
comme divisd contre lui-meme et rebelle au commandement capital de son fondateur. Voilk qui doit faire I'objet de nos mdditations. Et si nous y r6flchissons sdrieusement, comment pourrons-nous rester en repos dans cette division ? II importe que
I'inquidtude apostolique ainsi provoqude ne reste pas stdrile,
comme il arriverait infailliblement si nous nous laissions ddcourager par les difficultds dent je faisais dtat tout a l'heure. Comme
les donnbes exactes du probleme nous echappent, nous nous en
remettons a. nos chefs du soin de donner les mots d'ordre, de
marquer les campagnes a bntreprendre. Soyons prets seulement
a obeir h toutes leurs suggestions,.et en les attendant, attachonsnous aux moyens de rapprocher les coeurs et de pr6parer le chemin a 1'union.
Je voudrais maintenant indiquer parmi ces moyens pratiques
ceux sur lesquels le P. Portal insistait et qui constituent ce
qu'on pourrait ajipeler - si ie mot n'dtait pas trop ambitieux sa doctrine.
Un de ces moyens est I'dtude. II est a la portee de tous les
chrdtiens cultivds. Nous connaissons mal notre religion. Nous
ne savons pas exactement en quoi consiste le fond essentiel de
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ia doctrine definie et de la loi obligatoire, et ce qui s'est surajout6
de croyances pieuses et de pratiques louables. 11 eat tres important que nous fassions d'une manilre precise cette discrimination, non pas certes pour renoncer par esprit d'union &nos traditions - il faut d'abord rester soi-meme - mais pour ne pas
imposer aux autres ce qui ne convient pas a leur pi6t6, et pour
ne pas nous scandaliser si nous les voyons y manquer. Ces differences constituent la legitime libertd des enfants d'une mnme
famille, oO chacun tout en portant d'abord le nom de la famille,
ce qui est I'essentiel, porte aussi un pr6nom qui est sa propri6l6
particulibre et a un visage personnel qui ne perrmet pas de le
confondre avec ses freres. Comme le temps qui accuse cette
varidtd & l'interieur de la famille et finit par crier avec des
individus voisins de v6ritables tribus, il arrive que I'on assimile
ces groupemeuts diff6rents & des groupements dissidents et quo
les schismes se compliquent de suspicions. Pour dissiper ces
doutes, une etude excellente a ceux qui peuvent I'entreprendre
est celle de 1'Eglise primitive, de la croyance d'une dpoque oil
l'Eglise ignorait les divisions. Qui que nous soyons, catholiques
remains ou orientaux, orthodoxes, luthdriens, calvinistes, anglicans, nous voulons tous nous rattacher aux ap6tres, et par eux
au Christ; nous recitons done avec la meme ferveur le Notre
Ptre et le Symbole des ApOtres, nous cherchons dans l'Evangile, dans saint Paul, dans les Pbres, la rbgle de notre foi et de
notre vie. Voili un terrain solide sur lequel nous pouvons etre
tous d'accord, sur lequel du moins nous pouvons nous entretenir
et discuter avec des preoccupations et des methodes d'ordre purement scientifique. Cela mbne k la paix.
L'entente est encore plus facile sur le plan de la pribre, et
c'est le second moyen qui nous est propose pour hater le jour
de la reunion. Nous savons en definitive que cette reunion de
tous les chrdtiens en un seul bercail, si n6cessaire et si difficile,
ne peut etre r6alisde que par la grace de Dieu qui transforme
les coeurs. Mais il veut que nous lui delnandions cette grAce
qu'il promet de nous accorder si nous la sollicitons avec des
coeurs pleins de foi et pleins d'amour. On pourrait done dire
sans paradoxe que si I'union depend de Dieu seul, elle est aussi
entre nos mains. Si parfois sa r6alisation paralt s'l4oigner de
notre horizon, au lieu de se rapprocher, c'est que nous ne prious
pas I'Esprit de Dieu, ou que nous ne le prions que du bout des
1Wvres. Si la source des graces divines paratt tarie, c'est qu'elle
ne s'ouvre qu'ala foi totale et
I'amour parfait, et que nos
ccurs no savent plus croire et no savent plus aimer.
La priere qui flechit la volontd de Dieu, quand elle est parfaite,
aurait aussi pour effet de flichir notre propre volont6. Comment
pourrions-nous en efet demander chaque jour a Dieu de rdaliser
l'union des chr6tiens sans nous sentir obliges nous-m6mes de
nous y preparer et d'y travailler ? Quelle derision ce serait de
dire & Dieu: Que votre r6gne arrive I Que votre volontd soit
faite... et de rester les bras croisds sans travailler a rdaliser la
volont6 dernibre du Christ YPrier pour lunion, c'est nous obliger &faire l'union.
Et nous rejoignons ainsi le troisieme moyen qui nous est
sugg6r6 pour preparer la r6union des chr6tiens. Le P. Portal

I'empruntait & son maitre saint Vincent de Paul qui en a fait
un des themes de son enseignement. Quelques-uns de ses missionnaires, cedant aux habitudes de leur temps, ou entralnes
par un zble 6chauffi,
avaient, au cours de leurs missions ea
pays protestant, provoqu6 les ministres en chaire et engagd des
controverses publiques; saint Vincent le leur interdit et leur
donne pour consigne d'exercer auprbs des protestants le seul
apostolat de 1'exemple. Ils se soot sdpar6s de nous sans doute i
cause de leurs defauts, mais aussi a cause des ddfauts qu'ils
apercevaient en nous. Corrigeons-nous, et les protestants n'auront plus de raison d'etre. Quand tous les catholiques seront sans
d6fauts, il n'y aura plus de protestants. Doctrine pratique et
profonde a la fois I I est tres vrai que ce sont nos d6fauts seuis
qui nous divisent. Dans la perfection, dans la saintet6, il ne
saurait y avoir qu'unitd. D6s quion dprouve le besoin de se s4parer, c'est qu'on obeit non pas aux mouvements de la grace, mais
aux mouvements des passions. Tous les vrais chretiens soot du
Christ; s'ils ralisaient parfaitement l'iddal que le Christ leur a
propos, ils ne formeraient plus entre eux et avec Lui qu'un
cceur et qu'une Ame. C'est 1'dvidence m6me. Done nous nous
approchons de 'unit6 dans la mesure ot nous nous approchons
de la saintete. Cela signife que dans le drame de notre histoire
spirituelle il n'y a pas des questions multiples dont les unes
seraient faciles et les autres difficiles; il n'y a qu'un probleme,
celui de la saintet ; si celui-ci 4tait resolu, les autres ne se
poseraient plus.
Invitons done tous les chretiens & rdaliser leur propre id6al
et ainsi A se rapprocher de leur maitre Jesus-Christ et k s'unir
SLui. En Lui, avec Lui, par Lui, l'unit6 des chrtiens sera
r6alisde. Ainsi soit-il I
Jean CALVar,

Pro-Recteur de tInstitut CathoJique.

ALGtRIE
LE CINTENAIRE DuS FILLES DE LA. CHAIIT* zN ALGtELR

le evolution des choses et des pens, les Anna,
Malgr I'vitabn
les demeurent un recueil de sovenirs et lettres ddifiantes. L'Vistoire vraie, Aistoire tout court, vme de haut, remplit ce rdle istructif et ducateur, i qui sait la bien compreadre et rgement
interpriter.

Pour les cent am des Filles de la Charite, venues en Alyri
en 1842 (les Lazaristesy sont depois 1646, i va done y avoir trois
sicles), iA. Pierre Verges, Diecteur des S•wrs de la province,
a degage les lefons des travaux, des souffrances et des bd"fdic-%
tions, rencotres en ce sieelee d ddvouement, et prodigues en
Afrique du Nord, comme dan les cinq parties du monde. Faisoat
echo A sa note ddej publiee, au tome 106-107 des Annales, pages
503-508, et mieuz encore d son ouvrage manuscrit sr ces cent
ans d'histoire, M. Verghs a souligne ce travail adcvlaire, en une
conference au Filles de la Chaitd. Par son evocation historique
exemples de ce sicle hAiaet s4e concluaionspratiques devaot eps
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toire, cet entretien aux Saurs d'Algdrie a sa place tout indiqude
dans lea Annales. Eclairant le passd, en soulevant le voile, ces
pages montrent la sage direction du labeur a l'Ecole de saint
Vincent, pour ses fils et sea lilies, a la suite de nos devanciers
sur le chemin d'une inlassable et intelligente comprehension de
la vocation vincentienne. (F. Combaluzier.)
L'CEuvre des Filles de la Charit&en Algerie
(1842-1942)

(Confirence de M. Pierre Verges, Visileur)
Mes bien chores Smours,
Nous cdlbrons en la prdsente annde 1942 le centenaire de l'arrivde des Filles de la Charitd en Algdrie. Elles y d6barquerent en
deux groupes, l'un le 24 novembre 1842, pour prendre le service
de l'Hdpital civil d'Alger, I'autre le 22 d6cembre suivant, pour
s'occuper des classes et des ceuvres de bienfaisance e6ablies a la
* Misdricorde Elles
l. etaient appeldes par I'autorit6 religieuse et
civile pour recueillir l'hMritage des. Scurs de SaintJoseph-del'Apparition, qui avaient du quitter l'Alg6rie, apres quelques
annies d'un tres m6ritoire apostolat.
De meme qu'au terme dune longne 6tape, le voyageur s'arrMte un instant pour contempler le chemin parcouru, ainsi il est
juste qu'apres ce siecle dcoul6, nous contemplions par la pensde
1'auvre accomplie par celles qui vous ont prdcMd6 sur cette terre
d'Afrique. Ce rapide coup d'oeil, je n'en doute pas, vous fera du
bien. II vous portera A remercier Dieu pour le pass6, il excitera
votre courage au milieu des difficultes pr6sentes, et animera votre conflance pour l'avenir.
Trois iddes principales peuvent r6sumer l'histoire des Filles
de la Charit6 en Alg6rie pendant ce premier siecle. Elles ont
beaucoup travaill6, elles ont beaucoup souffert, et c'est pourquoi
Dieu les a b6nies. Faisons brievement le tableau de ces travaut,
de ces souffrances et de ces benddictions. Nous y trouverons ample matibre i nous 6difier.
I.- LEURS TRAVAUX. - L'action de vos premieres Sceurs en
Afrique dn Nord a revdtu diffdrentcs formes, car elles se sent
adapt6es aux n6cessit6s des circonstances. II est facile cependant
de partager leurs oeuvres en plusieurs grandes categories qui
sent : les oeuvres d'enseignement, les a uvres d'assistance, les
ceuvres de formation religieuse et de preservation morale. On
peut dire en toute virit6 quo dans ces divers domaines, elles ont
beaucoup travaille, en restant fidbles 4 l'esprit de votre sainit
vocation qui vous consacre au service corporel et spirituel des
pauvres.
a) (Euvres d'enseignement. - Le premier champ de leur activitk, qui fut longtemps florissant et prospere, fut celui de. l'enseignement dans les a petites 6coles n, pour parler le langage
de saint Vincent de Paul et de Mademoiselle Legras.
Aprbs la conquete de 1830, ce que les Frbres des Ecoles ChrBtiennes faisaient en Algdrie pour les gargons, les Seurs de la
Doctrine de Nancy et les Filles de la Charitd le flrent pour lea
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fllettes du peuple. Elles furent institutrices communales dans
un nombre important de villes et de villages.
Pour leur part, les Filles de la Charitd firent la classe dans
trente-trois dcoles primaires dont voici la liste : Misdricorde
d'Alger, Orphelinat de Mustapha-Supdrieur,Sainte Marie de Mustapha-Supirieur,Bab-el-Oued, Saint-Bonaventure de MustaphaInfdrieur, Marengo, Kouba, Hlussein-Dey, Novi, Maison-Carrde,
T#as, Orldansville, El-Affroun, Zurich, Pontdba, Fouka, Mddda,
Laghouat, Lodi, I'Alma, Fondouk, Rouzaiville, Boghar, Affreville,
Oued-Fodda, Meurad, Saint-Michel et Saint-Vincent d'El Biar,
DjidjeUi, Biskra, Condd-Smendou, Bizot, Orphelinat d'AsaceLorraine &Constantine.
On imagine ais6ment le bien considerable, religieux et moral,
qui a 6tW accompli dans ces coles, surtout si I'on songe que le
nombre des 61eves 4tait souvent important. Ce soot en effet des
milliers d'Ames qui ont regu l'empreinte chrdtienne des mains
des Scurs, pendant une pdriode de vingt, trente, quarante ans
et plus. II y avait jusqu'& huit cents enfants & la Misericorde
d'Alger, six cents a Bab-el-Oued et b Saint-Bonaventure, trois
cents & Maison-Carrde.
Malheureusement toutes ces dcoles ont 6te successivement fermees en tant que communales, en vertu des lois de laicisation qui
ont s6vi en France, A partir de 1871. I1 n'en reste plus aujourd'hui
que quelques-unes qui fonctionnent sous ]e regime de 1'4cole libre. Ce sont celles de la rue Salluste. de Bab-el-Oued, de SaintBonaventure, de 1'orphelinat de Mustapha-Siuprieur, a Alger,
dHussein-Dey,de Maison-Carr6e,de Kouba, de Saint-Michel et de
Saint-Vincent a EB-Biar, de T6is et de Djidjelli. En y ajoutant
les deux qui ont 6td fonddes plus tard & Tunis, i'une I la Creche, I'autre & I'Institut Saint-Vincent de la Marsa, le nombre de
vos 6coles dans la Province est actuellement de treize.
b) I(uvres d'astistance. - Si voes devanciires ont beaucoup
travaill6 dans le champ de 1'enseignement, elles ont travailI6
plus encore dans celui de I'assistance en faveur des pauvres, des
malades, des enfants, des r6fugids, des ch6meurs, des malheureux de toutes sortes. Leurs euvres sur ce plan, ont t60 varies
et nombreuses, et la plupart subsistent encore aujourd'hui dans
vos mains.

Les malades. - On leur confia d'abord le service de 'hdpital
civil d'Alger. Cet h6pital, alors situd dans la rue Bab-Azoun, ne
comportait au d6but que douze Sceurs. Transport6 apres quelques ann6es sur le territoire de Mustapha-InfMrieur, ii en compte
aujourd'hui une cinquantaine, et vous saves que ce nombre est
hblas I bien insuffisant pour ses quinze cents malades. A I'h6pital civil d'Alger, s'ajouterent bient6t celui de Marengo, puis
celui de Constantine. Ce dernier augmente 4galement chaque jour
d'importance. II compte actuellement huit cents malades pour
lesquels il a'y a que vingt-deux Sours. '
Ge furent ensuite quatre hdpitaux militaires qui leur furent
confies : a AIer, A Constantine, a Bdne, a Biskra Elles les gar,derent longtemps, I la grande satisfaction des soldats. Malheureusement ces h6pitaux furent laicis6s le m4me jour, en 1904,ors
de la pers6cution combiste. Victimes de la mrme passion anti-
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religieuse, les Smurs avaient 616 expulsees de I'hOpital civil de
Marengo, en 1879.
A c6t6 de ces h6pitaux proprement dits, il taut mentionner lee
ceuvres similaires, telles que les infirmeries, lea ambulances, 1e
dispensaires. I y en eut dAs le d6but. An moment du cholera
de 1849, qui fit tant de victimes dans toute I'Algrie, lea Filles
de la Charit6 accomplirent vaillamment leur devoir et m4rit&
rent les 6loges du ministre de la Guerre. Envoy6es par petits
groupes de deux ou trois, IA ot I'6pid6mie s6vissait avec le plu
de violence, elles se d6pensbrent sans compter. On los vit i
Alger, a Mdd6a, A Marengo, A El-Affroun, &Orlansville, A Ttk,
ailleurs encore. Plusieurs payerent de leur vie leur h6rolque ddvouement. Dans la suite, chaque fois que se ddclarait une epid4mie quelconque, on faisait appel I leur concours. Elles s'installaieni alors au chevet des malades, tant6t an £ lazaret s,
tantOt au a d6p6t

partout oh le besoin s'en faisait sentir. Le

3,

danger passe, elles reprenaient leur place A I'h6pital, on dana tl
maison qui les avait pr4t6es.
Pendant la guerre de 1814-1918, elles organisbrent trois anbulances, l'une a la Creche de Tunis, une seconde A la Creche de
B6ne, et la troisieme A I'h6pital de Constantine. Elles y soignerent les blesses et les malades dvacu6s de Salonique et de Serbie

Outre ces camps volants et ces inflrmeries provisoires, elles
Atablirent bien vite des dispensaires permanents proprement
dits. Les premiers furent ceux de la Mis6ricorde d'Alger et de
Novi, qui ont rendu d'inappr6ciables services au cours de lear
existence aujourd'hui presque centenaire. D'autres ont et6 fondds depuis, notamment ceux de Saint-Bonaventure, de Bab-elOned, de lAgha, Alger, de B6ae, de Oued-Athmdtia, de FermeBlanche,
I'Habra, de Djidjeli, de Tdn#s, de la Creche et du
Fourneau des Pauvres, A Tunis.
Par suite de mesures laicisatrices, deux de ces dispensaires-

intfrmewres out du etre fermis, celui de Oued-Athminia, au die-

t6se de Constantine, et celui de Ferme-Blanche, au diocese
d'Oran. Un peu plus tard, le dispensaire de 1'Agha ful dgalement
ferm6 pour cdder la place a une
Geole paroissiale. Compte tenu
de ces fermetures, il vous reste aujourd'hui neuf dispensaires
en pleine activite.
Les enfanmt. - Avec le soin des malades, saint Vincent a conf11 aux Filles de la Charite le soin des enfants, et c'est lui qui
en organisant les a Enfants trouvds a, a jetW les bases de. touteo
les enuvres qui s'occupent actuellement de renfance.
En abordant sur la terre d'Afrique, vos aindes ne pouvaient
abandonner cette part de leur heritage, et depuis l'origine, nombreuses furent les formes de leur activite au service des enfants
En faveur de la petite enfance, et pour'venir en aide aux mamans
qui ont besoin de travailler, elles ont fond6 des creches, des pouponnibres, des jardins d'enfants, qui fonctionnent encore avee
benddiction, & Alger : rue Salluste, et Bab-el-Oued, A Conwtantixe,
tio ne,
& Tunis.
rcente.

Sela,

Ia pouponnikre d'Husseinu-Dey est de crda-

-ion
e

Ia Sainte-Enfance d Kouba, qui remonte J 1849, fut It pr6
ml6re onvre de ee genre. Elle fnt erd6 en faveur des petite
enfanta dont ies pareat etalent malades & r opital vd'Alg

Pour lea orphelina et les enfants pauvres, vous avez aujourd'hui
quatre orphelinats bien prosplres. Deux pour les gargons : a
Saint-Michel d'E Bioar, et ak a Marta, en Tunisie. Deux autres
pour les gargons et lea filles : Mustapha-Suprieuret a Constastine.
De ces quatre orphelinats, seul, celui de la Marsa n'a que
quelques anndes d'existence. L'orphelinat de Mustapha-Supdrieur
qui compte depuis son origins une moyenne de quatre cents
enfants, est, avec I'h6pital civil et la Misdricorde de la rue Sallusts, la plus ancienne maison de la province. En 1880, par suite
de la persecution religieuse, il fut menace d'une complete fermeture. C'est alors que fut fondde la maison de Saint-Vincent, i
El Biar, bAtie pour recevoir les orphelines de ]a vdenrde Scur
Chavanne, qui dtaient sur le point d'4tre jetdes a la rue. Dieu
ne permit pas que I'orphelinat de Mustapha fOt fermd, et les
orphelines ou fillettes pauvres eurent un refuge de plus pour
les recevoir. En faveur de 'enfance infirme ou malade, vos devancibres ont acceptd Ie service des enfants dans les hopitaux
d'Alger, de Marengo et de Constantine. A l'hosp;ce de Doudra, ot
tonctionne avec succbs un a solarium a moderne pour le traitement des maladies osseuses, vous soignez A la fois 'Pimeet le
corps d'environ cent soixante petits malades. Pareillement, dans
tous vos dispensaires et spdeialement & la rue Salluste, a SaintBonaventure, a Bab-el-Oued, i la Creche de Tunis, vous soignez
les enfants malades, vous vous occupez des petits nourrissons et
de I'muvre de ia Goutte de Lait.
Enfin, en faveur des enfants de vos classes, vous avez dtabli
des cantines scolaires, oh vous donnez a manger aux l66ves pauvres. Vous aves organis6 des colonies de vacances, et tous les
ans, un nombre important de garzons et de filles vont renouve.
ler leurs forces au bon air de la montagne ou de la mer, A Kouba,
i SaintMichel, a Saint-Vincent d'El Biar, A Novi, A Mareing, ia
Tdans, Djidjelli, & Bugeaud, A Zaghouan, a la Corniche de la
Marsa.
L'assistance. - Et cee n'est pas tout, car i ces diverses ouvres
d'assistance, il faut ajouter toutes celles dent vos devanci6res et
vous-memes avez encore assume Ia charge.
C'est d'abord le service des prisons qui fut confid i l'origine
A vos premieres compagnes, i Alger et & Maison-Carrie, et
qu'elles gard6rent plusieurs ann6es. C'est ensuite, selon les circonstances, le service des rdfugi6s et des ch6meurs. Apr&s la
guerre franco-allemande de 1870-187t, n flot d'emigres alsaciens-lorrains afflue en Algerie. A Djidjetli, les Soeurs les aiderent de tout leur pouvoir. Elles les encourag6rent, les soignbrent dans leurs maladies, recueillirent leurs enfants et les 61evbrent C'est alors que fut fond6 a Constantine, I'orphelinat d'AIsaceLorraine, en faveur des gargons et des filles de ces pauvres
r6fugi6s, dont beaucoup 6taient morts de chagrin et de misbre.
Le fourneau dconomique de la Creche de Constantine date de la
m6me 6poque et fut primitivement institu6 pour donner du pain
a ces malheureux.
Plusieurs autres a fourneaux * furent peu & peu etablis en
divers lieux pour secourir les pauvres. A Alger, le premier de
tous fat eelui de Saint-Bonaventure. Puis vinrent ceux de la
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Maison-Centrale et de Bab-el-Oued, et &Tunis, celui qui a donn6
son nom & la maison du a Fourneau des pauvres a. A Djtdjeli,
fonctionne dgalement depuis quelque temps une , soupe populaire A qui a le meme but
Ces fourneaux 6ccnomiques ont rendu et rendent toujours de
grands services, car ils distribuent chacun jusqu'k huit cents et
mille repas par jour, surtout I'hiver et en periode de ch6mage.
On a meme du, B certains moments, instituer des fourneaux provisoires, pour lesquels on a fait appel i votre concours, comme
en 1935 et les ann6es suivantes, a Maison-Carrie, et a Kouba
pour les ch6meurs de. la Redoute.
Ce sont aussi les couvres en faveur de la vieillesse ddlaissee ou
indigente. A i'hospice de Doudra, vous soignes depuis bientdt
cent ans, les bons vieillards, lommes et femmes, actuellement au
nombre de cinq cents, qui n'ont plus guere personne au monde
pour lea aimer et les secourir. Vous adoucissez leurs derniers
jours et vous les pr6parez a une mort chr6tienne. A Bussein-Dey
et k Maison-Carrde,vous rendez le meme service aux dames pensionnaires retirees ches vous.
Ce sont encore les visites des pauvres & domicile. Cette ceuvre,
si chere &saint Vincent et A sainte Louise, n'a cess6 de fonctionner & Alger depuis l'origine, et les visites se font actuellement
dans plusieurs paroisses de la ville, de concert avec les Dames
de la Charitd. Vous visitez egalement les pauvres & Hussein-Dey,
A T6n6s, &Djidjelli, a Marengo, i la Creche de Bdne, au Fourneau
des pauvres de Tunis. Dans la plupart de ces maisons, il y a ce
que vous appelez a l'Ouvroir des Dames a, ou le a Vestiaire des
pauvres n, oh vos Dames de la Charit6 viennent confectionner des
vetements pour les neoessiteux de toutes sortes.
Avec un zele et un entrain magniflques, les jeunes Louises de
Marillac, dirigees et formees par vos soins, 6tendent votre rayon
d'action. Elles aussi visitent leurs bonnes grand'meres, a qui elles
apportent le reconfort de leur sourire et de leurs secours mat&riels. Ces vaillantes jeunes filles sont groupdes en de florissantes
associations k la rue Salluste, & Bab-el-Oued, a Saint-Bonaventuie, a Sainte-Marie de Mustapha-Supdrieur, I Hussein-Dey, k
Constantine, a Bdne, A Tunis.
En vWrit6, la simple 6num6ration de toutes ces- CBvres fait
penser & cette page d'6vangile, oh Notre-Seigneur prononce la
sentence des lus. a J'avais faim, dit-il, et vous m'avei dounne
manger. J'avais oif, et vou m'aves donn6 d boire. '(tgis en prison, et vous 6tes venus me visiter. J'tais malade, et LouW m'avez

soign. J'dtais nu, et vous m'avez vetu. Entrez • iaintenant dans
e. royaume qui vous a dtJ prdpard ds le commencement du
monde. a (Math. XXV-35). Ayez conflance, mes Sceurs, et tressaillez d'alldgresse. Cette parole est pour vous. Car n'est-ce pas
a la lettre, ce que vos devancibres ont fait, et ce que vous faites
vous-mames en faveur de tous les malheureux qui vous repr6sentent Jesus, le divin Pauvre ?
C. - (Euvres de formation et de preservation. - Pourtant,
toutes cesoeuvres n'epuisent pas Tl'tendue de 'action charitable
de vos premibres Scours au cours du siecle 6could, et il est encore un champ sur lequel s'est exerc6 leur apostolat. C'est celui
de la formation religieuse et de la preservation morale de la

jeunesse. Cette formation, vys atndes ont travaill4e la donner &
rimmense 16gion d'enfants qui ont pass6 par leurs mains dans
leurs d~oles. Elles ont travaill6 A la donner aussi tune foule
nombreuse d'enfants des deux sexes dans les cat6chismes et les
patronages, car elles n'ont jamais cesse d'etre lea auxihaires du
clerg6 paroissial, dans la preparation B la premiere communion
et dans les oeuvres de persdv6rance.
De nos jours, vous travaillez encore A la donner par les retraites spirituelles et les retraites fermdes qui se prechent dans vos
maisons, par le concours actif et ddvoue quo vous pretez aux
auvres modernes de la Croisade eucharistique, des Casurs vaillants, des Ames vaillantes, par la collaboration que vous apportea aux divers mouvements specialisds de 1'Action catholique.
Pour la preservation morale de la jeunesse feminine, toute une
floraison d'euvres s'est 6panouie a I'ombre de votre eornette
blanche.
L'association des Enfants de Marie a etd dtablie A peu pros
dans toutes vos maisons et des 1843, elle existait a Alger, ou
elle r6pandait un parfum d'ddification qui embaumait la ville.
C'est de ces groupes d'dlite que sent sorties la plupart des vocations qui, au cours du siecle, sont venues continuer parmi vous
'oeuvre de vos premieres Soeurs.
Dans le meme but de prdservation morale, et aussi pour donner aux jeunes filles un honnete gagne-pain, vos ainees ont fonde
de nombreux ouvroirs de couture qui furent longtemps prosperes,
II y en avait a la rue Salluste, A Bab-el-Oued, A Saint-Bonaventure, a Kouba, A Hussein-Dey, A Marengo, A Boghaf, A Tdns, a
la Creche de B6ne et de Constantine, a Saint-Vincent d'El-Biar.
n y en eut meme un, en pleine Kasbah d'Alger, en faveur des
jeunes mauresques. La plupart de ces ouvroirs oat aujourd'hui
disparu, mais tous ont rendu de grands services dans 'ordre materiel et moral. Seuls, ceux de T4ds, de l'orphelinat de Mustapha-Supdrieu et d'Alsace-Lorraine, A Coastantine subsistent
encore.
L'euvre internationale de la a Protectionde la jeune lile a et
celle des * Midinettes * ont 6td egalement un des moyens de votre
apostolat. Sous le nom de a Bonnes Gardes n, vous avez ouvert
des maisons d'accueil oh les jeunes filles peuvent trouver un abri
contre les dangers du monde et une honndte pension de famille.
A la rue Salluste d'Alger, A la Creche de B6ne et au Foirneau des
Pauvres de Tunis, cette seuvre fonctionne actuellement avec b6nddiction. 1 n'y a pas jusqu'au sport que vous n'ayez voulu faire servir
A la pr6servation morale de la jeunesse. Pour 6viter a vos jeunes
filles les p6rils des groupements laiques, tout en leur procurant
une salutaire culture physique, vous n'avez pas hdsit6 lfonder
en Algdrie le

Rayon sportif feinim

*..

Voila, mes Soeurs, un apergu de I'activitd bienfaisante de vos
devancieres et de la v6tre durant le siecle qui vient de s'dcouler.
N'avais-je pas raison de dire que vos premieres Sours ont beaucoup travaill6 ? Ajoutons maintenant qu'elles oat beaucoup
souffert.
IL - LEURS SOUFFRANCES. - Les 6preuves, en effet, ne
leur ont pas manque, comme il arrive toujours a ceux qui font
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les euvres de Die. Souffrances physiques de a pauvretd etde
Ia maladie, souffrances morales de la fermeture de leurs 6coles,
de la pers6cution religieuse et de Is calomnie, rien ne leur fut
dpargna.
A. - Soulfrances pApsiques. - E les eurent a souffrir d'abord
de difficult6s mat6rielles et d'une pauvret6 dont nous n'avons plus
aucune id6e. Les d6buts de leurs fondations furent en gen4ral
trks p6nibles.
a) Elles tlaient mal log6es et mal nourries. A Marengo, k Tdna,
SDoudra, a I'h6pital de Mustapha, elles campaient dans de panvres baraquements en planches, od fourmillaient toutes sortes
de parasites et de b6tes ind6sirables. A Maison-Carrde, quand 11
pleuvait, l'eau tombait sur les lits du dortoir, et pendant la nuit,
il fallait ouvrir un parapluie pour se garantir. A Saint-Michel
d'El Biar, seurs et enfants couchaient dans des greniers sans
plafond, ouverts & tons les vents, froids l'hiver, et I'e6t, brOds
par Ie so!eil.
A Djidjelli, les Scours n'avaient pas d'eau pour faire leur lessive, et toutes les semaines, eHes allaient bravement laver leur
linge au lavoir public, avant quatre houres du matin, afn de s'y
trouver seules. A la Creche de Constantine, elles itaient si mal
instalhies dans une petite maison du quartier arabe, qu'un bao
indigeae se constitua leur gardien et couchait devant leur ports
pour les prot~ger.
* Ce fut pire encore apras 1871 et 1880, quand les dcoles communales furent peu & peu laicisdes et que les Sours se trouv-e
rent brusquement sans abri et sans ressources. A la Maison Centrale et k Bab-el-Oued, elles s'installrent a la hate dans des
loeaux de fortune, appartenant a diff6rents propridtaires, deux
ou trois Sours d'un cot6, deux ou trois d'un autre. Celles qui
s'6taient r6fugides a la rue Pompde, dtaient si mal logtes, qu'il
leur fallait une 6chelle mobile pour monter A leur dortoir, oi
les rats faisaient, la nuit, un vacarme 6pouvantable et voiaient
impudemment leurs souliers et leurs has. A Saint-Bonaventure,
elles durent demenager en pleine nuit, sous une pluie baltante,
et aller chercher un abri chez leurs compagnes de r'hOpital civil
qui leur donnerent une cordiale hospitalit6.
A Marengo, le commandant Malglaive les recut dans une bareque qui leur servit de logement provisoire. A Tn•as, les soldats
de la garnison mirent & leur disposition une dcurie qu'elles aBnagArent eomme elles purent.
On connut alors les angoisses de la pauvretd et lon souffrit
mAme de la misere et de la faim. A Saint-Michel d'El Biar, e'dtait
un regal quand, au lieu de viande, on pouvait manger un pea
de sang r6ti, achet6 chez le boucher voisin. C'dtait fate plus grande
encore quand Is bon Pere Boe, remontant d'Alger, retirait parfois de dessous son manteau, une vraie 6paule de mouton. Le
soir, & souper, il y avait si peu de chose a manger, qu'on ne
mettait mAme pas le couvert. On dut s'ingdnier de mille maniAres pour se procurer de quoi vivre.
Le jeudi, i la belle saison, les Soeurs d'Hussein-Dey faisaient la
cueillette des fleurs d'oranger et de tilleul qu'elles allaient vendre aux pharmacies. A Saint-Vincent d'EI-Biar, on essaya d'une
blanchisserie pour le dehors et l'on n'h6sita pas & entreprendre
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le service do Ia voirie municipale. A Saint-Michel, on fit la culture des fleurs et dee 14gumes pour la vente. A Bab-el-Oued, h
Saint-Bonaventure, & Hussein-Dey, a Maison-Carrde, ailleurs encore, on mangeait Ie pain de I'aum6ne que fournissaient de g&n6reux bienfaiteurs, parmi lesquels il faut citer surtout lea Carm6lites, les Pbres Trappistes de Staou6li et le S6minaire de
Kouba.
Souvenez-vous de ces temps hdroiques, mes Seurs, et les restrictions actuelles vous paraltront pen de chose.
b)Aux souffrances de la pauvret6, il faut ajouter celes de la
maladie. L'Alg6rie n'6tait pas alors assainie comme elle rest
aujourd'huL Le paludisme dtait partout A 1'dtat end6mique, et
bien souvent les pauvres Sours devaient faire la classe et vaquer
i leurs offices, tout en grelottant de flvre.

En 1844, au consulat de Danemark, qui abritait alors les orphelines de Mustapha, une compagne et quarante-sept enfants
pdrirent d'une flivre maligne. A diverses reprises, le cholera et
le typhus savirent avec violence, et lea Soeurs payerent lourdement leur tribut &ces fliaux. Le cholera ft parmi elles plusieurs
victimes, dont deux &Kouba. Elles furent frapp6es la fleur de
rlge, & deux jours d'intervalle.
En 1868, a lh6pitat civil de Mustapha, huit compagnes moururent du typhus en l'espace de six mois, et trois &Ph6pital militaire du Dey.
B. - Soufframces morales. - Mais bien plus dures furent les
souffrances morales qu'elles eurent A supporter pendant une
longue periode d'environ quarante ans, par suite de la perseeution religieuse qui savit en France d'une maniere a pen prAs
ininterrompue depuis la chute du Second Empire jusqu'd la
guerre moodiale de 1914-1918.
a) Lune des plus pdnibles paroi ces 6preuves fut d'assister,
impuissantes, a l'effondrement progressif de leurs ceuvres d'easeigpement. On leur retira d'abord les ecoles communales dont
elles avaient la charge. Ce fut un douloureux martyre du cBur
et de 1'&me, mais elles no se laissbrent pas abattre. Chassaes de
ienseignement public, elles ouvrirent rdsolument des dcoles libres, et continuerent d'enseigner, pour sauver I'Ame de leurs
enfants, au prix souvent des plus grandes difficultts. Mais bient6t 1'4cole libre elle-mmre leur fut interdite, et parce qu'elles
4taient congrmganistes, et qu'elles portaient un habit religieux,
i leur fut dtfendu de faire Ia classe. A partir de 1903, une &une,
leurs dcoles libres furent fermdes et beaucoup de leurs 6tablissements disparurent entiBrement.
Si vous avez encore aujourd'hui quelques ecoles tibres, mes
Saoms, c'est parce qu'elles ont Rtd confies & des maltresses laiques chretiennes, a I'exception cependant de celles de la rue Salluste, de Eab-el-Oued, et de Saint-Bonaventure, o4 vous n'avez
jamais eeso d'enseigner avec votre costume.
Qui dira ee que souffrirent alors vos pauvres compaunes, ainsi
frappdes dans I'une de leurs plus chores ceuvres ? C'est A cette
dpoque aussi qu'elles furent expulades des quatre h6pitaux militaires qu'elles desservaient.
b) Une autre source d'preuves leur vint des vexations religioues qu'~tls
.sr it asubir.
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Pen aprbs lour installation k i'hopital civil d'Alger, on voulut
enlever des salles tous les emblbmes pieux et d6fendre aux Scaurs
de parler de religion aux malades. La Sup6rieure, Sceur Dubost,
rdpondit flOrement : £ Vous m'arrackerez la langue piutdt que de
m'empdcher de parler de Dieu A mes malades I a Les vexations
allerent si loin que le TrBs Honor6 PBre Etienne dut interveni,
et d4clarer au roi Louis-Philippe 'qu'il retirerait les Filles de la
Charit6, si on continuait d'entraver leur ministere.
AprAs Aa Commune de 1871, les tracasseries reprirent do plus
belle un pen partout Le vent soufflait alors violemment vers le
laicisme et la persecution religieuse. A Marengo, les Smcurs fIrent odieusement chassees de l'hOpital, aprbs trente ans de boos
services officiellement reconnus par les proc6s-verbaux de la
Commission administrative. Comme cette expulsion soulevail uns
16gitime indignation, on ne Crouva rien de mieux pour la calmer
que de les accuser de vol, et cela un an apres leur depart I
L'orphelinat de Mustapha eut particulibrement A souffrir. 1
fut d'abord presque entierement vide de son personnel d'enfant.
Le traitement de laum6nier et celui de la plupart des Sours fat
supprime. Puis, pour mieux d6truire 'oeuvre, on essays de vendre la maison. Comme il s'obstinait a vivre malgr6 tout, on I'attaqua par la calomnie. Deux Sceurs furent citees devant les tribunaux, sons prdtexte qu'elles avaient maltraitd les enfants.
A Douera, A la meme 6poque, ee fut une accusation analogue
Une compagne comparut egalement devant le tribunal d'Alger,
parce qu'une pauvre folle avait 4t6 trouvde morte dans son cabanon. A la Sainte-Enfance de Kouba, une fugue de quarantehuit heures faite par deux petites pensionnaires, servit aussi do
pr6texte &de venimeuses attaques.
Une odieuse campagne de diffamation fut menee dans les jounaux anticl6ricaux sur ces divers incidents. Les Soeurs y fureat
longuement insulttes, bafoudes, traitdes de g tortionnaires et do
mdegres a, indignes de leur mission de ddvouement. Les juge
firent bonne justice de ces calomnies, et les Saurs accusdes ftrent d&lardes completement innocentes. Mais quelle humiliation pour elles, et quelle souffrance intime pour toutes !
A lh6pital civil de Mustapha, ce fut pendant des annees use
veritable petite guerre. Ce qu'on n'avait pas ose faire sous LouisPhilippe, on 1'ex4cuta brutalement sous la TroisiBme RepubliquL
Tous les emblemes religieux furent enleves des salles. L'aumdnier, le venerable M. Bonner, fut expulse de son logement, et 1i
SOurs eurent defense de I'appeler pour le service spirituel dae
malades. Ceux d'entre eux qui desiraient son ministere, devaiest
en faire la demande dcrite et la remeltre an Directeur. Interdietion fut faite de sonner les cloches et de donner la benddictios
du Saint-Sacrement en dehors du dimanche. Des sectaires faPatiques allerent jusqu'. briser penaant Is nuit, deux statues qui
ornaient les jardins de 'h6pital, rune du Sacre-Cceur, r'autre d
la Sainte Vierge. Tristes temps que ceux-li, oh I'on s'acharnai
i combattre Dieu, rEglise catholique, et tous ceux qui repr6sentalent en France ces deux grandes idees 1
11 est facile d'imaginer le douloureux martyre que souffrirest
les Sours au milieu de toutes ces 6preuves physiques et moralea
Ces soutfraes furent telles qu'A un moment les Supreeurs ma-
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jeurs de Paris pensBrent sirieusement a rappeler la Communaut6, ou du moins A fermer certaines maisons. II n'en fut rien
heureusement, et vos devanci6res, humbles et vaillantes, continuerent leur ceuvre de ddvouement contre vents et marees.
mI. - LES BENEDICTIONS DE DIEU. - Non seulement elles
tinrent t4te a I'orage, mais prdcisdment parce qu'elles surent
souflrir avec patience, Dieu les b6nit visiblement. Cette bdn6diction se manifeste sous bien des formes.
a) D'abord jeurs oeuvres rdussirent malgr6 toutes les difficult6a et les oppositions. Elies grandirent, elles se d6velopp6rent et
nous lea voyons encore aujourdhui sous nos yeux. Quand on
compare ce que vous etes maintenant avec ce qu'dtaient vos atndes quand elles arriv6rent en 1842, un cri jaillit spontandment
du cour et monte aux ]•vres : a Le doigt de Dieu est ld I C'est
lui seul qui a pu accomplir cette wuvre admirable. a Digitus Dei
est hic, et est mirabile in oculis nostris. (Exode VIII-19).
b) Cette bdendiction se reconnatt encore aux multiples traits
de protection divine dont est remplie i'histoire de vos diverses
maisons. En voici quelques-uns.
Un jour, an consulat de Danemark, la montagne glisse et entraine I'immeuble, laissant une Anorme fissure b6ante. Par un
vrai miracle, personne n'est ni tu6, ni bless6. - A la Maison
centrale, une guerre sournoise et acharnme est faite .B 'ocole libre.
Un commissaire de police bienveillant vient rassurer Soeurs et
enfants, et une dame mysterieuse que l'on crut fermement alors
etre la Sainte Vierge, se tient A la porte laterale de la Cath&drale, montrant de la main aux fillettes le chemin de l'6cole oh
elles doivent aller.
A Saint-Michel d'El-Biar, un malencontreux proces est sur le
point de tourner contre les Seurs et leur droit de propridt6. On
fait un pelerinage A Notre-Dame d'Afrique, et le proces est gagn6. Un terrible incendie se ddclare A Saint-Vincent d'El-Biar,
menacant de d6truire la maison enti6re. Pleine de foi, une jeune
flle jette son scapulaire dans les flammes et aussit6t I'incendie
s'arrAte.
A I'orphelinat de Mustapha, un petit gargon se penchant du
haut d'une terrasse, tombe A terre. 11 aurait dQ Atre 6cras6. II se
relyve sans aucun mal et dit

a J'avais une mddaille I
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I'orphelinat de Mustapha, encore, la maison et le riche domaine
sont sur le point d'tre vendus. L'acqu6reur, un Anglais, a ddej
verse les arrhes. Mais une nuit, la pensee de d6plaire & sa mbre
en jetant a la rue de pauvres orphelines, I'emp6che de dormir.
II va trouver le directeur et lui dit : Je renonce & I'achat I Une autre fcis, I'acte de vente est tout prdt sur le bureau du
Gouverneur g6n6ral. II n'y manque que sa signature. La Sup6rieure, Smur Adelaide Mailfer, lui fait dire : a N'attachez pas A
votre nom la honte d'avoir vendu la maison des orphelines a. Et
contre toute attente, la maison n'est pas vendue. Sur quoi, un
chef de bureau dit & la Seur Adelaide : a Qu'aves-vous done 1lhaut, qu'il n'y a pas moyen de toucher a. I'orphelinat. - II y a,
repond-elle, que l'orphelinat n'est ni I vous ni & moi. II eat a
la Sainte Vierge. Ce qu'elle garde est bien garde I a
A I'h6pital de Constantine, une statue de la Vierge aux Rayons
arrive avec une main brisoe. L'ouvrier, charg6 de r6parer I'ac-

-

140 -

cident, est un incroyant qui vit dans une situation irr6gulire.
II voilt de see yeux la statue s'animer et pleurer de vraies larmes, qu'il essuie respectueusement avee son mouchoir. Comme
Alphonse de Ratisbonne, iln'entend rien, mais i) comprend tout
II se convertit et devient un chretien exemplaire.
Et combien d'autres traits semblables I Conservez-les pr6ieusement dans vos traditions de famille, mes Sceurs I Us soet pour
vous ie signe et le gage de la protection divine.
c) Cette benediction paralt enfin en ce que Dieu a suscite &
point nommi, au cours du sibcle coule, les ouvribres qu'il fallait
pour accomplir ses ceuvres. II y a Ik manifestement un trait de
la Providence. Saluons ici quelques-unes de ces belles figures
de Filles de la Charit6 et rendons-leur I'hommage qu'eiles meritent. Elles ont droit anotre reconnaissance.
A la Maison centrale, la Scour Meslier qui avait Bdt directrice
du Seminaire, posa les premieres assises d'un edifice qui n'a fait
que grandir. Apres elle, vinrent des Visitatrices de grande vertu
dont Faction fut considdrable. 11 faut citer en particulier Seur
Blanc, Sceur Barbe, Sceur Chavanne. C'est ]a Sceur Blanc qui
dtablit &Saint-Michel d'El-Biar, un abri pour lee Sours anciennes de la Province et une maison pour les Retraites annuelles.
La Seour Barbe devint 6conome isa Communaut6 et monrut Visitatrice de la Province de Turin.
Quant & la Seeur Chavanne, c'est elle qui, & un moment trbs
critique, acheta la vieille prison de aI rue Salluste, 'lamdnagea
et en fit la Maison centrale actuelle. C'est elle. aussi qui, de concert avec Mgr Bollon, fonda le Fourneau eeonomique de la rue du
Soudan.
A r'hpital civil d'Alger, Scour Dubost, Sour Lambert, Sceur
Boissin, ont laissd un souvenir inoubliable. C'est Sceur Lambert
qui soutint le cqurage de ses compagnes pendant la terrible epidemie de typhus dont nous avons parld. Le trait suivant fera
connaltre sa foi profonde et la trempe h6roique de son caractere. Uue compagne, frappde du fl4au, ayant rejet6 les Saintes
Especes apr&s la Communion, la vaillante Supdrieure n'hesita
pas a les prendre et i les consommer par respect pour la Sainte
Eucharistie.
A l'orphelinat de Mustapha, la Scour Chavanne travailla vingtquatre ans, avant de devenir Visitatrice. Intelligente et bonne,
elle avait une large comprehension des besoins de ses orphelines
et ne reculait pas devant les innovations qui pouvaient servir
leurs intdrLts. C'est dans cet esprit qu'elle entreprit un essai de
nopalerie pour la culture de la cochenille, et de magnanerie pour
I'dlevage des vers i sole. Elle avait aussi conqu le projet d'obtenir des concessions de terrain pour favoriser l'dtablissement de
ses jeunes m6nages d'orphelins aprbs leur mariage. Apr&s elle,
Somur Addlaide Mailfer et Soeur Gladyzinska continuerent son
ceuvre dans des circonstances particulibrenment difficiles.
A Marengo, les deux Scours Courtes accomplirent un travail
dtonnant de courage et de persdverance, malgr6 les obstacles et
les persecutions de toute sorte. A Novi, la Smeur Marie Bosse, et
a Tenes, la Sceur Gouaz6 furent pendant pres de cinquante ans
la providence du pays. AprBs la fermeture des classes, Soeur
Dormoy insuffla une vie nouvelle k la maison de T6nBs. Ame ar-

-4.41 dente de missioanaire, elle y 6tablit un-dispeansale pour es
indighnes et un ouvroir pour lea jeunes mauresques.
A Bab-el-Oued, on parle encore avee vuenration de la Scour
Bosalie Reynaud, admirable Fille de la Charit6 qui oonsacra dans
es faubourg toutes les forces d'une vie longue et tfconde, G'est
elle qui avec les seules ressources de la charit6 publique, fit costruire la maison actuelle. Scur Cesbron et Sour Roy oat laisa6
& Baint-Bonaventure le mAme renom de saintete et de vertu
La premiere, surnommde, a Sour Couffin *, i cause du grand
pner qui ne la quittait jamais et qui contenait toutes especes
de choses, bonbons, chocolat, jouets, m6dailles pour les enfants,
remudes, v6tements, chaussures pour les pauvres et les malades,
avait une obarit6 inepuiaable. La seconde, tout aussi bonne,, eut
le grand m6rite de doubler les classes de la maison et d'y fonder
le Fourneau economique at le Dispensaire qui y fonctionnent
encore aujourd'huL
.Sour Couturid est rest6e lgendaire i Maison-Carr6e, et Sour
Duret h Hussein-Dey. Toutes deux out fait un vrai tour de force
en construisant sans aucune ressource personnelle, I'une le pensionnat Sainte-Ccile, I'autre, la maison Saint-Louis. Faisant allusion a son intelligence et a son talent d'organisation, on disait
de la Smour Duret : EUle a la tdte d'un ministre I
A la Sainte-Enfance de Kouba, Sour Levadoux travailla pendant trente-neuf ans aves une humilit6 profonde et un admirable amour des pauvres. A Dou6ra, Sceur Barris a laiss6 un souvenir qui n'est pas encore effae, et a Djidjelli, on parle toujours
de Scour Prugne comme d'une sainte qui fut la confidente
iaussi
discrete que charitable de tous dans la paroisse.
A Saint-Michel, Scour Ducrocq et Sour Sartory, a Saint-Vincent, Sour Toulo tet Sour Salvy ont triomph4 de difficultds qui
paraissaient insurmontables. C'est Scour Ducrocq qui a constryit
la belle chapelle de Saint-Michel.
Les trois maisons de Constantine trouvbrent 4galement k I'heure
voulue les ouvri-res providentellement choisies pour les fonder
et les faire prosprer. A, a Creche, le souvenir de Scur Trouette
et de Scour Prunel, & 'orphelinat, celui de Sceur Nicolas et de
Soeur Huchet, . l'h6pital, celui de Sour Corompt est toujours
vivant
A BOne, la mdemire de Scmur Piel est encore en ven6eation. C'est elle qui a fondd I'annexe si utile de .ugeaud, a laquelle elle a consacrd son patrimoine.
Les maisons plus r6centes de Tunis,prdsentent le meme caractere de protection divine dans ,la personaee de leurs premieres
Supdrieures. A la Creche, Sour T6nibre, et au Fourneau des
Pauvres, Scour Tournier, pour ne parler que de ces deux fopdations, ont 4t6 visiblement les instruments de la Providence.
Vous I'aurez remarqud, mes Sacurs, je n'ai nomm4 que les maisons qui existent aujourd'hui. Mais ii faudrait en dire autant de
celles qui ont disparu. Elles aussi ont eu les ouvrieres qu'il fallait et quelques noms doivent etre encore rappel4s.
Scour Bisqueyburu, I'houreuse voyante du scapulaire vert, ful
14 premiAre Sup6rieure de 'hopital du Dey. Aprbs elle, Sour
iaria Gqudioaon soe 46voua phs de quarante an au.aevice-4a

soldats, et fut d6cor6e de la Legion d'honneur, en un temps o0
cette distinction 6tait rare pour des personnes religieuses.
Sour Tivollier fit grande figure a I'hOpital militaire de Constantine, et Scur Fleury, h la maison d'Orldansville. EL combien
d'autres.m6riteraient d'etre citdes I
Oui, mes Sceurs, soyez-en bien convaincues, I'oeuvre de vos
devanciires pendant le si6cle qui vient de s'ecouler, porte manifestement le signe de la benediction divine. Nous venons d'en
voir quelques preuves. Mais la preuve la plus decisive peut-4tre,
c'est quo dans leur ensemble, les Scours de la Province oat fait
honneur & leur nom de Filles de la Charitd, et qu'elles out 6tA
dignes de leur sublime vocation. La plupart se soot vraiment
sanetifles par I'exercice du devouement an service des pauvres
et la pratique des vertus de leur 6tat Beaucoup ont laisse un
renom de haute vertu et quelques-unes meme sont mortes en
odeur de saintetd.
CONCLUSION. - Et maintenant, il faut conclure. Aprbs ce
tableau historique, il me semble qu'un triple sentiment doit animer vos ccours.
i* D'abord un sentiment de profonde reconnaissance. Dieu,
nous venons de le dire, a fait pour vos alnees de grandes et belles
choses et ce qu'il a fait pour elles il continue de le faire pour
vous. Chantez-lui done le Te Deum de Faction de grAces. En
union avec Marie-Immaculde, Reine de la Communautd, dites-lui
votre Magnificat Magnificat anima mea Dominum ! Oui, merci,
mon Dieu, nos Ames vous gloriflent, elles tressaillent d'allegresse
pour tous les bienfaits dont vous nous avez combj6e&s Et eultavit
spiritus meu in Deo salutaP meo. Car an cours du siicle qui
vient de s'6couler, vous avez vraiment fait pour nous de grandes
choses. Fecit mihi magna qui potens est. Vous souvenant de votre misdricorde envers saint Vincent, votre serviteur, vous aves
accord6 k sa double famille la grAce de procurer votre gloire,
d'exalter votre Eglise, et de sauver un grand nombre d'Ames sur
la terre d'Afrique. Suscepit Isral puerum suum, recordatus misericordiae suae. Gloire A vous, Seigneur, soyez A jamais lou6,
remerci6 et beni.
2* Au sentiment de la reconnaissance, joignez celui d'une g&n6reuse imitation. C'est la lecon que vous donnent toutes les
vaillantes Filles de la Charite qui vous ont precede. Elles ont
beaucoup travaillM, elles se sont ddvoudes corps et Ame pour faire
prosp4rer leurs oeuvres d'enseignement, d'assistance en faveur
de toutes les misbres humaines, de formation religieuse et de
preservation morale. Sachez travailler comme elles, c'est-k-dire,
avee gindrosit6, sans plaindre ni votre temps, ni votre peine, avee
esprit de foi, les yeux fixes sur 1'exemple qu'elles vous donnent,
et sur Jesus, I'dpoux divin, qui vous .6serve an ciel une juste
recompense.
Elles ont beaucoup souffert. Elles ont endur6 les angoisses de
la pauvretd et m6me de la mis&re. Elles ont connu les dangers
des epidemies et les souffrances morales bien plus aigues des expulsions, des calomnies, des pers6cutions. En vraies Filles de
saint Vincent de Paul, elles nese sont pas decouragees, elles
n'ont pas desertd le poste de combat que I'obeissance leur avait
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assigne. Mais, gardant le sourire, elles ont vaillamment continue
les (uvres qui leur dtaient confiles.
Vous aussi, sachez souflrir comme elles, avec le meme conrage et la meme constance. Reconnaissez mime humblement que
vos souffrances d'aujourd'hui sont loin d'etre comparabies aux
leurs. Et, animees par leur exemple, sans plainte, ni murmure,
marchez resolument sur leurs traces, dans la voie du don total
de vous-m6mes k Dieu et aux pauvres.
3* Et puis ayez conflance I Car le pass6 vous est un sor garant de I'avenir. Si Dieu les a visiblement benies, il vous bdnira
aussi, pourvu que, comme elles, vous soyez fldeles & vos Regles
et aux vertus de votre 6tat. Renouveles done la resolution d'etre
de plus en plus de vraies et saintes Filles de la Charitd, pieuses
et surnaturelles, simples et humbles, aimant sinckrement les
pauvres.

A cette condition, quelles que soient vos dpreuves actuelles et
malgre le manque de personnel dont vous souffrez, Dieu ne permettra pas que leur oeuvre p6risse entre vos mains. Cette couvre
se conservera au contraire, elle se d6veloppera, elle grandira encore pendant le nouveau siecle qui commence. Pour vous, vous
aurez le mdrite d'avoir assurd la relove a un moment difficile
et d'avoir passe le flambeau & celles qui viendront apres vous.
Pour cette tAche laborieuse, vous recevrez au ciel la r6compense
6ternelle. Amen.

HOLLANDE
L'occupation allemande et la province lazariste hollandaise

(1943-1944)
Lettre de M. Hubert Meuffels, Visiteur de Hollande, au TrBs
Honore PAre Edouard Robert, vicaire gen6ral de la Con6rTgation
de la Mission.
Nimngue, ubbergsche weg 172, Mercredi 24 jaiier 1945
Monsieur et Trbs Honor6 P6re,

Votre benediction, s'il vous platt.
Je suis A meme de vous adresser ce rapport plus circonstanci6
sur la situation actuelle de vos fils de Hollande. Je reprends I'exposd un peu plus haul. Vers PAques de 1943, I'occupation ennemie se faisait sentir plus cruelle. Les razzias de la police allemande pour emmener en Allemagne nos hommes et nos jeunes
gens valides jetbrent la panique parmi nos confrires qui suivaient les cours de 1'Universit6. Is jugArent prudent de s'dclipser momentandment. Dieu merci, la conflance revint et il ;ous
fut possible de leur continuer sous notre toit une pleixe ann6e
de recueillement et d'etude. Pour les autres, .qui suuvaient le
Cours missionnaire et de langues, nous organisames un enseignement pratique sur les oeuvres et les m6thodes de notre propre
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famille religieuse, enseignement qu'illustrerait disormais la
kcture du r6fectoire du soir : elle serait empruntee exclusi,ement & nos livres de communautd et aux Annales de la Con.
grdgation si riches en documents instructifs et intdressants i
la fois.
L'annae 1944 se signala d'abord par l'6pouvantable catastrophe
du mardi 22 fdvrier. Par suite d'une fatale erreur (Nimfgue, prise
des airs pour la ville allemande et proche de Emmerich), des
mains amies sem6rent A midi la mort et la ddvastation dans notre pauvre ville. Situ6s a la p6riphdrie de la cite nous ne pames qu'apporter notre humble part h I'euvre de sauvetage et
de lente reconstruction. Mais le spectacle que nous avons eu
sous les yeux nous laisse une image anticip6e du sort qui attend.
A la fin des temps, notre monde crde avant d'etre transform6 dans
une a terre nouvelle a, dans un ciel mille fois meilleur.
L'6t6 ramenait pour moi le devoir de faire la visite canonique
de nos maisons de Hollande. J'Xtais occupe avec consolation &
celle de Wernhout quand eut lieu. le 6 juin, en Normandie, le
d6barquement des armees lib6ratrices. Sans me laisser impressionner par les incertitudes du lendemain, je continual paisiblement mais avec fatigue, I'accomplissement de mon devoir
d'6tat. Et & travers lea sollicitudes et lea consolations de ce
laborieux minist6re, je Ie menai & boa terme dans toutes nos
maisons de Hollande.
Je me trouvai de plup en plus fatigue, quand aprbs une visite &des parents de M. Guillaume Meuffels p. m. & Schyndel, et
I'assistance h un service d'action de graces a Bois-le-Duc pour
la gu6rison de notre eveque, Mgr Mutsaers, j'arrivai, la veille
de la Saint Vincent, a Panningen, pour y assister, le lendemain,
A 1'ordination - Ie Bon Dieu nous donnait cette annee seize
nouveaux pretres - et pour y presider le jour suivant le
conseil provincial. Mais, au soir de ee jour j'ftais I bout de
forces. Le medecin constata une grave angine de poitrine : le
dimanche 23 juillet, aprbs la grand'messe, je repus les derniers
sacrements, et je fls A Dieu le sacrifice de ma vie, me soumettant entibrement & sa sainte volont6. II ne me trouva pas mar
pour le ciel, car aprAs quelques jours de grandes souffrances
la maladie prit une bonne tournure et bientot le chemin de la
convalescence. Le midecin me laissa retourner & NimBgue des
le lundi 7 aobt avec cette prescription a de ne point me cornporter A soixante-treize ans, comme si je n'en avais que trente
ou quarante a. Sage ordonnance dont je sentais mieux maintenant la justesse et la ncessite.
Pendant ce temps, lea armies allides victorieuses approchaient
de Paris. Le vendredi 25 aolt, j'tais en pblerinage an pieux
sanctuaire du Christ-Roi, bien connu de M. Romans. C'dtait la
f4te de saint Louis, roi de France, et je remerciai Notre-Seigneur,
expose toujours 1l dana son sacrement d'amour, pour la d"livrance de Paris et de nos deux maisons-mnres que nous venions
d'apprendre.
Quelques jours apres, le vendredi 13 septembre, devait se
faire la rel6ve de nos jeunes pretres par ceux de la dernibre ordination. Elle se fit malgr6 I'obstruction des voies de communication, avant-ooureur d'dv6nement-graves. (uatre on cinq joura
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durant avait lieu, sinon la fulte, an moins un long repli de troupes ennemies venant des pays envahis, de France et de Belgique.
Mornes et taciturnes, elles traversaient Nim6gue et regagnaient
par la route de Cleves mais surtout par le pont surie Waal,
large bras du Rhin, leur pays d'origine. Get exode allait de pair,
en ville, avec des d6mwnagements hitifs de fonctionnaires et de
militaires allemands, avec des destructions de munitions, avec
des airs soucieux et affairds, singulier contraste avec les attitudes hautaines et avee lea chants saccad6s et scand6s au pas,
auxquels nous avait habitu6 une occupation de plus de quatre
longues annues. Nous apprenions en meme temps, qu'aprbs
Bruxelles, Louvain et Anvers, nos trois villes hollandaises du
sud, Maestricht, Heerien et Eindhoven etaient Agalement ddlivries avec une bonne partie de notre Limbourg et de notre Brabant. Survint ensuite une accalmie angoissante de dix a douze
jours, pendant laquelle la police allemande voulait contraindre,
sons graves menaces, mais sans grand succ6s, hommes et Jeunes
gens & dresser des barribres et des defenses au sud et & I'ouest
de a ville. Etait-ce I'annonce d'une aggravation on bien du a commencement de la fin a de nos 4preuves ? Oui et non. Ie dimanthe 17 septembre, les voies du chemin de fer tout autour de Nimegue furent violemment bombard6es par I'aviation allide. Dans
'apr&s-midi nous vtmes I'ennemi, assist6 cette fois dune bande
de pauvres grands enfants, manoeuvrer une dernibre fois sur la
route de Clves, qui passe devant notre maison. Le soir meme
an fort detachement de parachutistes amiricains descendait de
fair et prenait position dans les bois de Beek ; le lundi matin,
il penetrait en ville ; le lmdi soir d'abord, puis le mardi matin
je le vis patrouiller en file indienne, sons nos fenktres. Sur ces
entrefaites aussi, I'armde britannique arrivait et engageait la
ttte. L'ennemi, sortant de ses retranchements fortifies, se rpandait on ville, ddvastant, incendiant syst6matiquement, rue
par rue, maison par maison, trempant dans la benzine draps et
rideaux avant d'y mettre le fen pour mieux assurer lneuvre devastatrice du fer et de la flamme. Tout prbs de nous une grande
villa flambait, notre maison fut criblee de balles et d'eclats
d'obus et, dans l'obscurit4 du soir et de la nuit, la ville se ditaehait dans la sinistre lueur rouge des incendies. Mais bientOt
am sauveurs etaient mattres de la situation. De notre maison
aeus les entendions poursuivant lennemi qui devalait par le
pont de fer ; il allait le faire sauter aussitOt qu'il 1'aurait franchi.
Iais un citoyen courageux avait tout prdvu et veillait. Au bon
moment, it sut, au peril de sa vie, couper le contact avec le
ddp6t de dynamite cache dans les flancs du pont. Celui-ci etait
sasve. La ville dtait delivree : c'etait le mercredi 20 septembre,
i sept heures et demie du soir. Le lendemain, la messe etait un
sacrifice d'action de grAces.
Toutefois notre delivrance n'etait pas entibre. Les violentes
attaques de 1'ennemi pour ressaisir sa proie - le pont et la
ville - echouirent grace k la vaillance et & la froide energie
ds nos liberateurs. Mais, de l'autre cOt du fieuve, P'ennemi r6essit
i maintenir t & fortifier ses positions. Pendant des mois encore
iI put continuer i nous envoyer ses bombes ddvastatricea et ses
obms meurtriers. Dans unb lutte gigantesque, oinmm est celle-ct,
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le front de guerre ne peut tenir compte de chaque intiret rigio.
nal ; il est ordonn6 aux ndcessit6s d'un plan gaenral dont seal
le commandement supdrieur peut apprdcier et diriger le jeu
successif. L'on comprend dbs lors notre situation pr6caire au
lendemain de notre delivrance. La ville avec ses ruines fumantes
et ses morts de tous les jours, demeurait commn
Reims dans
la prdcedente guerre, une vraie a ville martyre s. Mais rien
ne pouvait lasser la patience et l'endurance de ses habitants.
a VoilA ma maison, me disait un ouvrier en me montrant, entre
quatre murs calcines, un amas de cendres avec quelques fers
tordus et quelques poutres noircies, voilk ma maison et j'ai tout
perdu, mais les miserables sont partis, - I'homme du peuple
employait un terme plus energique pendant que son regard se
perdait au delh du fleuve - oui j'ai tout perdu, mais je suis
content, ILS sont partis, nous sommes de nouveau libres i i
Le tir ennemi mitraillait encore nos fen6tres ; un boulet entrait par le gros mur de notre facade et devastait notre meilleur
appartement dit a la chambre de 1'6voque a ; un nouveau projectile mettait & jour les murs de ma propre chambre. Un dimanche, le pretre disant la sainte messe dut precipitamment se rdfugier, le calice en mains, a la sacristie, puis a la cave. Un autre
do nos pretres, revenant de Beek, trouvait 6tendu mort sur le
chemin I'un de nos amis, que son office avait appeld & un devoir
matinal de surveillance et de charit6. Dens l'apr6s-midi un 4clat
d'obus atteignait, prbs de notre maison, un garde civique ben6vole qu'on nous apportait, ruisselant de sang, dans notre cave,
pour un premier pansement Un soir, c'6tait une longue et large
theorie de boules an phosphore incandescentes qu'un avion allemand allait lancer sur la ville, mais qui, l&ch6es quelques secondes trop tot, dtaient tombdes heureusement dans les prairies
devant notre maison : la moindre d'entre elles eft suffl pour
nous faire devenir la proie des flammes. Tel matin, devant notre
maison, ce n'dtaient, aussi loin que pouvait porter le regard, quo
des eaux : 1'ennemi avait ouvert les digues du fleuve grossL
Encore deux jours apres Noel, pendant que nous rbcitions nos
vepres en commun, une bombe tombait chez nos voisins, faisant,
en plus des dEgats.materiels, un'mort et deux grands blesses.
Dans notre qtartier le danger restait done grave et constant
Malgre leur courage certaines natures restaient exposdes b une
surexcitation incoercible des nerfs. Le passage dans une autre
de nos maisons ou dans leur famille 6tait pratiquement mnpossible, l'ennemi occupant encore les territoires respectifs. Aussi,
des le debut, nous avions laiss6 la libertd 6 nos confreres de
pourvoir au mieux & leur sdcuritd, en se retirant A I'arrire
ches des eccl6siastiques ou dans des families amies. Mais la majeure partie de la communaute a voulu, a 1'exemple du clerg6 et
S() Nous avone a tenu v, nous, o'est-a-dire, avec M. Meuffee, Visiteur.
MM. Lansu, Supdrieur, Verweerd, secrt6aire-archiviste, aumonier du
Pensionnat franeals des Chanoinesses de Saint-Augustin d'Ubbergen.
Timmermans, procureur de la Piovince et de la maison, Steur, de
notre maison de Werahout, Van der Myl, les deux Boonekamp, Nicola
et Pierre, Gemmans, Leenaarts, Meuws et Plat, tous pretres, et n.
trols.frre, ooadjuteurs, Van Dillen,.Wenmekers et Overbef.
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de la majorit6 des habitants de la ville, rester sur place et chez
nous. C'est ici, dans les endroits moins expos6s do notre habitation que nous avons a TENU a (1), et continud aussi bien que possible notre vie ordinair de rdgularit6 et de travail. Nous prenons
encore nos repas, en 6coutant la lecture, i la cuisine ; nous couchons & la cave, i la sacristie, en quelque chambre abritee. Et
maints exereices de pi6td, br6viaire en commun, chapitre, re6ptition d'oraison et conference du vendredi, r6crdation de r6gle et
vie de famille garderont, pour le reste de nos jours ce charme
de n'avoir pas a sautd au gr6 des inutiles fureurs d'un ennemi
ddgu dans ses desseins injustes et impies. Nous reparions aussi
les ddgAts de notre maison, a mesure qu'ils se produisaient et
que nous pouvions nous procurer les mat4riaux n6cessaires
C'dtait - nous le savions - inspirer courage et conflance & notre entourage et r6pondre aux d6sirs et aux intentions des autorites civiles et militaires.
N'6tant pas au complet et les conditions d'habitation n'etant
pas normales, la communaut6 a diffTrd quelque peu sa retraite
annuelle qui se tient d'ordinaire en preparation immediate a la
fHte de Noel, quand les cours de l'Universitd sent suspendus.
Personnellement pourtant, je suis rest6 fidele A cette dale r6gulibre : mon Age et ma recente grave maladie me conseillaient de
no pas reculer - ne fft-ce que de quelques semaines - une
grice si grande, qui, pour mon compte, pourrait bien 6tre la
dernimre de ma vie, sous cette forme privildgide de retraite
annuelle.
C'est ainsi que nous avons eu notre part a la sainte et saine
tdnacitd de nos concitoyens. Nous avons vecu avec eux dans un
danger de mort peut-etre a moins probable, aurait dit le bon
M. Pouget, vu le calcul des probabilit6s n, mais r6el encore et
constant, cette mort frappant, a 1'improviste, tantOt lun, tant6t i'autre. Impossible de pr6voir ou de parer le coup efficacement ; l'unique precaution A prendre est de ne point s'exposer
t6m6rairement et de s'en remettre, pour le reste, a la sainte volontl de Dieu et &ala s6rnitd que donne l'assurance d'etre toujours pret & son appel.
Dans notre maison en partie inhabitable, nous avons, dbs le
debut, adeueilli avec bonheur des militaires que leurs chefs
nous confient et nous changent p4ri9diquement, pour les abriter
contre les intemp6ries de la saison et leur rendre les autres services qu'ils peuvent d6sirer de nous. Nous le faisons avec bonheor : ces h6tes, nos liberateurs, sent charmants et deviennent
vite de vrais amis. Mais, en vrais fils de Notre-Seigneur et de
saint Vincent, nous avions aussi, lors des combats qui accompaganrent notre ddlivrance, ramasse autour de notre maisqn et
soigne provisoirement quatre grands blesses ennemis, dont unest mort chez nous, les trois autres nous ont 6td enlev6s ensuite
comme prisonniers de guerre. Nous avons encore, devant l'extrmie n6cessit i&laquelle est rdduite la ville, accueilli et gardd
des mois entiers, trois familles entiires, plus dprouvees que
nous et manquant de gite et d'abri contre les obus meurtriers.
Un pen d'esprit d'adaptation et de prudence, un pen de bonne
volonte et d'organisation et la charite vient A bout meme des
impossibilils non casaturde impossibilitate *.

An milien de ces vicissitudes, nous avoms appris successivement les onnes. nouvelles de la ddlivrance de Bois-le-Duc (27
octobre), de Tilbourg et de Br6da (28 octobre), puis de nos malsons de Wernhout (27 octobre), et de Panningen (18 novembre).
Nos maisons de Rumpen et de Nieuw Einde 'avaient deja 6t
des premibres, quand les troupes allides sont entrees dans notre
patrie par Maestricht et le sud du Limbourg. Nos conrbres y
continuent supr&s de leur population ouvriere leur ministbre
bienfaisant, mais, eux non plus, ne sent pas asses loin du front
pour cesser de rester sur te qui-vive. Notre maison de Wernhout
a -t6des plus dprouv6es. La plupart des locaux avaient dejA 6tB
rendus inbabitables par les tirs qui accompagnerent la d1llvranoe. Pour comble de malheur, le dernier jour de I'annee 1944,
i la suite d'un accident plus grave, la plupart des confrres oat
dO se disperser pour se mettre i I'abri des bombes VI et V2 que
I'ennemi lance sur !e port d'Anvers mais qui dclatent parfois
dans lur propri6t. Ils continuent h s'occuper rhgionalement des
ntfants qu'ils peuvent atteindre, mais Us ne peuvent encore prevoir le moment d'oe rentrde I Wernhout, neme !imitie aux
seuls 6leves de notre territoire actuellement delivrd. A Pannin-.
gen, oa les deportations allemandes d'hommes valides avaient
rar6fi6 la main-d'auvre, neo confr6res ont gagn6 un surcrolt
de sympathie reconnaissante, en 6changeant temporairement la
plime et le livre de classe contre le marteau, voire m6me, la
truelle de lartisan. 11 s'agissait d'aider la population du village,
avant les rigueurs de I'hiver, aux r6parations les plus urgentes
des maisons et i faire rentrer dans les fermes bestiaux, moissons et fruits tardifs de I'automne. Mais bient6t la vie d'6tudes
a pu reprendre son cours rgulier : celle de pidtd et de bonne
formation n'a meme pas k interrompie le sien. Reste encore notre maison de Susteren : le territoire est libdr6 depuis pet, mais
la population entidre, avec nos confrBres eL nos Scurs, a dto 6vacu.e de force, il y a des mois deja, par I'ennemi, sans qu'il nous
fut possible de communiquer avec elle. Nous continuons tous les
soirs A dire ea commuun n chapelet supplementaire pour la
prompte ddlivrance des Confreres et des SOcurs, des families et
des bienfaiteurs et de tous nos autres compatriotes qui sooffrent encore sous l'dtreinte de 'ennemi. Jusqu'k cette heure, autant que nous sachions, aucun confrre ni Soeur de la Province
de Hollande n'a dtd tud on gravement blesse du fait de la guerre

Cela soul d6ej merite de notre part une grande reconnaissaae

envers le bon Dieu.
Partout il est vrai, i y a eu de grandes pertes mat6rielles.
ERies Be doivent pas nous faire oublier les.vingt, trente, soixant
annes de pleine sdcuritA de vie et de travail fdcond, d'agrdable
aisance mime, dans ce pays de libertd etode prospdrit&. Nos pertes,
nous les constatons, nous les rdparerons de notre mieux et au
plus vite, mais nous n'en parlerons pas trop, nous no poserons
pas on martyrs dans la grande dpreuve universelle. K Si nous
avons reQu lee biens de la main de Dieu, nous acceptons aussi
la part de caliee qu'il nous a r6serv6e dans la catastrophe mondiale. Dieu nous.a visitss .,nous aussi ; il est. espdrer qu'il
nous a trouv6s dignes de Lui.
Donnez-nous i cet effet, Monsieur et Tres Honord Pare, votre

bdamdiction paternelle et un memento special an tombean de
notre Pbre saint Vincent. Et permettez-moi de rester en ramour
de Notre-Seigneur et de son Immacul6e MBre,
Votre tres humble et tr6s obeisant fls.
Hubert MazurBLa,
Prdtre de to Mission, Visiteur de Hollande.

ITALIE
Nowvees de la province romaine pendant la guerre 1941-1944

Rome, Le Ldoaie. - L'muvre des missions & la campagne,
principal travail de la maison, a pa regulibrement continuer
malgrB les difficult6s des transports, du ravitaillement, etc.. Cos
dernires annnes un crescendo consolant a marque cette branche
de nos euvres : 'apostolat i la campagne. On a voulu inconsid6rement tenter quelques missions en ville, A Rome meme, mais
le Seigneur ne I'a pas bdni. C'6tait a prdvoir. Nous sommes rdclam6sa ia campagne ; e'est notre champ, c'est la portion que nous
a choisi saint Vinoent. II s'y faut tenir: Le peuple des champs,
de fait, a r6pondu excellemment k nos fatigues, I oO d'autres
n'oat pas reussi. La maison de Rome, en cette ann6e 1943-1944,
a une cinquantaine de missions fond6es, qui se doivent donner
dans un cycle de cinq ans. En outre, maintes autres missions
nous sont demand6ee. Le cardinal Sibilia, 6veque de la Sabine,
il y adeux ans, projetait de faire donner Ja mission dans toutes
les paroisses de son diocese. Faute de sujets, on n'a pu accepter.
Aujourd'hui, b peine pased le tourbillon de la guerre, les demandes affluent Ainsi l'6v4que de Citta di Castello, nous a confl6
les missions dans la moiti6 des paroisses de son diocese, Iautre
partie aux Passionnistes. Une bande de missionnaires est partie
pour ce pays, et a I& du travail pour toute l'ann4e.
L'dcole apostolique. Pour des motifs qui se comprennent ais6ment, rdduite & une vingtaine d'enfants, elle vient de repartir
eette annde avee quarante-cinq presents, tous pleins d'excellentes
dispositions et aspirations, sous la sage direction de M. Leonello
Guidotti
Le convict ecclniastique, si bien commene6, si prospbre, si
Sappuyd par la Sacrde Congr4gation des Sdminaires et Universitds,
resevait dgalement de toutes les Institutions eccldsiastiques la
plus large comprehension et promettait favorablement pour la
Gompagnie. On ne sait par quel vouloir, incomprEhension et
4troitesse de vues, il vient de se rdduire & quelque quatre ou
cinq prtres etudiants. En 1938-39, il en comptait trente-einq ;
en 199-40, ii en avait cinquante ; en 1940-41, e'etait quarantecinq ; en 1941-42, il baissait & trente. Son Eminence, le cardinal
Piaardo insiste pour la reprise de l'euvre ; ii lui assure son
plus erme appuL OQ'en sera-t-il ? A la grace et a la volontE de
Diew.

Za guerre. - Au milieu de ces occupations, le Ldoniex a vu
passer Ja guerre tragiquement, a umoins pour sa maison de campagne de Zagarolo qui, occupe e 8 septembre 1943, se trouva
maintes fois en premiere Iagne. Lee Allemands, les premiers,
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installbrent sons le tunnel des treilles leurs chars, autos et fits
d'essence. Naturellement la propridt6 en patit quelque pen, mais
an fond, rien de bien grave. Pour la vigne, les soldats furent de
vYritables sauterelles. Mais, les Allemands,. i peine ddlogis, arriv6rent les Allies. Seul un frbre toadjuteur se trouvait la pour
garder la maison. Les AmBricains qui arrivbrent alors se comportsrent asses mal ; ils resterent peu de jours. Puis ce furent
des troupes franoaises, dont les paysans de l'endroit n'eurent
rien & souffrir. Un episode seulement que me racontait le frere.
Le colonel frangais (dont je n'ai pu apprendre ie nom) se montra
satisfait quand il sut du bon frere que la propridet appartenait
aux Lazaristes. II fut encore plus content d'apprendre qu'elle
avail 6t6 construite, mise sur pied, en grande partie, par M. Fugazza, une de ses connaissances, affirmait-il, de la rue de Svvres,
SParis.
Et, pour quelques menus achats, il laissa en partant
un don de 5.000 lire.
Rome, Saint-Siivestre du Quirnal. - Dans notre maison de
revues et publications, le travail et aussi les r6alisations ne font
pas d6faut. Chose remarquable, les Ephemerides lituaricae ont
paru toutes les ann6es de guerre, y compris 1944. Les Amaii della
Missione, Annali de la Carita,le. Monitore ecclesiaitico ont sorti
leurs numnros jusqu'en octobre 1943. On travaille & reprendre la
parution de ces publications. Mais les difficultds, les entraves
sont rdelles. Le papier est passi de trois a quatre lire le kilo, k
cent cinquante et cent quatre-vingts lire. Les frais d'impression
ont egalement monte en d'normes proportions. Par bonheur, le
dynamique M.Bossarelli, second4 depuis an an par M. Jean-Felix
Rossi, gtre la caisse de la maison, et a su la maintenir A flot
Si les revues n'ont pu sortir, on a mis sur pied d'excellents volumes. Mais ici comme ailleurs - et peut-dtre plus qu'ailleur
- se posent d'angoissants probl6mes de local et de personnel. La
solution n'est pas encore trouvee. L'avenir, sans Atre trop noir,
n'a rien de rose. Autrement dit, ii se faut confler dans les mains
de Dieu. C'est d'ailleurssi bon.
La maison de Saint-Sylvestre n'a pas subi des dommages de
guerre. Elle se trouve au centre de la ville, et Rome a At1 compl6tement 6pargnee. Toutefois, 1'ultime combat pour la prise
de Rome s'est dEroule devant notre 6glise, exactement sur le
QuirinaL La communaut6 se trouvait A I'examen particulier d'avant le souper. Depuis quelque temps avait cesad le vacarme
des camions allemands en retraite. La population commenqait k
sortir de ses abris et envahissait les rues. Les cris devenaient
de plus en plus tumultueux Les vociferations grandissaient et
se fondaient au milieu des chants patriotiques du temps pasqs.
Voici que dans la Via Nazionale s'avance leotement I'avant-garde
des chars amdricains, la foule applaudit. Les tanks venaient i
peine d'atteindre le sommet de la Via Nazionale au croissement
de notre rue du XXIV-Mai ; alors surgit une auto blind6e de
police coloniale, la P.A., qui, sous le regime tudesque, avait
maintenu I'ordre dans la cit. Elle arrivait de ]a place de Venise
pour aller a la rencontre des libhrateurs. Ces derniers, croyant
que c'dtait une auto allemande, firent aussitot feu de leurs canons. L'on devine la panique dans les rues bond6es de curieux.
Pour nous, qui nous trouvions a 1'dglise pour I'examen particuler du soir, nous eimesi'impression que les murs allaient nous

tomber dessus. Devant une telle dedharge, I'auto fut rdduite en
pieces et les imprudents occupants furent tous tu6s ; ils 6taient
six. Ce fut 1'ultime incident de la lutte. Puis, ce furent les orgies,
]a joie de cette dl6ivrance qui, durant trois on quatre jours, fit
revivre dans Rome un carnaval moyenAgeux, dans l'alligresse
g6ndrale.
Plaisance.- Tout an ddbut de la guerre, le college Alb6roni
(rlnstitut Albironi) a 0t6 rdquisitionnd par l'armde, comme h6pital militaire. II en avait Mte de meme en 1914-1918. L'administration du college a consenti i ceder un tiers des bitiments. On
y recut, comme convalescents, des soldats prisonniers de GrBce
et d'Angleterre. La prison de l'Albdroni parut h tons une fortunde villdgiature. Les clercs purent converser avec les soldats,
leur rendre quelques menus services : ce qui fit beaucoup de
bien, spcialement aux orthodoxes, its avaient le jardin a leur
disposition. Le dimanche, ils assistaient en corps i la messe
dans Nl'glise paroissiale toute proche ; ils en furent bien ddifids.
A plusieurs reprises ils firent celebrer des messes solennelles
pour leurs compagnons d6funts ; ils y assistaient alors en to.
nue, ce qu'ils n'omettaievt jamais les dimanches et fetes. Excellement soignes par le d6vouement et Pabn4gation des Filles de
la Charit6, ils s'ing6niaient A trouver une seconde maladie pour
revenir en convalescence.
La maison de campagne de Veano (trente kilom6tres de Plaisance) fut aussi r6quisitionnde en 1942 pour y loger quelque
deux cent cinquante officiers anglais. LB passbrent entre autres
le mardchal de PAir anglais, atterri en Sicle par une panne de
moteur. Une clause de l'armistice Badoglio d4livra le maiehal
st lui permit de rentrer en Angleterre. A vrai dire, le marcehal
prisonnier 6tait laisse parfaitement libre. H faisait de tongues
promenades dans les environs, qu'il trouvait splendides ; & son
retour il rapportait A la maison de magnifiques bouquets d'millets, que lui offraient les sympathiques campagnards. Ils avaient
appris, aveo'le temps, & connaltre Iinfatigable promeneur qui
sortait sans nulle escorte Signe des temps I Le bon peuple aime
si peu la guerre, qu'en son excellent naturel, il estime ceux qu'on
baptise ennemis.
Naturellement, a l'armistice Badoglio les prisonniers de Veano
quitterent, sans plus attendre, la maison de campagne. Quelques
jours apres, les locaux furent occup6s par les Allemands. Le danger fut alors sdrieix, vu que tout proche s'dtendait Iimmense
camp d'aviation de Saint-Damien, qui subit des bombardements
systdmatiques. De fait, les Allemands ne sdjournbrent pas longtemps i Veano, mais a leur depart ils emporterent -littralement tout le mobilier, jusqu'aux lavabos et a la tuyauterie des
cabinets. Et, de cette belle villad reconstruite il y a quelque quatre ou cinq ans, ils ne reste que les murs.
Pour ce qui regarde Plaisance, les nouvelles d'aprs Ie 8 septembre 1943, demeurent plus sombres et plus tristes. En octobre,
le Sup6rieur, M. Properzi, jusqu'alors en bonne santd, passe subitement A une vie meilleure. Il fut remplacd sur-le-champ par
M. Castagnoli, qui se trouvait sur place au coll6ge Alb6roni.
A ce moment, les Allemands voulurent occuper, outre la mai-son de campagne, le college tout entier. Le pdril fut ecarte, et
!'anaue 19451944 s'ouvrit et se poursuivit dans des craintes in-
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cessantes sous les bombardements adriens. En mai 1944. on dut
suspendre les cours et renvoyer les 616ves ehes eux. Les 6tudiants
de Ia Mission furent plac4s, avec lea vendrables anciens. en une
maison de campacne qui offrait une plus grande seuritd. .. Cwtagnoli demeura au collAie pour chercher k sauver ee aui pouvait Atre sauvd. La bibliothbque - Is magniflque biblioth6que
de l'Alhroni - fut entierement mise en caisses et disperso4 en
divers lieux. De mrme les tableaux et tout oe qui pouvait so
transporter. Travail colossal, mais les incessants bombardements
imnosaient ces mesures
Pour comble de malheur, on ces dernires annees, & c6td do
collee ont •td construits une trentaine de grands tarases d'autos militaires : cela devient naturellement une redoutable cible
pour leas avions.
Dennis fiin 1944. nous savons fort neu de chose sur le sort
de Plaisance. Un pretre. passs an enllbee en soetembre 1944.
et parvenu &Rome par des movens detournds. nous a assur4 que
Ie collAte 4tait encor. debout a cette date. Mais. ous la terrenr
nazie u'en sera-t-11 advenu, de nos chers confreres ? Vives sont
nos eraintes & leur endrmt, et bien le4ers nos espoirs.
Maiscn de Siem• . - Notre belle et rkente maison de formation A Sienne. dont les lignes imposantes et rampleur do sa
realisation, traduisent les vastes concentions de son satace fondateur. Mgr Alcide Marina, vient de pitir durant oes qustre ans
de aUerre. Sans a'tre trnvee en wremiire ligne, elle en porte
les traces, ciictriesr difficilement rnarables.
En novembre 1940. elle dut hospitaliser trois cents Jeunes Ms
47taliens dtablis & r6tranver. La communaut6 dnt se reaserr
dans an tiers do local et s'adapter &une vie passablemetnt inde:
alers surtout qe'en 1940. sdminaire interne et dtades avaient
dicrAteiment aunentt leurs recnies. La pernmnence de ee
S.T.LK (ainsi s'anmelait cette organisation d'entr'aide), fut maft'iellement un d6sastre pour la maison. Les marbres. les lino1imns. les portes les armoires, les vitres. les fenetre& ont subi
d'ingndrissables dnmmaaes. En juillet 1941, heureusment, ur
des instances rdoeftes, la maison fut ddbarrassde de cette boufllante ieunesse. Mais. en ichante. elle dut accepter un h6pital
militaire. Deux missionnaires s'offrirent comme anmoniers, et les
illes de la Chariti en urirent la direction. En septembre 1943,
d'h6pital italien. Is maison Saint-Vincent devint hbpital allemand. Les confrAree passerent des semaines et des mois angttssants. non tant ear les annuis endurds que par Ia redoutable av.
ordhension des bombardements. Comme les alentours de la malson comnrennent un bois touffu de chanes verts. les Allemands.
snivant leur coutmne, 'utilisArent comme un abri, an camon.
flae pour leurs camions, munitibns et stock d'essence. Tout cela
nouvait diffieilement dchapoer aux observations des avions allis.
La volonth de Dien permit toutefois que sea eraintes s'avrras.
sent vaines : la rote ction d'en haut se manifesta. soIlicitdo par
lee pri res de oleres et celles do lour pieux suprieur, M. Paladini (nommd en septembre 1943 pour sucedder A M. Castagnol).
gienne fat entiement b lVabri des bombardements. et la Ca*
Pit'
isablie aux ortes de la cit, a'6orouva ml dommage. A
I'ti 1944. quand k I'approche des armdes
allides, les Allemands
4•acaant Is mahml, enIovant toas eurs iasis, ie feetpetaswnt
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am confrres qui, tous, depuis le v4n6rables anciens jusq'aux
jeunes seminaristes, se pretArent k aider le transport des raneards et des malades. Ce d6m6nagement de nos h6tes inddairables
ful pacifique, sinon chaudement cordial. Aux Allids, i leur tour,
ne put pas 6chapper la commodit6 du loeal ; d suite, & lur
arriv6e, ils 'employ6rent, eux aussi, comme h6pital.
On peut ici signaler quoe e g6nral commandant les troupes
frangaises, qui, les premieres, rentrbrent dans Sienne, tint i
rendre aussitOt un hommage aux deux seules autorit4s demeurtes dans la cite : Mgr 1'Ev4que et la Visitatrice des Filles de
Ia Charitd. Depuis cette entree, la vie i Sienne se montre normale. Les difficults financieres, la rareot des vivres, imposent
smules de rudes privations. Mais les bonnes dispositions de la
communautd, et l'esprit de foi, rendent ces mis6res doncement
supportables. De par ailleurs, les Filles de la Charitd de la maison provincials voisine, demeurent vraiment a nos smurs a qui,
dans leur amour pour Dieu, multiplient I'aide a nos jeunes gene,
tout comme durant ees quatre ann6es de guerre.
Maison de Ferentno. - La paroisse Saint-Bippolyte et les
deux confreres qui la desservent n'ont pas beaucoup souffert matdriellement du passage de la guerre. L'glise, en effet, la maison,
sont encore debout, bien qu'ayant leur part des ordinaires dommages de guerre : vitres cassses, portes d4foncees, lIzardes, etc,
bref le casuel eoutumier de ces temps de misre.
Les confr6res, comme le reste de la population, oat dt un moment abandonner leurs demeures a l'approche des troupes d'op6ration, mais depuis lors, le retour au pays leur a fait retrouver
le travail aboadat#
Florence.- La presse et tout ensemble la radio, ont, en leur
temaps, voqu6 le martyre de Florence ; elles ont specialement
parld des ruines accumuldes dans le quartier florentin de Lungarno. Or, c'est lI que se trouve la maison de la Mission et la
belle dglise Saint-Jacques, tout proches des rives de 'Arno : toutes deux ont subi le sort commun. L'glise a dt6 atteinte par
lusieurs bombes et il ne fut pas possible de la rdouvrir an culte.
Lmaison est inhabitable. Lee confreres ont dA chercher ea
ville un abri Durant de logs mois, les excellentes Filles de la
Charitd de Sante-Catherine, leur sont fraternellement venues
en aide.
Devant un tel d6sastre, le supdrieur, M. Andrei, avane eon Age.
ie s'est pas senti capable d'entreprendre le relevement de tant
de ruines ; sur sa demande, en octobre 1944, ii a t6l deebarg6
de l'office, pris en mains par M. Joseph Zeppieri, pr6cedemment
supdrieur du L6onin i Rome. Tout bien consid6r6 il a paru plus
opportun et plus sage de no pas engloutr tout un capital raftstoler une antique bAlisse, qui demeurerait malgr6 tout vieillotte, et I'on et la recherche d'une construction plu moderne.
La vie est une adaptation an progres.
Entre temps, Son Eminence le Cardinal della Costa, tout d6vou6 aux confreres, les a appelEs k la direction spirituelle de
son grand smninaire.
Lorette. - La maison a poursuivi sa vie normale. Un seul incident : en I't 1944, quand un avion ennemi vint bombarder Larette, notre maison attenante la basijique reut une vinglSain
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de bombes incendiaires, heureusement sans consdquences fhcheuses.
Devant I'impossibilitd des communications entre les Marches et
la Toscane, le Supdrieur de Lorette exerce les fonctions de vicedirecteur des Filles de la Charit6, particulierement nombreuses
dans cette r4gion, et pour lors s4pardes du directeur et de la visitatrice de Sienne. IA aussi, signe des temps, c'est 1'adaptation
vitale & des temps anormaux et exceptionnellement difficiles.
P6rorse.- La maison a vecu une heure tragique : heureusement, elle n'a rien souffert en son personnel et en sa batisse.
En cette fin de 1944, le supdrieur de P6rouse eat M. Ferraro, revenu d'Addis-Abeba I'an passe. Avec lui sont rentrds d'Ethiopie,
par le dernier bateau itaiien, MM. Varilone, Vitullo et Ricci, de
la province de Rome.
La Mission d'Albanie. - En 1940, pour la province de Rome,
le fait le plus important demeure I'ouverture de la mission d'Albanie, ou plus exactement celle du centre de Korea. Le 25 juin
1940, IOrientale notifiait officiellement an Visiteur de Rome que
cette Mission dtait confie a la province romaine. A dire vrai,
M. Brunetti travaillait deja, a Korga, depuis une dizaine d'anndes et le bien se rdalisait. Finalement, en 1940, M. Mussinetti ecouta tout ensemble les appels ddsesp&r6s de M. Brunetti
et les desirs venus de haul. Dans une conviction g6ndrale, ches
quasi tous les missionnaires italiens, 1'Albanie ne prdsentait
guere de difficultes. On s'apergut au contraire, qu'elle demandait, & tous les points de vue, un gros esprit de sacrifice, de
pr6paration et de formation. Mais I'Albanie demeurait toujours
abandonnee. M. Brunetti, dtabli sur place, reclamait des aides.
Le procureur g6enral pros le Saint-Siege, pour contenter M. Brunetti, et le Saint-Siege, pour faire oublier I'aventure abyssine,
encourageaient M. Mussinetti &accepter la mission d'Albanie pour
la province de Rome. DIs juin 1940, en cette Albanie, les Filles
de la Charitl de la province de Sienne, avalent pris en charge
I'h6pital militaire de Krionero. Pour la nouvelle mission, tout
restait &organiser. La jeunesse, comme toujours, accueillit I'(euvre nouvelle avee un enthousiasme remarquable. Plusieurs s'offrirent spontandment pour partir ; on fit un choix. Comme superieur on nomma M. Cassinari. Outre deux coadjuteurs, devaient
I'accompagner, MM. Ange Muccino et Nicolas Lanese. Le 20 juillet 1940, dans l'eglise du LIonien, eut lieu la solennelle remise
du crucifx. Bien prdparde, la c4rmonie fut 6mouvante. Avec
les Filles de la Charite, y assistaient des reprdsentants du Gouvernement et divers missionnaires de la province. Le 31 juillet,
c'etait le depart pour l'Albanie. Les Annali et son supplement, le
bulletin S. Vincenzo de Paoli (dirig6 par M. Castagnoli, alors
supdrieur de Sienne), ont fourni en leur temps des nouvelles
et des precisions sur les premiers d6buts et les d6veloppements
de la mission albanaise.
A Kor9a et & Pograda (second centre bient6t ouvert), lea missionnaires ont g6enreusement travaill6. Les vicissitudes de Is
guerre les ont trouv4s a leur poste de premiere ligne. Dans les
opdrations militaires, Kor a (on a pu l'apprendre h son heure) a
chang6 trois ou quatre fois de maltres et d'occupants. Les all]es
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et venues, I'avance et le recul des troupes, y ont amend des Italians, des Grecs, des bandits, etc, et I'on ne sait pas trop a cette
heure quels en sont les maltres. Les dernibred nouvelles nous
apprennent heureusement que les missionnaires sent encore en
vie. La rdsidence ou mieux les deux maisons-de la Mission ont
dib successivement ddvastdes, pillies, saccagdes. Les missionnabres sont ndanmoins restds sur place, et accomplissent vincentienaement leur devoir. C'est lA pour tous, une joie, un r6confort
Dans le champ missionnaire d'Albanie, voici enfin un dvenemeat d'importance A consigner dans os Annales. La Sacrde Congrogation de I'Eglise orientale a demandd avec instance qu'on
pr6pare des missionnaires du rite grec-byzantin. Devant cette
orientation nouvelle, on trouve aussitdt des jeunes d'une magnifique gendrositd qui adoptent les desirs des supdrieurs.
Le 2 mai 1942, en l'dglise Saint-Athanase, annex6e au coll6ge
grec de Rome, a dte ordonnd notre premier prAtre missionnaire
de rite grec-byzantin, M. Joseph Guy Guidotti. C'est, je crois, le
premier de nos conifrres qui abandonne le rite latin dans ce
but. Je dis le premier, car M. Alloatti dtait d6jb pretre quand il
passa au rite oriental, et de par ailleurs, Mgr Mladenoff dtait
bulgare denaissance, et fut consacrd de rite byzantin-slave.
A cette heure, deux autres confrbres achtVent leur preparation
scolaire A cette mission albanaise de rite byzantin : M. Louis
Betta, en instance de d6part, suit les cours de 'Institut oriental,
et M.Louis Franci ach6ve sa quatrieme ann6e de theologie.
Ndcrologe. - La periode 1940-1945, pour la province romaine,
demeure marqude par des deuils rdpets. Non pas la guerre,
mais la mort surtout & atteint un nombre relativement 4levd de
conftrres.
Joseph Properzi (1879-1943). - Nd le 27 septembre 1879 a
Pansola, dans les Marches, province de Macerata, diocese de
Fermo, il fut admis h Montecitorio Ie 17 octobre 1895. Apres son
temps de probation, il fut envoyd &Plaisance pour y dtudier philosophie et thdologie ; il y fut ordonne pretre le 29 mai 1904.
On lui confla en 1906 la charge de vice-recteur du seminaire de
Palestrina : il la garda jusqu'A la fin de 1910 oh, place a Rome,
il fut employe aux missions. Au d6but de la guerre mondiale
1914-1918, il fut charge de la direction da seminaire interne ;
puis, mobilis6, ii devint aum6nier suppldant & I'h6pital militaire
d'Ancone jusqu'au 17 janvier 1919. Rentrd a Rome, ii devint assistant & Saint-ApoUinaire. En 1923, le PBre Verdier le nomma,
pour un triennat, sup6rieur du LUonin. En 1926, it dtait mandd
&Sienne, pour assurer du ministere en la maison centrale des
Fiiles de la Charit6. En 1933, M. Marina, alors visiteur et suprieur du college Albroni, Ie voulut pour son assistant. L'annde
suivante, ii fut installd superieur : c'6tait un bail de quatre ans.
En 1937, il dtait install6 directeur des Sceurs de la province siennoise. En aoUt 1940, il revenait au college Albdroni oh (le 18
octobre 1943) 1'emportait une attaque de paralysie. Le deuil fist
gendral et cordial.
C'etait un homme de temperament dnergique. Quelquefois violent. impulsif. In aimait intens6ment Ia Compagnie pour laquelle
ii se sacriflait, et qu'il fit hdritiere de son copieux avoir. Son

-

156 -

caraethre rappelait un pen clui de Pedrini (mort en 1746), so
antique concitoyen et confrbre d'il y a deux sibeles- II travailla
sans se menager pour ta Communaut6, et lui consacra un excellent esprit sacerdotal vincentien. Son caraetere Apre tenait lee
caurs a une respectueuse distance et parfois heurtait Les emplois qu'il a exprceps varids et multiples, d6notent une certaine
et apparente instabilit6 ; mais, reconnaissons qu'il avait i un
degri pea commun des qualitis de volonL6, de prudence et d'i-

telligence.

Par-dessus tout, redisons-le, il dtait indiscutablement attachi
k la Congrdgation, et pour ee son souvenir sera b6ni et conservt
Joseph Moroaini (1913-1944). - Cette douce figure, dans notre
recent n6erologe, marque et souligne de sang la trace violente
de la guerre pour la maison de Rome. Voici ce qu'en Ecrit une
plume exacte et digne de foi qui a bien connu M. Morosini et
I'a suivi et aid6 dans ses vicissitudes ; voici ce qu'en dit, en juin
1944, un article fort inform6 du Popolo, organe remain de la d&mocratie chrdtienne.
Fig•re de martyr. Dom Joseph MorosinL Quand iotre journs
parassait clandestinement,le 18 mars dernier, nonw awvo dji
dvoquW ce prdtre Aro&que, justement dfin:i : un des plus illustaes martyrs de notre resurrection. Alors, nous ne pouvicns doaner des prdcisionssur son compte, pour des motifs aisement con-

prnhensibles de prudence. Aujourd'hi, pour mettre fin

quel-

ques inezactitudes relatives d ce doutoureuz episcde, nous commes en mesure de satisfaire le •gitime d6sir de ceu• qug oat
comun et aim3 Don Morosini, et la saine curiositd de teao cews,
bien plus nombreuz, qui bEtaficidrent de son admirable devowement. It me semble encore la voir, cette inoubliable figure, aves
son franc sourire, expansif, toujours vif et bon ; cwur ardent
tui
et que, de son c6te, it savit
. pour tons ceuz qi recouraientA
ow supposait dans le besoin ; tout de feu pour la cause qu'il ew-

treprenaitde defendre.

II aimait I'Eglise et la Patrie, comme it y en a pes. Cet amour
le portait, en 1941, a s'engager comme aumdnier militaire. et i
donner ses soins et services aux divisions opdrant en Dalmatie.
II se trouvait & Rome le 19 juillet 1943, quand &a cite subit M
premier bombardement de cefte guerre. A cette occasion un grow

pe de fonctionnaires du regime passe rassembldrent auz Prati.

dans l'ecole Pistelli, quelque cent soizante garCons des zones inistries. Don Morosini fut prid de preter so aide pour a diretion de reole. 11 accepta aussitdt, car ia jeuwese fut us des
champs prdfdrds de son apostelat. Il s'y donna, 4 'instant,avee
son expansion naturelle et le don total de son temperamen ; il
'. liaon de toute son dme vincentiesne et acerdotale.
Vint le 25 juillet. Les dirigeants fascites qui dtaient airs d la
fte de ruware c'eclipserent de Rome, emportant awse ewi tout
ce au'ils pweMt des rdserves alimentaires destindes au souties de
cette jeuuesse infortune. Don Morosini se trouva seul et a.m
mnoens pour diriger et soutenir ces pauswes enfaets. Son industriem charitE ut naMMmoin surmenter tou let obstacles, at les
garemu trouverent un seeors adapti.
Adwre lt 9 septewbre. Alos, commence pour Don Morowint
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wse activitd d'u autre genre. Use basde de soldats se tronait
ters a Rome : ils avaient come pusieurs mois la vie du frot.
PlatOt que de
&
livrer A Fennemi, ils prifirrent, euz aussi, gapwr le maquis et attendre darts ue zone du Mont Mario PIeure
de la ddlivrance. Mais bientdt ilt eommene#rent & manquer de
tout: habits, chaussures, ravitaillement.La situation devenait crTrique. Letr faisait aussi dfaut une parole amie d'ecouragement
t de rtconfort. Us jour, un de ces a maquisards a. hibergE A
rhApital, reacontre Don Morosisi et Je mit au courant de la situation de ses compagnons. Don Morosiui comprit aussit6t que Id on
vait besoai de son aide et ne sut risister aux suggestions de son
ce• . Use fois la semaine ii se faufilait dans leus cavernes et
repaires pour 9 ctlebrer ia messe et partager avee ces infortu•ds
toute famertume de cette existence impossible. II s'aperCut ientt que ne suffisait plus ta seule assistance spirithee.Chaussures, habit. sourriturede tout genre, arrivrent alors avee use

admirable regularitd.

Pour Don Morosini,

c'tait l

PEvangile

e'tait une ncessite de la charite, sm devoir de son inme
ascerdotale. Let dangers, les ddsagrements, Don Morosisi we les
apercevait pas, et ce qu'une ame de profitear baptiseraitprudence, me faissit pas lo moindre impression dans son esprit. ilesa I
tGut ee dieouement candide faciitait le travail du tratre sournois : cette figure typique du ddlinquant disgracii, vendu asx
Alemands.
Le 4 janvier, Don Morosini fut arrdte et incarerddass la prfson de la Via Lucullo. Les interrogatoires insidieux et obsidants
a rdwusirent pas a tirer de ses lhvres la moindre parole compromettante pour ses cAers compagnons, pour ces maquisards patriotes. Selon l'aveu des juges eus-manes, Don Morosini se comports toujours avec use force d'dme et use sedritd d'esprit vrai.ment extraordinaires. En prison, durant trois longs mois d'atfette, i fut un amni meddle et par-dessus tout ua prtre : setties des faibles, conseiller et pare. Mdme dans let cellules de la
prison Regina Caeli, en ce lie dddouleurs et d'angoisses, sos
zlfe sacerdotal trouvait moves de faire monter frequemmaeni
quelque prire et sentiment despoir et de courage.
Ses lettres, retrouvdes et saisies, sont volontairement ambiguis, pour se ps livrer -le secret de son acitvit echaritable as
profit des rdsistants. Elles convainquiret us moment les nasis
at les fascistes sur la rectitude de Don Morosini : candide comnme
deu,

so ange, inge u comme us eanant, franc et loCa, incapable de

foir le moindre mal A qui que ce soit.
Le15 mars (1944) it fut condamn & mort. Es vain, le Pape Aliaene demanda-t-iL sa grace. Ell se fut pas accordde et Pescewtio fut fidee as 3 awril. Quand Monsignor Bonaldi, assamnier
des prison, vist lui en porter annwonce et 'encourager A se montrer fort dans la mart, M. Morosini lui rpondit : a Monseigneur,
il faut plus do courage pour vivre que pour mourir. a II demanda
comsme grdee suprdme de pouvoir eelebrer Is messe. On le lui
accordk D•s les premieres paroles de LIntroibo, arrive Mgr Traglif, Wice-yjrat de Rome, gui s'dtait reserve dassister personsellement a son prdtre P. Mgr Louis Traglia l'av.it e effet ordane= prdtre Saint-Jean de Latran ea 1937, e it attestait pew
M. orosini, sa messe fut dun saint ; d'ua saiht ausi
aprdes
a mwOrt
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Quand le peloton d'ez-cution se prdsente a la prison, Pauto
n'dtait pas prdte pour transporter le condamnd. M. Morosini demanda alors d Mgr Traglia de lui prdter son bruviaire et s'dcata
un tantinet afin de poursuivre avec rccueilement son action de
grdces d'aprhs la messe. Le fourgon arriva, sur ce Mgr Traglia s'op.
posa avec force d ce qu'on mette les menottes d ce pretre, et prend
place avec lui dans I'autocar. Durant le parcour, M. Morpsini demanda d Mgr Traglia d'offrir sa gratitude et ses remerciemeats
d tous cewu qui se sont intdressds a son cas, spcialewent an
Pape, pour gui it est heureux d'offrir so vie.
Sur Je lieu de L'excution, avant d'avoi, les yeux bands, it
baise le crucifix, tdnoin de ses uceuz de lazariste, et le confie A
Mgr Traglia pour le remettre d son frere, M. Salvator Morosiu(
commandant 'artillerie, depuis plusieurs anndes, pr6sident de
FAction catlolique du Quadraro. It bdnit, visiblement emu, le peloton d'ex6cution, et lui pardonne, comme il pardonne aussi t
cebui qui I'avait trahi.
La decharge des fusils e I'6tendit pas raide mart: son corps
s'affale dans une train• e de sang. II parle encore et demande l'extreme-onction qu'il reoit. Puis l'officier qui commande le peloton acheve la victime, dun coup de revolver dans la nuque.
Peu de jours auparavant, apras un interrogatoire harcelant, 6o
lui demandait : Que feriez-vous si vous dtiez remis en libertd ?Eh I bien, rdpondit-.i imperturbable, je continuerai ce que j'ai
fait jusqu'ici.
Ce mot renferme en sa concision, I'iddal de charitd, de devouement, d'amour de la patrie de notre cher Giuseppe Morosii,
c'est L'expression sincere, le reflet de son dime cWmdide. a
Tel est le recit vdridique et. bien inform6 du journal. A ces
faits ddlment authentiques, on pent ajouter que, lors de larrestation de notre confrere le 4 janvier, la maison provinciale du
LUonin subit, quatre jours durant, une s4rie de perquisitions. De
jour et de nuit, les batiments furent ocupes au dedans et au
dehors par des S.S. allemands. La nuit, toute la maison dans son
quadrilatere. fut violemment dclair6e dn dehors par de pulssants projecteurs. Le moindre coin fut visit6 et perquisilionna
avec un soin et sans gene inqualiflables et bien connus partout
ou I'on a subi l'occupation. Moments tragiques, heures angoissantes. Rien ne fut omis pour essayer de ddlivrer notre cher confrere on d'attenuer son sort. En vain tout fut tent& Pour la Corn-

munautd, et meme plus g6earalement pour le monde eccldsiastique, le cas. de M. Morosini nous attira l'universelle sympathie.
M. Morosini 4tait nB A Ferentino (Frosinone), le 19 mars 1913.
Dans sa famille, trois de ses scurs et deux de sea tantes sont
Filles de la Charitd. II poursuivit seastudes secondaires au dminaire diocdsain, et, le 5 octobre 1928, ii entrait au s6minaire interne. Neuf ans plus tard, le 27 mars 1937, il 4tait ordonn6 pr4tre aprbs avoir poursuivi sees tudes de philosophie et de th6ologie. Envoyd A Plaisance, ii s'y ddpensa aux missions et aida au
college Saint-Vinoent. Rappel6 a Rome, il devint aum6nier militaire en Dalmatie, puis rentra &Rome pour y subir cette fin glorieuse de h6ros de la charit6 et du patriotisme. A ce propos, il
convient d'ajouter ici que, de ses propres mains, Mgr Traglia
tint A disposer le corps de M. Morosmi dans le cercueil, et, malgrd la nette opposition du commandant allemand, voulut Vaccom-
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pagner an cimetibre. L'inhumation eut lieu dans Ie carr6 des
condamn6s. Mais tout aussit6t apris la libdration de Rome, le
directeur du c61ebre cimetiere du Verano tint h procder & I'exhumation, et, a ses frais, fit transporter le corps de M. Moro-

sini dans la partie r6serv6e aux prelres et, delicat hommage,
6rigea sur sa tombe une croix et une dalle de marbre.
Depuis lors, la radio et la presse ont cent fuis 6voqud !e nom
et le souvenir de Don MorosinL A Rome et 3n Italie, il lait partie du bataillon des hdros de la d6mocratie chr6tlenne. Les manifestations et les souvenirs consacrds a son honneir ne se comptent plus et ne cessent pas encore. Tout proche de notre maion
une rue. On
du Leonin, a Rome mAme, on a donn6 son noim
lui a dedi6 Agalement une section - celle du Parioli - et la cer~monie de I'inauguration fut prdsidde par le ministre Gronchi,
qui prononga un important discours.
A Ferentino, patrie de M. Morosii, ie 9 octobre 1944, on apposa une plaque sur sa maison natale, et la rue qu'elle borde
porte desormais son nom, depuis l'inauguration qu'en a faite

S. Ex M. Tupini ministre de GrAce et Justice. Fort nombreuses
Cgalement les publications consacrees a son souvenir. GrAce aux

Bdite une eilgante plaquette
a
nt6
soins du frbre de M. Morosini,
d'expression po6tique : Psaume de trois aurores, Salmo delle
tre arore.
Italo Zingarelli, un de ses compagnons de captivit6 A Begint
Caeli, y decrit ainsi l'activit6 sacerdotale de M. Morosini : a J'aldclaler.
uis en sanglots, quand, damn le couloir, a retenti sonore
et ferme la voix de Don Joseph Morosini : parmi les condamn~e
a mort en instance d'eecution et daos la prison, ele deme6re la
plus sympathique. Ld-bas, an fond du corridor, le pretre s'etait
mis en tete des prisonniers et, marchant devant, rdeitait le chapelet, stivi par la troupe baragouinante des hommes et des femsme.Don Morsini a bien le ton de l'apdtre. A cette heure, 'ent
Ii le patron de la prison, lui qui peut crier que dans le premier
rist,
mystere gloriesx, on contemple la rdsurrection de Jdsus-Ct
lui qui pent entonner : Loues, soient tout instant les noms de
et inslre dans le rosaire, d
Jdsus et de Mariele;Ii qui inte
limproviate, moe phrase, queiques mots qui rdsonnent telle une
trompette, on eclatent comme un ddfi : Prions pour notre chbre
patrie, et qui enchatne sans plus : troisieme mystre g!orieux-.
Le cheaur poursuit plus bas.. Peu apr*s cette ascension noue
etio~ restds a genoux, et void que Don Morosini se retourne
pour nonw lancer un frihsonnant appel : Prions pour ceux qui
souffrent, et none met devant les yeux que, mrne dans -ette prison de Regina caeli now n'etions pas les sels d peiner et d souffrir. Kyrie eleison... Lui ne s'eneut pas, it prie et recite fer.n.em et et ave fereaur. Sa mission est bien 1i : pour elle it se
donne ; it ne sait plus pour combien de temps il pourra encore
lezercer. Prttre de Dieu, ii ne garde pas, ii n'a pas de rancune ;
et an ctiquieme myst&re glorieux, il nous a dit nous, les internds, avec la meme voia et le mdme accent : Prions pour ceux qui
nous font soufrir...
Et II Popolo du 20 juin 1944 annonce de son c6tA : En dme
temps quee Don Ginseppe Morosini, le 4 janvier, fut arretd fe
sont-s4eutenant Marcel Bucchi, alorn qu'il rentrait au Ldonin. Depait pes it ta it Rom quand it revit Don AMorosini qui avait
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Wtd son surveillant dans le temps o*t il pourwsivait ses 4tude A
lInstitut Marcantonio Colonna. Lui auni, Bucchi, avait Le awpire
franc, ezpansif, plein de vie, touours disposd pour qi avait besori d'aide ; lers enthousiasmes se rencontraient, et das ce co-a
tact, ils se virtet souent : Don Giuseppe avait trouvtd s aide

totalement ddvouO.
A ces citations et pour conclure cette page douloureuse - bie
que patriotiquement ell e s pr4sente indiscutablement glorieusa
je puis apporter mon temoignage personnel J'ai connu tout spcialement ce ther confrere : ayant et6 ensemble admis dans la
Communaut, et nous dtant partout suivis. Joseph Morosini se
montra d"s l'abord sujet de grandes ressources et de notable avenir. Saint Vincent aurait eu lieu d'etre content d'un tel sujet,
je I'6cris nettement, sans pr6tendre ici m6eonnaltre le caractAre
que lui avait fait, avec des ombres ldgeres, comme 4 nous tou,
sa naissance, son education et son tempdrament.
Pascal Milani (1895-1944). - Le 15 aoit 1912, il Utait admis
i Montecitorio ; 11 se trouvait alors dans ses dix-huit ans, ad &
Fontana-Pradosa (Plaisance), le 16 mars 1895. En 1914, il commeneait sa philosophie an college Alb6roni. L'anne d'aprAs, il
dtait mobilis6 et fit toute la guerre, participant vaillamment aux
combats en France, i Bligny (Marne). La Maison-M6re et Bliny
lui demeurbrent deux agrdables souvenirs de son sdjour ea
France, et leur rappel faisait naltre un eclair sur ses lbvres.
Laissant l'uniforme gris-vert, il retourna au college Albdront,
y poursuivit ses 6tudes de theologie et regut le sacerdoce, le 25
mars 1923. L'annee suivante, il etait charge de diriger I'cole
apostolique. Mais ii ne se sentait pas port i ce genre dedvouement, et demanda a en etre decharg6 pour s'adonner aux missions, predications et confessions. On essaya un moment de lui
confler I'conomat de la maison de Sienne qui, en 1936, commea9ait sea premiers pas, au milieu de mille difficltes. Combien
fut grande la besogne du pauvre procureur pour rassasier tant
de bouches, sans rien dans la caisse I Ce n'tait pas vraiment le
poste r6vd pour le pauvre M. Milani qui- mare vidit et fuit :
il vit le goufre et se retira. II revint A Plaisance, i Saint-Vincent,
la Maison de missions. Il y etait fort apprdci6 et aimd. II s'adonna
& son ministere rev4, celui des Ames Sa mort, a 1'Epiphanie 1944,
dans la fleur de l'Age, vint faucher de si grandes et encourageantes promesses. Tous ont regretti dans le cher M. Milani un confrbre actif. simple (parfois avec quelques naivetis), laissant,
somme toute, un excellent souvenir.
Adolphe Giansanti (5 mars 1879-17 d6cembre 1944). - N4e
Trevi du Latium (diocese de Subiaco), le 5 mars 1879, il entra
& vingt ans dans la Congrdgation (10 aost 1899). AprMs ses vBeux

6mis i Rome le 15 aout 1901, et le sacerdoce requ I Plaisance,
le 28 octobre 1904, il se donna totalement a la pr6dication et
mourut t'Colonna le 17 decembre 1944.
Par-deasus ces quelques dates toutes seches, il serait possiblo
d'6crire sur ce confrere des pages fort interessantes qui seraient
le commentaire du livre troisi6me d'Abelly : La vie du vadeabi
serviteur de Dieu, Vincent de Padu, M. Giansanti fut d'un tempdrament sanguin, tout ardeur et tout feu : bref la caractnristique
des Ciociari,ses compatriotes : rudes et bouillants paysans duL
Uum, d'entre Rome et GaWte. C'est a1 l'entboausibnam
jet con
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tin. 11 eat difficile, mieux que cela, - disons-le carrdment il est impossible de faire comprendre a ces gens-lk ce qu'est 'ordre, la discipline, 1'exactitude, parce que leur propre, leur mentalit6 inn6e et congdnitale les portent &agir k I'encontre. M. Giansanti 4tait un type du missionnaire missionnant, h la vincentieame fafon : entendons ce mot dans son sens historique, I savoir missionnaire comme on I'dtait jadis au temps de Monsieur
Vincent Je ne sais - on tout au moins je n'ai pas connaissance
- qu'il soit facile et possible actuellement de trouver un homme
pd~trd de I'apostolat missionnaire &ia Giansanti.Disons-le simplement : c'6tait un apostolat conqu k sa faaon, sans programme,
sans organisation, sans horaire et sans r6glementation, sans rubriques ni minutieuses prescriptions, en somme sans aucune de
ces normes qui concourent. rdaliser des manifestations imposantes et & faire de la mission un 6vdnement de port6e grave, s6rieuse et compass6e. Toutefois, et pour appr6cier sainement la
vie missionnaire de M. Giansanti, il faut blen avoir devant les
yeux que les populations auxquelles ii s'adressa durant les troisquarts de son existence, avaient cette m6me mentalite, et notre
confrere I'avait parfaitement compris. Et ce qu'il faut aussi
souligner nettement chez M. Giansanti, c'est son z~le indiscutable
et ardent.
En 1937, une attaque de paralysie parut tronquer tous lea r&ves et briser l'ideal de sa vie. Et vraiment les consdquences de
oette maladie furent accablantes pour cette Ame apostolique. Le
Petourner en mission. Un
m6decin lui interdit absolument de
moment - un tout petit moment - iI obdit. Les forces lui revintent en partie, et, vite, il se convainquit que cette defense
dtait pure exageration ; il soupQonna qu'on voulait absolument
le reduire & l'impuissance. Aussi, entrain6 par son zale, saisi &
nouveau par son ideal de vie, ii reprit son labour comme autrelois, et davantage encore. Personne ne put le persuader que rdellement ses conditions physiques dtaient pour lui bien atteintes
et affaiblies. II partait aux champs avec un compagnon ou plus
souvent seul, sp6cialemrent aux environs de P&ques, et se rendait
an milieu de ses chkres populations des Abruzzes ou du Latium,
allant &d apostolique, sans bourse, sans besace, conflant dans la
bontd des braves gens, au milieu desquels il se trouvait tout &
son aise. Quand ii revenait; il ~tait tout rayonnant, mais encore
davantage mat en point. Ce ful ainsi cinq ans durant Ce que tous
craignaient pour sa vie est arrive en ddcembre dernier. II venait
de partir pour une de ses tournbes apostoliques, sans avoir consulte medecin et sup6rieur. Au milieu de son chemin, en pleine
route, ii s'affaisse sous une attaque de paralysie. Providentiellement, un bon Pere Capucin le secourt et I'assiste, le fait admettre
dans une modeste hotellerie. C'est 1]qu'il expira quelques heures
apres, d Laposuolique, comme toujours ilavait v6cu.
Pascal Petrone (1877-1943). - La famille Petrone, de Montagano iut particulibrement benie de Dieu. Cinq gargons, quatre
devinrent pr4tres, dent trois A la Congregation de la Mission :
Roch (mort en 1942 et dent la notice se trouve plus bas), Raphael
(docte et apprecid professeur &Plaisance, presentement superieur
de Ferentmo), et Pascal. Le quatrieme, Constantin, entra chez
les RBdemptoristes, et mourut en odeur de saintet4, it y a ddj&
a-
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quelques anndes, aprbs avoir dt6 plusieurs fois l6u comme provincial de Naples.
Ie
Notre Pascal, nd le 26 juillet 1877, entra en communautA
24 octobre 189z2 Montecitorio. II fit ses 6tudes, partie en notre
maison de Rome, partie A la Miaerve (dirige par les Dominicains; devenu CoiWge Angilique, puis Angeliam, Athe6ne pontifical).

Pascal Petrone fut ordonnd pretre i Saint-Jean de Latran Is

7 juin 1900, par Ie cardinal Rospighi En 1901, il fut envoy6 en
Amdrique, a notre maison de Brooklyn. d'o il revint cinq an
apres. En 1906, il est, Pdrouse. Do 1907 k 1921, il est directeur

des thologiens a IAlbdroni, ot il professe la liturgie. En 1921,
il est nomm6 supdrieur de Fermo, maison supprime en 1924.
Envoyd k Sienne, il y demeura jusqu'h la fin de 1941 parmi lee
aum6niers de la maison centrale des Filles de la Charit, puis
ce fut Monistero. En aoit 1941, il fut transfdrd A Plaisance en
qualitd de directeur spirituel : ii y arrivait encore en pleine
activit6 et fo.rce. C'est 1k quo la mort Ie saisit le 17 avril 1943.
n garda toute sa vie une propension et un amour pour la
liturgie, en son c6t6 pratique ; ii semblait vraiment sympathiser
avec les questions pasablement compliqudes du comput ecclesiastique. Sur ce sujet apparemment r6barbatif, il 6crivit des pages
recommandables dans les Ephemerides dbs 1900, et de nouveau
en 1921. Ces deux articulets, revus et rd6labords, parurent en
tirds-k-part ; lun, sous un titre claironnant : Ereka (j'ai tronve), I'autre : Element computi ecclesiawsici (Sienne, typographie
San Bernardino). II chercha un champ plus pratique : les crmonies et compilations des petits livrets pour les clergeons, les
sacristains, etc, qui demeurent isolds et doublement perdus. Certainement, par ces 6crits, M. Petrone ne risque pas de passer a
la posterit, et bien moins encore par les compositions potiques, rimailleries d'occasion pour lesquelles il s'illusionnait e
croyait avoir une veine. Hdlas I les Muses lui taient d6cid4men)
contraires : elles n'avaient pas voltigd sur son berceau. Peut-tre
prdsenterait quelque soupgon d'intdrat une Storia di Monistero
(Histoire de Monistero) dont, a I'dtB de 1942, il pouvait faire voir
les epreuves. Mais depuis, rien n'a paru, que l'on sache. Monitero, antique monast6re, dans lequel les Filles de la Charit oat
dtabli une maison de repos pour les vdndrables anciennes de la
province de Sienne. Monistero, oi, quelques anndes durant, . Petrone fut aumOnier. Mais, mieux que ces derits, restera de M. Pascal Petrone, parmi ses confreres le souvenir d'un cher, modeste
et simple ami, sans pr6tentions, ni ennuyeux, ni k charge pour
ses commensaux Un tel dloge n'est pas mince ; il demeure bean
et sp6cialement recommandable pour qui «vit en communaut.
Virgile Sabatini (1906-1914). - Tout proche du Mont-Cassin,
que la guerre vient d'atrocement ensanglanter et de renverser de
fond en comble, a Atina, le 8 octobre 1906, voyait le jour, notre
futur confrere, M. Virgile Sabatini. C'est au cours d'une des missions quinquennales qu'assuraient nos confreres de Rome, que
Ie jeune Virgile sentit s'eveiller la vocation et son ddsir de devenir pretre a comme euz a. En 1919, ii 4tait admis I 1'cole
apostolique, puis an s6minaire interne, le 23 septembre 1923.
Quatre ans plus tard, &la messe du Tr6s Honord Pere Verdier,
alors de passage & Rome, il prooongait ses vceux (12 ootobre
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1927). 1 poursuivit ses 6tudes & la Propagande, o0, le 4 juillet
1928, ii obtint le baccalaurdat de philosophie. Le 23 octobre sulvant, il se rendit & Plaisance pour ses etudes th6ologiques. En
1931, il revint & Rome et, a Saint-Jean de Latran, recevait Iordination sacerdotale le 12 mars 1932. II manifestait dbs lors
des dons peu communs d'intelligence tournde vers la spdculaion. Ce fut la raison qui le ramenait i I'Albdroni pour occuper
la chaire de philosophie. 1 y dtait manifestement prepard, mais
M Sabatini ne fut pas de ce sentiment. I enseigna un an durant,
puis, abandonnant livres et professorat, il demanda de partir aux
missions. Son souhait fut exauce, et & Plaisance, il passa du colJige aux missions de la maison Saint-Vincent. Son taractlre
simple et bon lui m6nageait des riussites ; il savait, en outre,
jouer de l'orgue, et, pour le chant, manier la ddlicatesse de sa
voi. L'obdissance toutefois, ne le maintint pas longtemps dans
ta pr6dication. L'institut des missionnaires de Saint-Charles (Sealkbriaie), qui garde & Plaisance sa Maison-Mire, avait besoin
d'un professeur de philosophie. La demande fut instante, aussi les
asp6rieurs frapp&rent a la porte du condescendant M. Sabatini.
Pour trois ans il redevint professeur de philosophie. Durant ce
temps, l'evque de Plaisance obtint qu'il se chargeAt en outre
de lafonetion de confesseur au sdmmaire diocesain. Ea 1940
. Sabatini fut meme directeur spirituel an coll&e Albdroni,
se e tfttoutefois que pour une annde. L'an d'apres ii revint
i la maison des missions.
En 1944, lors d'un bombardement de la ville, partant en mission, ii se trouvait proche de la gare ; au signal de I'alerte il
agnait en hate un abri, lorsqu'un eclat d'obus, lui sectionna la
tWe. Cette mort tragique causa un grand vide, une profonde
peina (C'tait vraiment la rdalisation compi&te et un modole
dhomme bon et modeste, cordial, zi16, sachant s'oublier et se
sarifler.
Silvio Rosi (1884-1943). - II naquit &Castelnuovo-Garfagnana
(Lucques), le 17 avril 1884, et fut admis dans la Congregation
Is 15 janvier 1905. H poursuivit ses 6tudes de philosophie i
Bome, celles de thbologie a Plaisance, oh il reout la pretrise ie
7 aoit 1910. Deux ans plus tard, &l'Ang6lique, il conquit ia liCene en droit canon, puis fut appliqu6 aux missions de Rome.
Bn 1917, il retourne & Plaisance pour y enseigner I'Eriture
Sainte & la place de M. Charles Jean, rappel6 en France. En
i920, tittit &Florence, employd aux missions ; il y demeura ant quelques parenth6ses romaines - jusqu'a sa mort, le 6 noeanbre 1943.
Ange-Michel Pece (1850-1943). - Originaire de Montagano du
Molise (2 novembre 4850), il entrait, le 15 janvier 1866 an sminaire interne & Saint-Sylvestre du Quirinal, qui resta ouvert
jisq'an debut de 1870. Nous perdons ds lors en M. Pece le
dernier survivant de cette lointaine tradition des seminaristes
San-Silvestrins, Le 7 juin 1873, il recevait le sacerdoce & Plaisance. De 1880 &1888, il professa les mathdmatiques et les scienFerrare pour les missions.
Ces a Sarzane. II fut ensuite plac6d
NE1900, il est & Rome comme dconome de Montecitorio ; il en
devient supdrieur, mais ce fut seulement pour un pen plus d'une
anne. Eavoy6 de nouveau A Plaisance, il y professa la thdologie, puis le droit canon, enseignement qu'il conserva intrdpide-
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ment jusqu'en la verdeur de ses quatre-vingt-huit ans, t'estAdire cinq ans avant sa mort. C'dtait probablement le doyen de la
Communaut6 enti6re, en tous les cas, strement celui des provinces d'Italie.
II convient surtout d'observer que comme homme de communautd il resta admirable. II voulut travailler jusqu'au bout de
ses forces. Jusqu'a ses derniers jours, il dtait soigneusement le
premier A la meditation, au rdfectoire, & tous les actes de communautd. Hiver comme dtd, il etait debout &quatre heures trente
do matin, et a cinq heures il disait la messe en son priv6. Pour
les jeunes, sp6cialement, ii demeura en tout d'un excellent exempie.
En 1926, il mit sur pied un m6moire pour adapter nos Constitutions au nouveau droit canon. Animadversiones, correctionea
et additiones in Constitutionibusnostris faciendis ut prescriptionibus novi CJ.C. plene respondeant. Ce copieux manuscrit, conservd aux archives de Rome, apporte sans pr6tendre rdsoudre le
ddlicat probleme, d'amples clartes sur le programme envisage.
Emmanuel Messina (1876-1943). - Sicilien d'origine, n6 i
Agrigento, le 20 juin 1876, il entra dans la Congrdgation sur ls
tard, et ddj& prdtre depuis de longues anndes (5 avril 1934).
Employd aux missions, il s'y ddpensa & Plaisance d'abord, puis
& Pdrouse. Quand le Seigneur I'a rappeld k lui, il prechait dans
les Pouilles, au diocese de Bari, le 26 janvier 1943.
Igo Antonelli (1888-1942). - Florence fut sa patrie : il J
etait nd le 1" aoUt 1888, et y fut ordonne pretre le 3 aott 1913
AprBs avoir dtd aum6nier militaire durant la guerre 1914-191&
il fut nommd cur6 de Garliano (diocese de Fiesole)). En juin
1934, il fut admis dans la Congrdgation, et trois ans plus tard
il regut son placement pour Florence, oh il demeura jusqu'%la
mort Les Annali italiennes ont donn6 de ce cher defunt une
dmouvante biographie, Bcrite par un de ses confrres florentins.
En cette province de Rome, la Compagnie a perdu en M. Antonelli un de ses meilleurs ouvriers dans le travail des missions.
C'dtait un homme de grande expdrience, tout prepare, profonddment pieux : il portait dans le ministere une ame toujours jeune,
et un enthousiasme qui A plusieurs reprises 1'aurait fait prendre
pour un enfant. Cette impression s'dvanouissait aussit6t quand
on constatait que sa parole et son action transportaient les foules et sp6cialement les hommes pour lesquels il avait des dons
et un ascendant qui ne provenaient pas de sa seule importante
personne, mais mieux de sa forte et nette personnalit6. II dtait
grandement devot a la Mddaille miraculeuse, et que n'a-t-il pas
fait pour la r6pandre I H faut en outre ajouter que M. Antonelli avait 6galement le secret d'atteindre les ames sacerdotales.
Et les dl6ves du s6minaire florentin s'en souviennent encore dans
leur vdnration dmue.
HBlas I pour nous, pdur la province, rude problime, angoissante preoccupation, que de combler de tels vides I
Bocco Petrone (1868-1942).) - Le 23 aodt 1868, B Montagano,
province de Campobasso, naissait Rocco Petrone. Pour ses premieres 6tudes il frdquenta les sdminaires de Boiano, puis de
Larino, et apres un an passe, en 1882, dans le college lazariste de
Sarzane,.il fut admis a Rome en la maison de Montecitorio. Ce
fuia Plaisance qu'il fut ordonn pretre, le 23 mai 1891, apres

y avoir poursuivi ses 6tudes philosophiques et th6ologiques..
Quasi toute sa vie il fut applique h la direction des saminaires :
d'abord Cec&ano, ohi ii aidait M. Frangois Biondelli, puis Sienne.
Plus tard, ee furent les missions & Plaisance et Florence. En
1904, il fut charg6 d'ouvrir et de diriger la maison de Chi6ti.
1909 le trouvait supdrieur B Perouse. En 1917, il 6tait recteur
du sdminaire r6gional de Chieti. Trois ans plus tard, ii revenait
diriger Florence. Aprbs un passage comme assistant k Plaisance
et un nouveau stage i P6rouse, il allait, en 1932, i Cortone,
comme directeur spirituel du seminaire. En 1936, il 6tait nomm6
premier superieur de la nouvelle maison d'6tudes de Sienne ;
un an plus tard il y devenait directeur des s6minaristes et des
6tudiants. En 1940, rentr6 I Perouse, il y subit les premieres
atteintes de la paralysie qui Ie firent entrer h l'infirmerie du
Lonin & Rome ; il y devait finir ses jours. Son existence - sa
journde - fut assez mouvementde, mais toutefois remplie de
travail et de mdrites.
Ge fut un homme droit, bourru apparemment, et au seul premier abord ; en fait, c'6tait un cceur d'or. S'il 4tait violent quelquefois, ii savait se vaincre et ne pas faire peser sur les autres
l'Apret6 de son caractAre.
Les charges qu'il exer9a proclament suffisamment qu'il poss6dait des Qualites exceptionnelles pour la direction. C'est done une
perte sensible pour la province, durement dprouvee dans sa
vieille garde.
Humbert Bracchi (1897-1944)). - N a Borgotaro (Parme), le
16 juin 1897, il poursuivait ses etudes secondaires A 1'eoole apostolique de Sienne. En 1914-1918 il fut mobilis4 et devint sergent
dans l'infanterie. A vingt-cinq ans, ii fut admis & Rome, et retutl'ordination sacerdotale I Plaisance, le 20 deembre 1924, aprts
y avoir achev6 ses etudes de philosophie et th6ologie.
Employ6 h la predication, pour laquelle il avait des dons signalds : intelligence prompte, volont6 tenace (c'6tait un piocheur), Ame ardente, esprit ouvert, gendrosit6 sans limite, et
par-dessus tout parole chaude, convaincante, conqu6rante des
foules. Pour la predication il 6tait en outre dou6 de taille et
de voix. Durant vingt ans de missions, M. Bracchi parcourut i
plusieurs reprises quasi toute I'Italie : en toutes nos maisons
il etait attendu et desir6.
1 fut el resta jusqu'au bout l'homme du sacrifice. Ce fut durant une mission que, srivant ses gdndreuses aspirations, il subit
]e martyre, le sacrifice supreme qu'il avait d6sird, mourir sur
la brdche, I la vincentenne. En effet, A la mi-juillet 1944, iN
donnait une mission I Strela, commune de Compiano (Parme).
Le 20, parvint la nouvelle qu'un peloton de S. approchait du
bourg. Cette troupe allemande avanrait, rdsolue I detruire tout
de fond en corible par represailles centre ces braves gens que
l'on chargeait I tort de I'assassinat de quelques fantassins allemands. En pleurs et pri res, toute la population terrifi~e et affolge entourait le missionnaire. Don Humbert, courageux et g6n6reux I son ordinaire, s'offrit pour aller personnellement auprAs
du chef de la bande et le conjurer d'epargner cette population
et ce pays vraiment innocents. 1 alla. Mais & peine dtait-il en
vue de la patrouille nazie qu'une rafale de mitraiUette I'abattit
sur-le-champ. a Tous cetu qui soans ombre, ort entendm dw ceur
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et des lhvres de Doa Humbert Bracchi tomber des paroles sacerdotales de rdconfort, consolation et pardon, ne pourront pas faire
taire devant le Seigneur le cri angoised de leur horreur et du regret qui accompagne l'holocauste de ce vdritable serviteur de
Dieu. a C'est ce qu'dorivait le 1" decembre 1944 l'hebdomadaire
La Giovane Montanna.
La nouvelle et les d4tails de cette mort hdroique, nous les
avons appris d'un pretre qui a pu franchir les lignes et obstacles et parvenir A Rome.
En la chapelle Sainte-Philomene, au Quirinal, nous avons eu
un service solennel le 26 novembre 1944, en presence de toute la
colonie parmesane de Rome : on y voyait M. Micheli, deputd dmocrate-chretien de Parme, et S. E. le comte Pallastrelli. Nous y
avions 6galement I'assistance de Mgr Alcide Marina, ddlegu6 apostolique d'Iran, pour lors en visite et asjour a Rome.
Frere Michel Zoler (1900-1943). - Originaire de Vojniku, proche Celje, diocese de Maribor, en Slovdnie, (21 septembre 1900),
frbre Michel Zoler entrait en communaute en 1929 a Groblje
Domzale. Cette m4me ann6e il fut envoyd & Belgrade, pour aider
an service de-la nouvelle 6glise de Saint-Cyrille et Mdthode, consacre le 1e6 novembre 1929. Une sdrieuse maladie le contraignit
des 1931 a revenir & Groblje. I s'y remit et mit en oeuvre son
habilete de jardinier ; elle dtait r:elle, car, en 1935, il obtenait
le premier prix d'hcrticulture de toute la Slovenie.
En 1940, lors de I'occupation de Ljubljana par I'armee allemande, les confreres furent contraints de se disperser. Ce bon
frere se refugia. I Rome. II trouva un emploi tout adaplI' a
notre maison de campagne de Zagarool. II y apporta un soin,
une habiletd remarquables. II se montrait un travailleur infatigable et silencieux, ne s'arretant dans son travail que pour accomplir exactement ses exercices de pidt6. Un tel frere, selon
le mot vincentien, est un tresor cache. Sa sante. toutefois, n'6tait
gubre solide, et une certaine instabilith de caractAre tenait ses
supdrieurs en une crainte continuelle de le perdre. Une attaque
d'apoplexie nous m6nagea, h6las I cette peine et ce deuil.
Oreoca (Gorizia),
Frre Jacques Razpet (1902-1944).) - Nde
le 6 avril 1902, il fit les voeux le 26 octobre 1931, A Montegrado,
oh il passa les anndes 1939-936, et vint A Rome. Le supdrieur de
Merna 6crivait fort justement au sujet du frere Razpet: ( C'est
un bon frere, aimant le travail, et propre d divers emplois. Mais
c'est un timide, qui n'a guere confance en lui. 11 ne faut pas le
juger sur une premiere impression : on risqueraitalors de ne pas
saisir son caractere. A men regret, nous ressentons sa perte, et
ie suis persuadd que vous faites une bonne acquisition. a L'appr6ciation se prouva fort juste. Le frBre Razpet etait timide.
mais excellent ; qui le savait comprendre en tirait tout ce qu'il
voulait, comime i arrive d'ordinaire chez des caractbres de cette
trempe.
Au travail, il dtait imbattable. A la maison du Ldonien, il Utait
charge de la proprete, et ce fut alors un temps oh & lui seul,
frere Razpet faisait l'ouvrage qu'en d'autres dpoques, trois on
quatre personnes, moins actives, n'arrivaient pas a accomplir.
II etait en outre d'un temp6rament de fer : en plein hiver romain, il dormait la fenetre ouverte, avec une seule couverture.
A ce regime, peut-etre sa santd s'en ressentit En tous cas,
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nul n'aurait imagind que sa mort fat si rapide. Malgr6 tous les
soins attentifs et fraternels, la maladie eut raison de lui le 3 octobre 1944. Son unique distraction, en ses anndes romaines, fut
une collection de timbres-poste : un des plus innocents divertissements que peuvent avoir les frbres coadjuteurs. Sa collection
assez considdrable, ii a voulu qu'elle servit a une bourse d'6tude.
Emploi tout apostolique de cette lgere fantaisie.
Rome. fierir 1945, Annibal BUGNIN.
(Traduction-adaptation F. C.)

POLOGNE
LA PROVINCE PENDANT LA GUERRE 193 9-1945
La plus terrible des guerres a dtd diclarde & la Pologne, le
1" septembre 1939, A cinq heures du matin. Trois heures avant,
cinq armdes allemandes avaient franchi les frontieres du pays.
La force d'attaque fut foudroyahte. On en sail les consqquences. Parmi les victimes, notre province a, elle aussi, beaucoup
souffert. Dans notre histoire je ne vois que deux moments de
pareils sacrifices : en 1795, apres le partage de la Pologne, et
en 1864, apres I'oukase supprimant laiongr6gation, promulgu6
par le tsar Nicolas.
D'aprBs le Catalogue des maisons et du personnel de la Congrpgation pour 1940, la province de Pologne avait, au d6but de
aiguerre, dans trente-trois maisons : deux cent quarante-cinq
pr6tres, cent cinquante-huit 6tudiants et s6minaristes, et soixante-cinq fr6res coadjuteurs, en tout quatre cent soixante-huit
membres.
On ne pent encore dvaluer les pertes exactement ; beaucoup
de details nous manquent encore. Mais il est clair que les pertee
de la province polonaise sont considdrables, en maisons et en
personnel, et les victimes que la Providence a demand6 & la Pologne et A notre province sont 6normes.
i Bydgoszcz. - La premiere maison qui a subi l'6pouvantable souffle de la guerre dtait Bydgoszcz. D'un seul coup la maison cessait d'exister. MM. Wiorek et Szarek furent tuds. M. Gintrowski et le superieur M. Wagner furent maltrait6s, frappes,
puis emprisonnds dans un a bunkre * et finalement tuds.
Le frbre coadjuteur de la maison de Varsovie, Louis Muzalewski, se trouvait & Bydgoszcz, au moment de l'invasion, et
c'est de lui que M. Rzymelka, sup6rieur de Varsovie, tient la
connaissance exacte des faits. J'ai entendu ddj& trois on quatre
diff•rents recits de la catastrophe de Bydgoszcz, mais je constate que je donne ici celui qui est le plus fandd.
A Bydgoszcz il y avait neuf de nos pr4tres, MM. Wagner,
Odrobina, Kolodziej, Gintrowski, Brandys. Giemza, Calka, Szarek et Wiorek. Ge dernier aprbs avoir termind ses etudes B Rome
avait Mt6 envoyd 1U par M. le Visiteur pour y passer quelque
temps. Dans la premiere rage des envahisseurs tons les pr4tres
ftrent arr6tds et cruellement battus par les * Waffen SS a. Le
8 septembre, M. Szarek et M. Wiorek furent mitraillds publi-
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quement dans la rue avec deux mille hommes. Le frere Muzalewski a vu la scene tragique. La premiere victime est M. Wiorek, puis M. Szarek qui tomba sur le corps de M. Wiorek. Les
autres furent enfermis dans un a bunkre t& Bydgoszcz ; avec
eux aussi le frere Muzalewski. Pour les freres coadjuteurs, les
a SS * affectaient une certaine indulgence. Muzalewski resta avec
nos prisonniers cinquante-deux jours. Vers la fin d'octobre, ils
dtaient transportds au camp de Stutthof, puis & Koronowo, oi
MM. Wagner et Gintrowski furent tuds. M. Calka et M. Brandys furent envoyes en Prusse orientale comme ouvriers de
ferme, puis M. Brandys a Salzgitter aux travaux de mines, et
M. Calka a Dachau au camp de concentration. Trois confreres
seulement resterent sains et saufs : M. Odrobina qui resta cachd durant ces cinq ans tragiques, chez nos Seurs de SaintFlorien a Bydgoszcz, M. Kolodziej et M. Giemza qui, peu de
temps apres, se sont rendus clandestinement dans le Gouvernement gdndral: M. Kolodziej a Cracovie et M. Giemza a Tarnow.
Notre maison & Bydgoszcz et notre dglise furent confisquees
par la Gestapo ; le mobilier et la bibliotheque datruits et brl1as, les instajiations de 1'dcole apostolique mises en pieces.
En 1940, lorsque les uns 6taient tu6s et les autres emprisonnds, M. le Visiteur envoya & Bydgoszcz M. Wlodarz pour administrer l'dglise et la maison an nom de la Congrdgation. Mais,
lui aussi, fut fonre par la Gestapo de se retirer.
La maison a subi une liquidation oomplete. Le ministere,
dans notre dglise, dtait formellement interdit ; une partie de
I'dglise dtait ddtruite, dans l'autre on installa un immense garage pour les autos militaires.
2. Pabjanice. - Le meme sort attendait notre maison de
Pabjanice. Peu apres I'arriv6e des nazis, tous les confreres ar.
rdtds & Pabjanice en novembre 1939, furent conduits escortds
par les a Waffen SS m A Radagoszcz, dans un camp de concentration pres de Lodz. Us 6taient sept : MM. Szadko (supdrieur),
Broda, Swierezek Ldon, Czekaj, Szopa, Dukiel, Nowicki et aussi
M. Charles Michalski, directeur de nos Saeurs de la province de
Chelmno. Les privations, les humiliations, les bastonnades, les
atrocites n'ont pas dtd moindres quo dans les autres camps de
concentration.
En mars 1940, ils ont retrouv6 la libertd. M. Szadko en qua-

lit de superieur de la maison et cur6 de la paroisse, s'est rendu

aussitLt & Pabjanice avec M. Broda, M. Swierczek Leon est
parti & Cracovie, M. Dukiel a Zakopane, M. Nowicki h Odporyszow, et M. Michalski Charles, tout d'abord & Gracovie, puis i
Kalwaria-Zebrzydowska, oi dans Ja maison de nos Sours, ii recut un abri sar jusqu'i la fin de la guerre.
Et pourtant les confrbres de Pabjanice ne pouvaient jouir
dune paix durable. Inquietds encore plusieurs fois par la Gestapo, is furent emprisonnds de nouveau en 1942. M. Stanislas
Szadko, supdrieur
Pabjanice, fut envoyd & Dachau, oh
est
mort & I'h6pital du camp de concentration, le 2 f6vrier it1943.
M. Broda prit la fuite et gagna Varsovie.
L'administration de la paroisse et de I'dglise fut confide & un
aumnier militaire allemand, les biens des Lazaristes liquidds,
'entr6e de l' glise permise aux seuls Allemands.
3. Varsovie. - La capitale de la Pologne fut assi6gde
du it
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au 29 septembre 1939. Contre cinq armbes ennemies dent le
point de convergence 4tait Varsovie, centre quelques millions
de soldats munis du meilleur outillage de guerre, se dressait la
ville avec une poignBe de d6fenseurs militaires et civils. C'dtait
une defense hdroique a pro aris et focis a, une d6fense hdroique oontre 1'ennemi acharna de la foi, de la famille, de la
patrie.
Tout le monde savait que le nazisme allait en guerre aveo le
ddsir d'exterminer la Pologne et les Polonais, et aussi avec la
haine du catholicisme qu'il voulait remplacer par la nouvelle
religion et c Weltanschauung a du racisme, et avec le dosir
bien d6fini de dissolution de la famille.
Au centre m6me de cette lutte titanesque sans pareille se
trouvait & Varsovie notre eg!ise de Sainte-Croix. Pendant le
siege de Varsovie une grande bombe d'avion tomba sur SainteCroix, endommagea le maltre-autel et avec lui le celebre tableau, chef-d'euvre de Sieminginowski, reprdsentant le Christ
attache a la croix. Plusieurs bombes ont atteint I'autel de SainteFelicissime, et I'autel du Saint-Sacrement.
Par les bombardements, neuf personnes ont 6tM tudes ; trois
dans 1'eglise et six tout proche Nous les avons enterrdes d'abord
an petit jardin A cot6 de notre eglise, et puis au cimetitre, le
3 fevrier 1940. En outre, dix-sept projectiles d'artillerie atteignirent et trouerent toit et vottes de l'dglise ; notre maison a
beaucoup souffert ; dans les murs, les ouvertures et fissures sont
nombreuses.
Pendant le siege de Varsovie, aucun de nos confreres ne fut
tun. Tandis qu'en ville on entendait le tonnerre des canons, tandis que les avions lanpaient des bombes sur les habitants et les
maisons, a l'int6rieur de Sainte-Croiz, les offices religieux ne
furent nullement interrompus. La foi et la pidt4 des fideles devinrent plus ferventes et plus approfondies, et nous imposerent
ineme de multiplier les offices liturgiques. Un grand nombre de
pr6tres s6culiers qui, devant la terriflante poussde des armdes
allemandes, s'etaient rdfugids i Varsovie, venus surtout des
dioceses de Pelplin, Poznan et Gniezno, c6elbraient dans notre
belle et grande dglise, de fagon que les fiddles pouvaient assister &aa messe de 6 heures B it heures du matin. Les confessions et les communions furent dgalement bien plus frequentes. Des groupes de soldats polonais, des compagnies et des bataillons se prdsent&rent b l'glise et demanderent confession et
communion.
Quelques artilleurs quittbrent meme un moment leur batterie et pendant que leurs camarades servaient aux pieces, ils
faisaient en vitesse, avee une profonde contrition et indicible
pidet, leur confession et communion ; puts, rcoonfort6s, revenaient immediatement a leur poste.
Nous, prAtres et freres, avons secouru des blesses. Dans la
ervpte de l'dglise, le gouvernement militaire de Varsovie installa un dispensafre qui, en auelques jours, devait devenir hovital militaire. On y travaillait jour et nuit ; le courant d'6leetricitA dtant coupd par les bombes, les chirurgiens opdraient a
la lumiere des bougies.
Le 5 octobre 1939, Hitler ffta son entree triomphale & Varsovie, au milieu de la fumee des maisons, et des d6bris de me-
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numents et d'6glises. Avant cette date. la Gestapo avait mis en
prison deux cent treize pr6tres de Varsovie comme otages ;
parmi eux se trouvaient tous les confr6res de la maison de
Sainte-Croix, saul M. Jean Dihm, qui resta seul pour assurer le
ministbre paroissial pour vingt-cinq mille catholiques.
Voici les noms de onze confreres arretds : MM. Rzymelka,
Krause Edmond, Graczyk, Cechol, Lenko, Skorupinski, Warkoc,
Paszyna, Petrzyk, Orszulik, Schweichler et du Grand seminaire
notre confrere Dembinski. Iis restrent douze jours dans la c616bre prison a Pawiak v. Le 15 octobre, nos confreres rentrerent
chez eux pour continuer leur ministere pastoral A Sainte-Croiz
Dans la suite, la vie de la maison, ainsi que dans l'6glise, se
ddroulait dans les limites du possible ; les manifestations ext8rieures et solennelles du culte religieux : processions de la
F4te-Dieu, direction des Socidtds religieuses et confriries, sur.
tout de la jeunesse, corteges funebres par les rues de la ville,
tout cola 4tait formellement interdit. L'activit6 des pretres 6tait
bien restreinte.
Dans la cour, entre notre 6glise et notre maison, s'introduisit la Gestapo dans un batiment relevant de la police : et de ib
sortaient jour et nuit, les cris disespdrds de victimes battues et
torturdes par les bourreaux nazis. De temps en temps on appelait 'un ou I'autre de nos confreres, surtout M. le Supdrieur,
aux bureaux de la Gestapo et on poursuivait de trUs minutieux
interrogatoires ; on se savait tous les jours traque.
Le 21 novembre 1943, M. Wieckiewicz fut arreth et conduit
a la prison Pawiak.Les jours passaient dans une angoisse am6re el dans une atroce inquietude d'Ame. Les fiddles qui souffraient avec nous les memes angoisses chercherent pourtant
chez nous conseils et consolations.
En ce temps, les deuils se multipliaient dans la maison. La
mort nous enleva nos chers confreres, MM. Edmond Krause et
Silvestre Graczyk.
Le 7 fevrier 1944, la plus grande rafle des pr6tres fut op6dre
par la Gestapo de Varsovie, qui s'estimant insuffisante pour
1'exdcuter dans les proportions voulues, rdquisitionne des groupes de Cracovie, de Lublin et de Radom. II s'agissait d'une rafle gendrale des eccldsiastiques dans la meme journie. M. Rzymelka, supdrieur et cur6 de Sainte-Croix, avait subi de nouveau
un interrogatoire des officiers de la Gestapo, le dimanche 6 f6vrier. Sentant le danger immddiat, il se retira dans l'h6pital
de l'Enfant-dsus pour y passer la nuit.
Le lendemain matin, a six heures, ii so rendit & 1'eglise
Sainte-Croix ; dans l'avenue Nowy-Swiat, des paroissiens le supplierent de rebrousser chemin : a N'allez pas a I'eglise, la Gestapo s'y trouve ; elle emprisonne tous les pr6tres, et m6me les
fldeles qui entrent a l'eglise. 3
" Aprbs un moment d'h6sitation, M. Rzymelka repondit : a Je
vous suis reconnaissant de votre bienveillance, mais j'y vais
tout de meme ; ]I sont mes paroissiens, je suis leur curd ; 1k
sent mes confrbres, je suis leur superieur. Je suis oblig6 d'6tre
avec mes confreres et avec mes paroissiens. a Et il se rendit A
l'dglise. A l'entree, il fut arr4te.
Cette fois, la capture 6tait complete et definitive. Quatrevigta hommes de la Gestapo entrerent dans la maison par la
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our. Une partie restait dehors et gardait toutes les portes, toutes les -sorties ; une autre partie entra dans la maison. Les
portes furent ouvertes h coups de pieds d'une violence extraordinaire. Is prirent possession avec beaucoup de bruit de la maison, a cinq heures du matin. Tous les prlres, les frBres mdme,
le personnel civil an service de I'dglise, furent arr6t6s. Les prAtres, MM. Rzymelka, Dihm, Paszyna, Szymanski, Lenko, Skorupinski, Bauer, Cechol, Ornkf, Schweichler, Florko, Niedziela,
Serzysko, Kus. Nos freres : Bogaoz Wojciech, Ostrowaki Teofil,
Muzalewski Ludwik, Cap Alexander et Stopinski Jozef. Le personnel attachde I'dglise : I'organiste et deux sacristains.
Jean Drygas, un de nos frbres coadjuteurs, qui appartenait
i la maison voisine (College des pretres, Trauguta I) et qui
tous les matins assistait a la messe de six heures a SainteCroix, se rendit ce matin un peu plus t6l a l'dglise sans rien
prdvoir ; au seuil de I'dglise, il fut arret6 aussit6t. Les policiers
fouill6rent partout ; ils pd6ntrbrent dans toutes les chambres,
pour voir sA personne ne s'y cachait A l'6glise ils cherchaient
derribre les autels, entre lea banes, aux sieges des confessionnaux, derriere l'orgue. Souls, M. Warkocz et M. Lason s'dvadbrent ; un troisibme, M. Szkrobka, dejA pris, prdtexta une affaire urgente de b!anchissage a rdgler et ne revint pas.
Apres un certain temps on relacha MM. Dihm, Paszyna,
Schweichler, Cechol, Niedziela, Kus, et le frre OstrowskLi De
m4me l'organiste et les deux sacristains. Les autres, le 29 mars
1944, furent transportdes sous une forte escorte de Waffen SS.
a Gross-Rosen, A l'ouest de Breslau, pros de la frontiere tch6coelovaque. Dans ce convoi se trouvaient plusieurs milliers de
civils, beancoup de pretres et nos confreres de Varsovie. Les
confreres dtaient MM. Rzymelka, Szymanski, Lenko, Skorupinski, Bauer, Wieckiewicz, Ornaf, Florko, Serzysko, et les frbies : Bogacz, Muzalewski, Stopinski, Cap, Drygas.
Ils arrivaient a Gross-Rosen, le 30 mars, & une heure du
matin. La premiere semaine passde au camp de concentration
dtait la semaine sainte, a tous points de vue, d'apres le calendrier liturgique et dans la rdalitd du camp ; dans le symbolisme de I'Eglise et dans la vie de nos prisonniers.
Le premier jour, M. Rzymelka regut d'un SS. sept. coups de
pomig la figure ; il eut alors plusieurs dents casses. A T'arrive au camp on leur enleva tout ce qu'ils apportaient : valises, vetements, linge. Pendant cette operation, les voleurs prodigubrent coups de pieds et bastonnade aux prisonniers compltement nus. Puis, nos confrres, avec. les autres internds,
furent amends aux bains. LA, toujours frappes de coups de
pongs et de pieds, et sdrieusement bAtonnds, ils regurent leur

livroe de bagnards, et eurent la tote soigneusement tondue.
Dane la premiere semaine, nos confreres, comme les autres
ddtenus, furent particulibrement maltraites, gifls et battus,
sous a'importe quel prdtexte, et souvent sans aucune raison. On
les appliqua aussit6t aux durs travaux de terrassements. Le
*jour de PAques, 9 avril 1944, M. Rzymelka 6tait designd pour
nettoyer toute la journde les lieux d'aisances. Apres quelques
jours, les jeunes et les forts allrent aux carrieres de pierre et
aux travaux de ciment ; les plus Ages & la fllature. Pendant le
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travail, les caporaux distribuaient encore plus largement coups
de bAton et de pied. C'dtait le sort de tous.
Humainement, ii etait impossible d'endurer longtemps un pareil traitement ; le premier qui suocomba fut Ie pieux et devou6
frere Bogacz, qui, mort le 16 avril 1944, fut aussit.t br016 au
four crematoire. Tout Ie monde a admir6 son indpuisable patience pendant les loogues ann6es qu'il a passees A 1'glise de
Sainte-Vroi en qualite de sacristain ; les confreres ie trouvbrent toujours complaisant et serviable ; les m6mes qualitis
4'ame Je suivirent au campet le firent apprdcier.
Le jour meme de la mort du frere Bogacz, M. Rzymelka Btait
oblige d'entrer a I'h6pital du camp A cause de son ceur faible
et malade. Mais heureusement, il se rdtablit. On le sait, en genBral
at camp, tout, meme I'hopital, etait dispos6 non pour soutenir
la vie du deporte, mais pour la lui enlever.
Au camp de Gross-Rosen est mort egalement notre frbre
Louis Muzalewski ; plus exactement, il est mort, le 20 avril, B
Reichenau, oi se trouvait un detachement (Arbeitz kommando)
de Gross-Rosen. On le contraignit aux gros et durs travaux,
sons la menace implacable de continuelles bastonnades. II tomba
d'&puisement sous les coups de bAtons d'un bourreau, Kalafiarz, qui, deport6 comme les autres, et pr6tendant au poste de
caporal, voulait le m6riter aupres des SS. par des atrocites envers ses camarades de bagne.
Mort egalement & Gross-Rosen, M. Joseph Lenko, le 20 ma. II
etait deja malade du cceur & Varsovie, depuis plusieurs annes
et au camp, ii fut atteint d'une pneumonie. (Quelques jours
apres, le frdre Joseph Stopinski mourut de pneumonie.) II etait
plus malheureux que les autres a cause de son ignorance complete de la langue allemande. II no comprenait pas les ordres et
s'exposait aux continuelles vexations et atrocites de sea fdroces
gardiens, surtout pendant les travaux au jardin.
Finalement nous edmes A deplorer au camp la perte de M.
Wieckiewicz, malade de pneumonie et de dysenterie. 11 fut battu
cruellement par un SS dans cette maladie. II mourut au mois
d'aott 1944. On ne pourrait dire si c'est la maladie qui amena
la mort ou plut6t les mauvais traitements et les atrocites des
SS.
Les autres confrres qui resterent en vie avaient a executer
Jes durs travaux du camp et a supporter les mauvais et barbares traitements des SS. et des capos. Pas un seul qui ait
dehappd aux uns on aux autres. M. Szymanski et M. Rzymelka
avaient 0t6 appliques aux travaux de l'inthrieur, au block. M.
Skorupinski travaillait aux carrieres. M. Ornaf 6tait occupe A
la fllature, puis au a Stubendienst z, c'est-a-dire an service de
la chambre, et finalement comme remplaQant le capo. M. Florko,
M. Bauer et M. Serzysko travailldrent aux carri&res et aux travaux de ciment.
Le 10 mai, arrive a Gross-Rosen, M. Godziek Jean, de Craeovie, de la prison Montelupi. On lui avait r6serve un service
tout particulier ; avec la faucille et le sac, il se promenait dans
le camp pour ramasser rherbe qui poussait sur les pentes des
foss6s et des tranchdes.
On a maltrait6 nos bagnards a profusion, on les frappait avec
des batons, des planches, des fils de fer, avec tout ce qui se

-

173 -

trouvait a port6e de la main. On les faisait a'aocroupir et se
redresser, cmquante fois, cent fois ; tout le monde 6tait autoris6 k frapper. Nos prisonniers etaient battus par lea SS, par les

capos, par le chef du block, par le chef de chambre, par Ie service de chambre, m6me par les camarades de bagne qui avaient
rdussi B gagner la contiance des SS. et dtaient devenus, eux
*aussi, une autorit4 du camp

A partir d'aodt, affluerent at camp de Gross-Rosen les vielimes de l'insurrection de Varsovie. En janvier 1945, les ddport.s regardant de leur camp vers l'est out pu apercevoir l'dvacuation de la population civile de Breslau. Bresiau etait mena-

cde par les bolch6viques. Des milliers et des milliers d'automobies, auto-camions, voitures & cheval, charrettes, des milliers
de pietons sous l'escorte des soldats, se dirig~rent vers l'ouest
par toutes les autostrades et toutes les voies. Au camp fut
donn6 l'ordre : a Resteront au camp soixante capos, et les hommes de service de chambre, et quand tout le monde aura quittd
le camp, on fera sauter les baraquements *.
L'6vacuation co.-menQa a. l'hpital du * Revier a, comme on
disait au camp. EL tout dabord ceux d'entre les graves malades qui, malgrd leur maladie, sont capables d'aller i pied A
la gare, k cinq kilom6tres, doivent le declarer. MM. Rzymelka et
Saymanski sont de ce nombre. Leur train partit le 8 fevrier
avec six mille malades. On partit par Waltenburg, par la partie
nord de la Tchdcoslovaquie, vers la Saxe, dans des wagons de
charbon, des wagons ouverts. Par la neige et la glace, on fit
des centaines de kilom6tres, sans aucune nourriture ; on resta
en route quatre jours. Chaque wagon comprenait cent prisonniers, plus ou moins. Celui dans lequel se trouvaient M. Rzymelka et M. Szymanski en comptait cent neuf. Parmi les six
mille prisonniers du convoi, beaucoup sont morts en route et
a l'arrivde i Nordhauzen-Dora, on tira douze cents cadavres de
ce train. Dans le wagon de M. Rzymelka ify avait vingt et un
cadavres sur cent neuf voyageurs.
Apres un s6jour de deux mois a Nordhausen-Dora, ils furent
men6s a Hanovre, I Celle, a Bergen; pendant ce trajet, ils subirent les plus violents bombardements des avions am6ricains.
Pendant ce trajet aussi, la f6rocit4 des SS, leurs gardiens, no
connut pas de limite. En route, on s'arreta, les SS. firent I'inapection des wagons. On retira des cadavres. Les plus forts ddportes furent oblig6s de creuser un foss6 dans la foret. prbs de
la ligne du chemin de fer. Dans le fosse on deposa les cadavres.
Los SS. flrent ensuite une nouvelle inspection de wagons. On
retira les plus faibles. On les traina pros du fosse. Les SS. s'approcharent d'eux et chacun de ces malheureux malades requrent d'un SS. une balle de revolver. Les SS. tirent toujours
dans la bouche ou dans l'cail. Cette fois on a retire des wagons
cinquante-deux cadavres et vingt-sept agonisants qui regurent
chacun sa balle. Et on faisait cela cyniquement, en presence de
tous les voyageurs prisonniers.
Arrivde la gare de Bergen, on avait cinq kilometres a faire
pour aller au camp de concentration. II fallait les faire A pied.
Quiconque chancelle et ne peut plus marcher est tu6. M. Rzymelka chancelle, il n'en peut plus. 11 tombe par terre. Arrive un
SS. qui lui lance un coup de pied violemment, de toutes ses
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forces. I le croit mort, parce qu'it no bouge plus. La colonne
s'en va, elle est loin. M. Rzymelku se glisse dans le foss6, il
reprend un pen de vie ; passe ume autre colonne, il as glisse
dans les rangs, et avec cette colonne gagne le camp de Bergen.
Avec les deux Laaristes se trouva encore M. Bauer. I resta
h Celle, memo apres leur d4part. Tons sont partis de GrossRosen ; mais qui est arrivd, on ne peut pas savoir. On a entendn
dire que M. Maluszynski est arrive & Bergen.
Le 15 avril, le camp de Bergen fnt libder par les Anglais.
M. Rzymelka et M. Szymanski furent transportes a Celle. De
Bruxelles, puis par
Cele, is se rendirent le 16 mai en avion
chemin de fer, k Lille, de Lille i Paris, et le 19 mai & onze
houres ils arrivbrent A la Maison-MWre, accueillis cordialement
et paternellement par le tr6s honord Pre..
4. Varsovie-Colge. - Nos confr6ree an Collage des Prltres.
Etudiants partagbrent pendant la guerre le sort de la ville. Dans
le voisinage immddiat de la grande 6glise Sainte-CroiS, blotie
sons 'immense clocher de I'tglise, celle maison echappa d'abord aux mauvais yeux de la Gestapo. Au d6but de la guerre,
au moment de la premiere arrestation de nos Messieurs de
Sainte-Croiz, noe confriree du Collage, n'all6rent pas en prison. Certes, is n'avaient pas de colldgiens puisque l'enseigqne
ment sup6rieur avait 4t6 completement interdit par les Allemands. Nos confreres y dtaient a trois, et avec eux le frere coadjuteur, Frangois Grzesiak. Le coll6ge autrefois si imposant pr6sente pendant la guerre entiere un aspect lamentable. Une partie int6rieure de la maison a regu plusieurs bombes d'avion et
est d6truite. Dans toute la maison, les carreaux sont cassýa ;
dans les murs, cA et 1, on volt des fissures.
Mais, dans leur d6tresse, ils ne restbrent pas inactis. M. Baron fut appliqud par Mgr Gall, archeveque de Varsovie, an
tribunal des causes matrimoniales, et M. Skraydelski, rendant
des services inappr6ciables A nos sceurs de la province de Varsovie, comme confesseur dans plusieurs maisons. M. Guillaume
Michalski, le plus eminent des Polonais en sciences bibliques,
souffrait depuis quelques annmes d'une d6pression nerveuse. La
guerre aggrava son mal et amena sa mort en 1943.
S. Crncovie, Kleparz. - Le 15 juillet, furent arrdtls MM.
Krauze, Slupina, Moska, Malinowski, Jedrychowski, Jachim%ak, Przewozniak et le 'frre Stanislas Ploszczyca. MM. Kompalla et Szymkiewicz 4taient absents pendant cette arrestation ;
mais le secrdtaire de la Gestapo, M. Siebert qui se distinguait
par une haine toute particuliere contre le clerg6 eatholique,
leur donna l'ordre de se presenter au bureau de la Gestapo,
rue Pomorska. Ils avaient rdsolu de prendre la fuite et de se
cacher ; mais avant d'exicuter leur resolution, M. Szymkiewiez
alla demander conseil & M. le Visiteur. II dtait & craindre qu'au
cas de fuite, d'autres missionnaires ne subissent des reprsailles de la Gestapo, et ainsi oes deux Messieurs se rendirent an
bureau de la police dans I'aprAs-midi.
Cet oficier de la Gestapo avait une telle intransigeance qu'il
voulait, meme d'aprbs ses caprices, instituer un superieur.
Puisque M. Krauze, sup6rieur de la maison, 6tait emprisonni,
M. Siebert lui-meme nomma le nouveau supdrieur de la maison
en la personne de M. Maluszynski Celui-ci, en la presence du
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tout-puissant officier, n'osa pas le contredire, parce que on no
le fait jamais impun6ment, se rendit aussitht, en loyal et obdiseant fils de saint Vincent, chez le visiteur et lui pr6senta son
eas. M. le visiteur nomma M. Sobawa seul supdrieur de la maiaon de Kleparz.
Tous les dix furent emprisonnes a la prison politique de Mret.lupi, & Cracovie, o i us restbrent six semaines. On ne lea
placa pas dans des cellules particulibres, mais avec les autres
prisonniers politiques, dans une grande salle. Avant guerre cette
prison avait 416 prison militaire, et la salle dans laquelle
dtaient places noe confreres avait 4td la chapelle des prisonniers. Les nazis on firent une prison politique et la chapelle fut
supprime. De leur part on ne pouvait attendre mieux. A nos
prisonniers, il 4taiti permis de recevoir du linge une fois tous
s huit jours. C'est notre maison de Cracovie qui le fournissait Le nombre des prisonniers 4tant tres grand, la cuisine de
sla rison n'y suffisait pas, on chargea les Filles de la Charit6
de nourrir les prisonniers, bien entendu sous le contrOle des
autorit~s allemandes. Par ces deux voies on faisait pdndtrer
parfois une nouvelle de nos prisonniers I la maison, et une
autre de l'extdrieur au fond de la prison, malgre les grilles, malgr0 les serrures et les verrous, malgr6 les fdroces SS. munis de
revolvers et mitrailleuses.
Tout acte de ministfre religieur 6tait d6fendu, mais en caehette on a dit la messe. Presque chaque jour a tour de r6le
un de nos confrAres a cMlObrM, bien entendu sans aube ni chasable. Une sceur glissait vin de messe et hosties dans le linge
qu'un homme distribuait & I'intbrieur de la prison. Cela comportait des dangers et pouvait codter la t1te. Surtout Soeur
Emilie Koenigsmann rendit & ce point de vue des services inappr6ciables, avec une admirable habiletd, un d6vouement h6roiquo et un calme extraordinaire.
Inopindment, on fit partir le groupe de nos confrbres k Auschwits ; on les adjoignit i un convoi de prisonniers qui venait
de Tarnow. Ils sont arrives a Auschwitz le jour-mgme, le 30
aot. La marche dtait rapide, toujours plus pressde, on les
faisait eourir. Les SS, & bicyclette, demandaient d'aller plus
vite. On les battait pendant cette course vers le camp de concentration. Des prisonniers tombaient d'dpuisement ; sans pitid
is recevaient.une quantit6 de coups de pied qui leur enlevaient
le reste des forces. Dans cette marche aoccl4r4e, tomba ainsi
M.Slupina, malade du ceur et ag4 de soixante anas II fut maltrait6 par les SS, Iattu, et recut des coups de pied, mais ces
atrocites ne purent lui rendre la force physique. M. Malinowski
accourut pour 'aider ; le garde SS. repoussa brutalement M. Malinowski et le battit ; il ne put tout de meme pas I'emp6cher
de donner I'absolution. M. Slupina donnait encore quelques signes de vie ; il fut pourtant maltrait6 davantage. Mis dans une
bronette, il fut amend au camp de concentration ddja mort. Le
30 aodt 1940, k cinq heures du soir, on le brfla au four crdmatoire. Le t616gramme officiel adress6 & M. le Visiteur signalait : a Slupina, mort le 30 ao(t, ne pouvant supporter les di!o
ficult6s du voyage.
Les mauvals traitements qui attendaient nos confreres au
camp d'Auschwitz dtaient innmaginables. Les blasphemes con-
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tre bl:-. le i eSacrement, la confession, les insultes, les railieries, les pt flage k leur adresse 6taient continuels. On lear
faisait ex6cu
des exercices fatigants qui, fr6quemment rp4te, amenais
inevitablement la mort chez les Agds ou des
maladies dp .- ur. On les faisait s'accroupir et se dresser alter.
nativenmer on les faisait courir nu-pieds, certains capos vis&rent sa'.nit le clerg6. M. Krause, le plus Agd, d'entre nos confrres dt le plus a soufrir. II fut d'abord au block 9, puis au
bloc'. 3 A. II souffrait d'une hernie et fut appliqud an service
de la chambre, mais son chef de travail etait communiste et
hai: xaies
lp
. .....
'...iuwrirr qui avait souill6 les cabinets.
Let . ai.. ocz exigea u ..
Krause et le forga de 16cher ces
saletes. Le mmme chef punib, it les gens du service de chami
bre en leur imposant des exert. 's particuliers. Dans ces exercices, M. Krause se fatiguait ex '*mement ; il contracta une
congestion pulmonaire, il en mou. -t le 15 septembre 1940 et
fut incindr6 au four crematoire. -. autres confreres furent
destines aux divers groupes des trav ;x, surtoat dans les magasins, dans les briqueteries, et aux t-avaux des chemins. M.
Jachimczak eut le plus & pAtir. M. Moska se blessa les pieds,
surtout par les courses et les travaux et dut, pour cette raison, se rendre A l'h6pital du camp. Heureusement 11 rencontra
un m6decin polonais qu'il avait connu et grace a lui, II fut
soign6 s6rieusement et le sejour a !'hdpital fut prolong6 jusqu'i la fin.
Le 10 dcdembre 1940, nos confreres quittbrent Auschwitz
pour Dachau dans un wagon de marchandises non chauffd, en
plein hiver, par le froid et le mauvais temps. Us partirent par
Vienne et arriverent a Dachau le 12 ddeembre & minuit. Tout
d'abor, nos confrbres crurent Atre mieux qu'A Auschwitz.
A Dachau, il y avail des lits, des chaises, a Auschwitz, il ny
avait ni lit ni cuillere. Mais bientOt la realite les d6senchante.
Les armoires sont propres, les fenetres, le plancher aussi, tres
propres. Mais il faut entretenir la propretd, de faion qu'il n'est
pas permis d'entrer dans le block. II faut nettoyer & l'eau les
sabots devant le block et entrer nus-pieds. A cette occasion
comme d'ailleurs a tout autre occasion, on distribue largement
coups de batons et coups de pieds.
Les pretres, qui 6taient tres nombreux A Dachau, furent appliquds par les autorites du camp aux travaux provisoires et
momentands, surtout a ramasser la neige au camp entier, h apporter les grandes chaudieres a nourriturd~. En fdvrier 1941, le
commandant regut et promulgua l'arret quo les prdtres etaient
exempts de travaux lourds. Les autres travaux, censes d1gers,
furent & executer : trainer les voitures de charbon, nettoyer
et entretenir les chemins, etc.. N'importe quel cape on contremattre venait et demandait un certain nombre de a pfaffen a,
de curds, usant de cette expression pejorative. Le 31 janvier
1941 est dceddd M. Jachimezak, completement Opuisd.
Les pr1 tres polonais dtant tr es norbreux a Dachau, on les
logea dans un block I part, le block 28. On logea dgalement nos
confrBres de la maison de Cracovie. Des prdtres allemands
dtaient en block, vingt-six. Le Saint-Siege demandait par l'intermediaire du nonce certaine libertes pour lee pratres catho.
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liques, surtout la libert6 de cd61brer la messe. A ces d6marches,
on fit la sourde oreille. Des nouvelles demandes furent pr6veques d'Allema.
sent6es an gouvernement du Reich par los
ge. Les pr6tres allemands obtinrent de dire la messe une fois
pgr jour, les autres de I'entendre, d'etre libres des gros travaux,
U dire leur brdviaire, etc.. Toutes ces faveurs resterent interdites aux pretres polonais du block 28, par cons6quent aussi &
nos confreres.
Au debut de I'annue 1941, le chef du camp annonga : a Ceux
qui declarent Wtre Volksdeutsch, et optent pour la nationalitA
allemande, seront places au block des pretres allemands, ils
auront la faveur de dire la messe, et seront dispenses de gros
travaux, etc-. On attendit plusieurs jours. Pas un soul pretre
polonais ne se preta k cette tentative. Furieux de cette deception
le haut dignitaire du camp proclama : .A partir d'aujourd'hui, vous n'4tes que de simples prisonniers, et vous travaillerez dans toutes les equipes des travaux. * Et, dans ces dures
conditions, ils pass6rent les annees de 1941 k 1943. Encore usat-on dune toute spdciale cruautd k l'egard des pretres polonais.
IIs 6taient obliges de travailler dans l'agriculture du camp, dans
le jardinage, dans ls btiments, etc.
M. Moska travaillait dans une filature. M. Malinewski etait
appliqu6 aux travaux des bAtiments, au nettoyage du camp,
dans la salle des chaudibres, dans les cables. M. Szymkiewicz
avait un poste de voiturier, pour le service du nettoyage du
camD ; pendant les ann6es les plus difficiles, connues au camp
sous le nom d'annees de faim (1942-43) ; en cette qualitY, il
jouissait d'une certaine liberte de mouvements ef avait par
consequent la facilit6 a d'organisera ; c'est une expression intradpisible mais c6l6bre dans la vie des camps. II travaillait
aussi & I'agriculture,-et pendant le travail, les chefs d'quipe
battaient et frappaient et donnaient des coups de pied. M. Przewom•iak travaillait surtout au Plantagen-Kommando.
M. Dukiel est arrive I Dachau en 1943 et fut engag6 aux travaux agricoeas. II a 4t6 emprisonn6 & Zakopane ot la Gestapo
l's amen6 de notre maison d'Olcza. Puis il resta un certain
temps en prison k Tarnow, et de lA il arrive & Dachau et fut
Craastreint aux travaux agricoles. M. Kowolik etait arrtil
covie a notre maison de Stradom, en 1942.
Dans les amnes de famine, presque tous les prisonniers
avaient les pieds enfils et souvent converts d'abces et d'ulceres.
En m6me tenips, s6vissaient les maladies contagieuses : typhus,
dysenterie, gale. Des milliers de prisonniers sont morts de faim
et de contagion, et pourtant la f6rocit6 nazie s'est encore decid6e h faire des experiences sur les d6portes, soit malades, soit
bien portants, comme sur des pigeons on des cobayes Presque
tous nos confreres ont eu la gale. On prdtendait la guerir en
interdisant toute nourriture.
La faim devait rendre la sant6. M. Przewozniak out le typhus.
M.Malinowski eut en 1942 une pneumonie, en 1944, le typhus.
On lui fit I'injection du phlegmon. Cette injection fut faite
dgalement A M. Szymkiewicz. Notre frere Stanislas Ploszczyca
requt l'injection de la malaria. Les coups de pieds, lei bastonnades, les mauvais traitements taient en usage, meme k l'hpi-
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tal, m6me & I'6gard, des malades. En de pareilles conditions
rien d'6tonnant & co que la mortalit6 fut tres grande.
'ai mentionne la mort de M. Jachimczak.
En 1942, est d6c6d6 M. Calka. II regrettait vivement la mission de Chine et no revait que le retour & cette belle euvre ;
il travaillait a I'6quipe des ouvriers agricoles ; ii est mort de
faim et d'6puisement.
Les gardes SS. usaient parfois de ruses perfides. En mai
1942, ils annoncent que tous ceux qui ne peuvent pas travailler
doivent se pr6senter. Plusieurs prisonniers se presentent, convaincus qu'on leur donnera un travail 16ger, parmi eux etait
M. Jedrychowski. Us furent terriblement ddGus. Les gardes SS
frent venir de l'h6pital les dclopBs de tous les blocks ; on ramassa les invalides, puis avee eux on fit ranger les prisonniers
no pouvant pas travailler. On les amena tous hors du camp, le
3 mai 1942. Is ne sont plus revenus. Us furent tous excutds ;
seuls rentrbrent au.camp les gardes SS. et leurs chiens. Puis ce
fut le tour de M. Kompalla ; il avait 6t6 reconnu phtisique, aussi
itait-il au block des invalides. II fut transporth on ne sait pour.
quoi B i'hpital, 1 il fut directement tud par une injection
mortelle ; c'atait le 1i decembre 1942. M. Szadko, le supdrieur
de Pabjanice, appartient malheureusement aussi & nos chers
d6cdds de Dachau. M6me an camp de concentration, il avail
su garder son naturel trbs sympathique, toujours serein, portd
Ila galtd et aussi A dgayer les autres. II travaillait avec I'equipe
des agriculteurs ; il avait des crises de faiblesse et parfois s'dvanouissait. Survint une maladie de reins et notre confrmre
mourut A I'h6pital le 2 f6vrier 1943.
A partir de novembre 1942, il fut permis aux ddportos de recevoir des colis-postaux ; 1'dpoque de la famine dtait terminde
Nos confr.res recevaient des colis de la Congregation, des Filles
de la Charite et de leurs families. A Cra'ovie, au nom de M. le
Visiteur, M. Smietana et M. Rzychon dtaient charges de cette
bonne leuvre. Nos Soeurs y mettaienu beaucoup de d6vouement
Smur Emma, Smur Rosalie, Sceur Emilie K6mgsmann.
A Chelnno, Ma Swur Visitatrice s'ingeniait pour envoyer des
colis a nos ddtenus des divers 4amps : A la fin les Seurs de Varsovie, de Lublin, de Kielce y prenaient part. Aussi apris avoir
b6ndfici de la gdndrosit4 des donateurs, les deportes se sentaient mieux et de beaucoup. A partir de l'annee 1944, ils r6sistbrent mieux aux autres inconvenients de la vie du camp,
parce que I'dpoque de la famine dtait passee.
6. Nowt Wies. - En octobre 1939. une partie de i'6cole apostolique, fut requisitionhee par la Wehrmacht, c'est-&-dire la
partie donnant sur la rue Juliusza-Lea. Puis on occupa la maison entiere, Ie 14 f6vrier 1942, et nos confrbres furent chasse8
de chez eux. Les Allemands ne leur ont laiss6 que 'eglise et la
sacristie. Les banes, tables, chaises, tout le mobilier fut jetA par
la fenetre et brl6. L'installation des classes, les laboratoires de
physique furent ddtdriords et ddtruits, une partie seulement
fut sauvde par les soins de M. Smidoda (Jrr6me). L'Ecole apostolique fut changie en caserne du Prince-Eugtne. A r6poque
oh dclata la guerre entre I'Allemagne et la Russie, 1'ecole apostolique fut transform6e en h6pital militaire et I'ancienne chapelle servait de cantine pour les soldats..Nos eonfrbes avaient
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it obliges de chercher domicile ailleurs. M. Grdgoire Janiewski,
sapdrieur de la maison, M. Jules Janiewski, l'6conome, et M. JBribe Smidoda s'install6rent au Domn Katolicki; M. Cholewa et
t, Bebak, faute de mieux, se rdfugibrent chez des particuliers.
1 frbre coadjuteur Franciszek habitait la sacristie, pour 6tre
ardien de I'glise ; qualitd dont ii jouit ddjk depuis quarante
&DS.

I'activit6 dans la paroisse dtait fort r6duite et restreinte an
strict ncessaire ; 'cole apostolique liquide, les 616ves dispereds, 'enseignement secondaire en Pologne compl4tement
mpprim6. On 6tait Loujours menace d'arrestation. Le'premier
arrt fut M. Zalewski. II se trouvait justement h Opoczno au
moment de son emprisonnement, le 30 aoLt 1942. II fut eeroud
& Ia prison de Tomassow. LU, pendant I'interrogatbire, il fat
batta cruellement A plusieurs reprises par les bourreaux de la
Gestapo, qui voulaient absolument lui arracher des ddpositions
qul n'avaient rien de commun avec la v6ritM. AprLs ces inhumaines barbaries, on le transf6ra & la prison de Piotrkow. Finalement, M. Zalewski arriva au camp de concentration h Oswiecim oil ii resta du 29 septembre 1942 au 10 mars 1943. 11 travaillait dans plusicurs dquipes d'ouvriers, mais surtout dans la
menuiserie, oi I'on fabriquait de grandes caisses i munitions.
Du 12 mars 1943 an 20 dcdembre 1944. ii fut internd an camp
de concentration de Neuengamme, pres de Hambourg. II fut oecup6 surtout aux tuileries ; il fallait charrier des briques soit
crues, soit cuites, on exigeait de lui le charroi quotidien de
dix mille briques. II y avait quelques diff6rences de traitement
entre les deux camps. A Oswiecim on battait davantage, i
Neuengamme on exigeait plus de travail. A Oswiecim, il y avait
beaucoup de compagnons ecclsiastiques, a Neuengamme, il dtait
le seul pr4tre. -Plus tard, vers la fin de son sejour, arriverent
des prttres frangais et beiges. A Neuengamme aussi, le climat
etait mauvais, et encore avait-on oblig6 les ddportds A prendre
leurs repas toujours dehors.
De Neuengamme, M. Zalewski fut transportd k Dachan oh iI
arriva le 22 ddcembre 1944. De la maison Nowa-Wies, le second
arretd fut M. Bebak. Son s6jour en prison fut de courte durde.
7. Wibso. - En 1941, les bolcheviks quitterent Wilno, chasses
pr les Allemands. AussitOt la Gestapo se mit & l'euvre. MM. Zienski, Myszka, Konieczny et Lada, avec leur sup6rieur, M. Sowinski, urent arretes. Avee eux quatre fr6res coadjuteurs.
Tous restbrent ea prison & Lukiszki rhiver 1941-1942. Api'Es six
mois, on let plaga avec les professeurs de 1'Universit6 de Wilno
i Soltupie, pros de Kowno en Lithuanie, ot les plus Agds s'occupbrent de vaches et de Phevaux et les jeunes travaillaient
comme bAcherons dans la foret. Apres in an, les plus Ages furent lib6rds. M. Sowinski et M. Zielinski rentrrent & Wilno
dans leur maison et 6glise. Ils trouvbrent la maison daas un
4tat lamentable. Tout dtatt vold et pilld, absolument tout Eux6mmes dtaient rentrds affamds, en sordides costumes civils, ddchirds en lambeaux.
.. Myszka, lib4rd, partit dans son pays en Pomdranie. A cause
do son Age fut iib~rd dgalement le frdre coadjuteur, Stanislas
Kandratowicz. Les autres pretres et freres, plus jeunes, restbrat encore jongtemps & leurs travaux forces.
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Entre temps, M. Ciszowski (Stanislas) mourut de phtsie i
le frre Cesair
Wilno, rue Rossa. Un peu plus tard, est d6c6de visant
nos misKaminski, le soul qui ait dchappe & la rAfte
sionnaires. Au moment de lenlbvement, qui vida entierement
la maison, ee frere etait en ville pour une commission avec
voiture et cheval ; inform6 de la catastrophe il se garda de
rentrer et resta chez le curd de Kalwaria. C'6tait un tres fiddle
frere coadjuteur de la Congregation.
8. Cracovie. Stradom 4. - La maison de Cracovie fut atteinte
la dernitre, mais peut-6tre aveq plus de violence et avec lea
plus funestes consequences pour l'avenir de la province.
K. Constantin Michalski fut la premiere victune ; avantA4
emprisonnb, le 6 novembre 1939, avec les professeurs de IUnlversit6 de Cracovie.
Les grandes dcoles furent fermnes, toutes les hautes etudes,
tout enseignement supdrieur universitaire interdit aux Polonais. Le nouveau regime scolaire fut inaugurd et promulgu6 de

maniere originale.
Le Gouvernement gdenral a d6j& 6dtcrdd. Le Dr Frank, nom.
md gouverneur genral, s'installe immediatement au Wawel,
chateau royal de Cracovie. A travers la Pologne entiere cette
installation fut ressentie comme une profanation de ce sancla cathndrale, qui se
tuaire national ; dbs ce moment, I'acc6s
trouve dans le voisinage immndiat du chateau sur la meme colline, etait interdit a I'archevaque de Cracovie, le prince Sapieha.
Or, le Dr Frank s'adressa au recteur de 1'Universitd et pro-.
posa tout simplement : a Monsieur, tout prochainement va venir de Berlin le professeur Muller, qui tiendra un discours sur
les ressemblances et differences de la science allemande et polonaise. 11 y a int6rdt, sans doute, pour vous et pour nous que
vous y assistiez. Je vous prie done de vouloir bien inviter A
rette seance les professeurs de votre Universit6. , Ace moment,
M. Lehr Splawinski, recteur, n'y vit aucun inconvenient. 11 convoqua tous les professeurs. La majorit6 arriva an jour ix6,
6 novembre, a onze heures, dans la grande salle de TUniversit6.
Tous sent lA, il est onze heures. Le professeur Muller ne paralt pas. Onze heures quinze, on n e e voiL pas. Onze heures
vingt, le personnage attendu n'arrive toujours pas. Finalement,
a onze heures trente, la porte s'ouvre & grand bruit. Voiri le
proiesseur Muller et, derriere lui, quantitd d'hommes en uniSforme. Le professeur monte dans la chaire professorale et commence son discours par ces mots : a Messieurs, vous Ates arr6tds ! P Aussitot, les agents de la Gestapo entourent les professeurs, les obligent & se ranger cinq par cinq, lea bousculent, les
frappent et les conduisent &Montelui, prison politique de CraCOvie.
Puis, on les transfere & Sachsenhausen. Le bruit de cette
barbarie se rdpandit dans le monde entier et provoqua une indicible frayeur et la plus vive indignation. Maltrait6, battu, humilik, comme tous les autres ddporths, M. Michalski fut oblige
de signer 'engagement de ne jamais parler de tout ee qu'il
avait vu au camp de concentration, et apres sept mois i' fut
lib6rd. 11 passa le reste de la guerre a Sichow comme aumi nier.
Apres la suppression de toutes les Universites de Varsovie,
Cracovie, Wilno, Lublin, Lwow, Poznan, la Gestapo s'attqua
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aIx seminaires. On permit aux 6vdques de conserver les Grands
.sminaires, mais & condition : I* de ne pas recevoir do nouveaux snminaristes; 2* de se restreindre k 1'enseignement et
formation pratico-pastorale ; 3* d'dliminer tout ce qui eat
thtorique : philosophie, dogme, histoire, etc... La mdme mesure
ful appliqude aux Ordres et aux Congr6gations. Et le superieur
de notre maison de Stradom, M. Weissmann subit pour ce 'incessant espionnage de la Gestapo. M. Siebert, avec son adjoint
Procaer, arrivaient inopinment dans la salle d'dtudes pendant
les legons et contrd6aient l'objet du cours et les manuels. Ils
causaient et entretenaient parmi professeurs et 61ves une extraordinaire terreur, etJeurs fr6quentes inspections veillaient
A ce qu'on ne regoive aucun nouvel itudiant.
Dans ces conditions d'6tudes tres difficiles, nous arrivions
certes a ordonner chaque annde une dizaine de pretres maiP.
peu i peu, les rangs de nos dtudiants s'4claircissaient Notre
6cole apostolique fut occupde par la Wehrmacht et les coliers
dispers6s durant toute la guerre. Notre sdminaire et le scolasticat se vidbrent peu a peu, devant ces mesures draconiennes.
C'est la plus grande plaie infligde & 1'eglise de Pologne ; c'est
6galement la plus grande detresse de notre province, parce que,
m-moe si les choses se ddroulent normalement et favorah'ement
nous n'aurons pas de nouveiles ordmations de prdtres avant
douze ans; c'est-h-dire en 1957.
Le 12 avril 1942, M. Kowolik, lazariste, est arrted par le policier, M. Siebert, ddja cit. Ordonnd prtdre le 1" mai 1941, M.
Kuwolik devait partir le lundi 13 avril 1942 k lezierzany. 1 tfut
pris a Stradom le dimanche avant son depart, a quatre heures
du soir, juste au moment oi l'on eommengait vepres dans notre
chapelle. DdtenU A Cracovie presque deux mois, il fut trans.'rd
i Oswiecim le 6 juin. II arriva & Mauthausen, puis fut transfer a&Gusen ob il resta seize mois, du 16 juillet 1942 au 52 novembre 1944. A cette date, il est revenu k Mauthausen pour un
mois, et finalement il est arrive & Dachau le i" doembre 1944.
Il exdcuta les plus durs travaux & Gusen oh il fut iblig6 de
travailler dans les immenses ;arrires od des milliers de ddportds out laiss6 leur vie. C'est aussi a Gusen qu'il endura le plus
la faim.
Pendant ce temps de vexations contre la maison provinciale,
one dpreuve toute particuli-re et trbe dure, prdmdditde par la
malice humaine et permise par le Bon Dieu, fondait sur la
maison de Stradom. A plusieura reprises, les autoritds nazies
avaient ddja vis6 la suppression de notre maison de Stradom.
Et, plusieurs fois, M. Pawellek, dont se servait M. le Visiteur a
cet effet, fit intervenir l'autorit6 supdrieure pour ecarter le
malheur.
Le 4 ddcembre 1903, samedi A midi, un employd allemand apporta un ordre dorit nous enjoignant de quitter la maison entiWre avant midi, lundi 6 ddcembre. Samedi apres-midi et dimanche, les bureaux sont fermds. On nous fit parvenir 1'ordre
samedi a midi, pour ne pas nous laisser la possibilitd de recoitrir k une autoritd supdrieure. La catastrophe dtait indvitable.
Dýt samedi soir, nous avons commened k transporter la bibliothbque ; elle fut placde dans les galeries de notre chapelle du
eCtd de 1'6pitre. La bibliotheque du Grand saminaire de Kato-
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wioe y trouva 6galement place. Le musde des missions tr6s important fut transportd dans la ehapelle du ctd de rl'vangile ;
lea archives de la province, du secrdtariat, les actes et documents priv6s personnels du c6td de 1'epitre. On travaillait jour
et nuit. La Gestapo nous laissait seulement la chapelle, la saoristie et trois chambres adjacentes destindes h trois confrbres
restant pour le ministbre religieux & la chapelle. Apres ce rude
travail, nous avons commene6 dimanche, dbs six heures dn ma.
tin, a transporter les meubles de la maison de Stradom dans
celle de Kleparz. Pour ne pas nous permettre de temporiser,
lee autoriles intransigeantes nous ont envoyd un dotachement
de quatre-vingts Kalmeuks encadree de SS., aveo ordre de mettre
tout le mobilier dans la rue et de faire vider la maison avant
midi
Inutile de dire que, dans cette hAte beaucoup de choses ont
e6tvolees, d'autres d6tdriordes et perdues. Le transport et ddmdnagement continua toute la soiree, la maison etant deja vidde par les Kalmouks et nos affaires dans la rue.
Des incidents et accidents signalerent cet exode. Plusieurs
camions pr4ts par les autorites nazies circulaient entre les
deux maisons, lundi matin. L'un d'eux est parti de Stradom
charg6 de charbon, de pommes de terre, et de je ne sais plus
quoi. Nous avons constatd qu'il dtait parti de Stradom mais
n'est pas arrive a Kleparz. Et pourtant, un quart d'heure apr6s
le ddpart, il revenait a Stradom se mettre A notre disposition.
n1est evident que le contenu du camion a d6tvendu. Ob ? Qui
le sait ? Inutile de porter plainte.
V'est pourquoi nous avons decide que tout camion charge de
nos afaires serait accompagnE d'un de nos confreres. Jeunes
pretres et etudiants s'y preterent volontiers. Mais voici un accident. M. Chodzidle, jeune pretre, accompagne un camion
charge de banes, de tables, de chaises. Ne trouvant pas de place
ailleurs, il se met sur la montagne de chaises au sommet. II s'y
trouve bien. Le camion marche vite et toujours plus vite par
les rues de Cracovie. La rue Podwale a un tournant ; la montagne do chaises s'incline d'un c6te. Sous le poids, les chaises
infdrieures craquent et du falte de la pyramide, M. Chodzidlo
tombe sur le pavd. Par bonheur, il tombe sur ses mains, et s'en
tire avec le nez cass, la ere blessee et une dent endommagde.
Et nous voici &Kleparz.
M. Sobawa et tous les confrbres de cette maison ont fait tout
leur possible pour nous recevoir fraternellement. Ils dtaient
obliges de se mettre A deux, a trois dans une chambre pour nous
faire place. Les jeunes pretres m~me etaient logEs a six et A
huit Cette amabilit, cette affabilitE avec laquelle on se precipitait pour nous rendre service nous toucha profondement.
Ces sentiments de fraternite eclaterent en flammes plus vives
encore quand M. le Visiteur cel1bra sa cinquantieme annee de
son sacerdoce, le 19 juillet 144. Les preparatifs se faisaient
depuis longtemps a 'insu de M. le Visiteur. Informations, invi6
ons, programme, tout avait dt prdvu,
prepare, coordonnd. Le
61
our-mAme, M. le Visiteur cE
bra
la messe A I'autel de Notrei
Dame de Lourdes,
Kleparz ; lee plus anciens des confreres
faisant diacre et sous-diacre. Les jeunes pretres executerent le
chant a quatre voix. A la messe, A table et a la salle de recrea-
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tion furent presents les confreres accourus de toute la Pologne
pour temoigner. i M. le Visiteur leur soumission, leurs hommrages, leurs meilleurs voeux pour I'avenir, et leur attachement. Et is venaient malgr4 les difficultds 6normes de voyage
k cause des hostilites qui entrbrent I ce moment sur le territoire de la Pologne. Is sent arrives de Varsovie, de Tarnow,
Odporyszow, Olcza, Bialy Kamien, Jezierzany. De Cracovie se
prsenterent tous les confreres.
La province entidre dtait en fete et chantait avec emotion
de grand ceur les actions de graces & la Providence divine de
nous garder en boone sant6 notre cher Visiteur.
K. Sobawa faisait tout son possible avec M. Rzychon pour
La maison de Kleparz
rehausser convenablement la solennitr.
Sh6bergeait ddjk les d6bris des diffdrentew maisons liqui(M.Kolodziej de Bydgoszcz, M. Swierczek de Pabjanice, Matelski, Piasecki et Sienko de Milatyn et tous les confreres de
Stradom) a 6t6 force, par les autoritds nazies, de clder plusieurs
pieces
la disposition de lorgamiation Todt, desormais partout bien connue.
Is occupaient a Kleparz les deux parloirs de I'entresol de la
maison principale et quelques pieces dans une d6pendance avee
acces par ]e jardin. On dtait encore plus serre.
Le ii aobt 1944, vers Ie soir, arrive B.a maison de Kleparz
un employ6 de la Gestapo ; il me demande de le suivre. 11 ne
m's laiss6 que dix minutes pour m'habiller. Je trouvais justemeat Ie temps pour pr6venir M. le Visiteur, que je suis arr4te
et pour lui dire mes adieux. Get homme me disait que ce n'est
que pour un petit interrogatoire que je devais le suivre, mais
je le savais fort bien que de ces interrogatoires on no revient
jamais. Devant la porte attendait un autre homme de police, et
an partit tout droit i la prison Montelupi.
Lt je suis rest6 jusqu'au 28 septembre ; comme ii est facile
I deviner je pensais beaucoup a mes confreres qui y sont arriv6s avant moL Mais, actuellement il n'y en avait pas un seul.
J'Atais tout le temps avec des civils dans la prison de Cracovie.
Bien qu'on nous tit enlev6 Itentrde tous les objets de piet6 :
br6viaire, livre de prieres, chapelet, nous avons pris des le
premier jour I'habitude de reciter en commun les prieres du
matin et du soir. Les fetes et les dimanches, j'ai presidd aussi
un service religieux suivi d'une allocution vers dix heures du
matin. La messe nous a Ate formellement interdite, sous les
peines les plus s6veres, pour tous les participants. Le rdgime
dans notre prison est devenu dernibrement plus s6evre depuis
rarriv6e du nouveau commandant qui, jusqu'A present, avait
0t4 I Lublin. Les Soeurs ne s'occupaient plus de la cuisine et
Soeur Emilie n'avait aucun contact avec la prison : done auoune
possibilit6 de faire parvenir quoi que ce soit.
Le 28 septembre, pour un convoi, fut aipel6 mon nom avec
oelui d'une quantitd d'autres prisonniers. A la gare de marchandises de Cracovie attendait notre train : treize wagons pour les
daportes, deux wagons pour les SS. qui devaient nous accompagner et un pour les provisions. On ne savait absolument rien,
oh l'on partait ; on devinait seulement que le voyage serait
tres long i en juger d'aprAs la quantite des provisions. Tout
a .6t fait en grand secret. Tout de m6me I la gare de marcban-
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dises, on voyait rOder plusieurs personnes, parents des deportbs, mais visiblement intimid6s par la presence des SS. Comment, par qui, ont-ils appris la nouvelle de notre depart, on
n'en savait rien. Ils taient 1a. Ils ont apport6 cigarettes, nourriture, chemises de laine, etc.. Dans les treize wagons, nous
dtions huit cents ddportds, dans chaque wagon, soixante hommes on A peu pres. Le notre en avait soixante-deux. La nuit ii
dtait impossible A tons d'dtre couches sur le plancher. Jetais le
soul prdtre dans notre wagon. Mais on m'a dit qu'il y avait dans
un autre wagon encore deux pretres. Tous les matins et tous
les soirs, on faisait comme dans fa prison : on recitait en commun les prieres. C'est de ma part qu'on attendait toujours IP
signal et r'on obdissait tout de suite. Apres la prirre, on chantail un cantique. Tout ce monde le chantait de grand cour.
L'dlan se communiquait et on entendait !e meme chant dans
le wagon voisin, dans le troisieme, dans tous les autres. Par les
fissures de notre voiture, nous avons vu les enseignes des gares : Kattowitz, Heidebreck, Neisse ; eh bien ! on passait par
ja Silesie. Et puis nous avons remareuu que nous traversions
la Saxe : Plauen, Hot ; et on dtait dejh en Bavibre. Nous sommes arriv6s h Flossenbiirg dans la quatribme journue de notre
voyage.
. Comment m'a-t-on d6pouill6 ? Si je dis : comment on m's
d6pouill6, je n'entends pas par 1I que j'ai dtd ddpouilld, moi
seul, parce que, en rdalitd, on a d6pouill4 tous les ddportes, de
fagon que quiconque a Mt6 doport6 politique a et6 certainement
vold et ddpouilld.
Mais j'entends par la le mode de ddpouillement et sa mesure. Or : comment m'a-t-on depouill6 ? Voici.
Notre train est arrive & Flossenbfirg le dimanche i • octobre. Tout le monde descend. On nous fait ranger cinq par cinq
et ainsi entourds de SS. nous montons par le village vers le
camp de concentration qui est k trois kilom6tres de la gare.
On arrive a la grande porte d'eutrde, gardde par un groupe de
SS. On a constatd que personne ne manque. Les SS., toujours
le fusil chargd A la main, nous conduisent par la grande cour
d'appel, dans une moindre cour encadrbe de quelques baraquements. A l'extr6mitd de la cour, on nous a rangds cinq par cinq
et maintenant on nous fait sortir, mais un & un, devant une
commission munie de batons. Celle-ci demande A chacun d'ouvrir ses valises et colis et de les vider soigneusement. On a
apportd un pen de provisions, I'un du sucre, l'autre des sauc.ssons, un troisieme des fruits, presque tous du pain et.des
cigarettes. Tout cela il faut le laisser devant cette commission,
meme les valises et cartons. De aI on nous fait entrer dans
une des baracues qui encadrent la cour. Elle est vaste. Une
centaine de d6portds y est. Une voix qui, on dirait, provient
d'un tigre mortellement bless6, retentit : i Ausziehen *. , Ddshabillez-vous i, et tous les SS., avec le meme rugissement, rdphtent cet ordre. Qui h6site une seconde a dejA regu un coup de
pied on une gifle. En passant on est forc6 de se d6shabiller et
en passant, on laisse ici la veste, deux pas plus loin la chemise,
encore quelques pas, le pantalon et le reste. Je suis arrivd en
soutane, je I'ai laissae lI o~i res camarades ont laisse leurs

vwtes. Tous sont lh, sans aucun vetement. Autour de nous, les
cris et les sauvages rugissements des SS. maintiennent une nervosit6, un 4tourdissement et une terreur inouie. Nous sommes
volds et ddpouills jusqu'A la peau.
Mais le pillage ne serait pas complet. En se ddshabillant, il a
failu garder les montres, I'argent, les documents et toutes les
choses precieuses pour les deposer. Tous, compl~tement nus,
sur un seul rang, nous d6filons devant deux tables : sur l'une
on depose les documents, sur I'autre les montres, 'argent et autres cnoses de valeur. On ne les reverra jamais.
Tout se passe ave r'accompagnement des cris etourdissants,
et des coups de baton des SS. Plusieurs d'entre nous out au
co une mwdaille A chainette. Cela excite la fdrocite des SS. qui
arrachent mddailles et chainettes et ies lancent par terre.
On nous a chass6s de la baraque et dans la cour on nous
range de nouveau. Encore une commission de voleurs nazis,
nous sommes obliges de paraitre un & un devant cette commission et chacun est obligd d'ouvrir et montrer les mains,
d'ouvrir la bouche, de hausser les coudes et les voleurs SS. regardent atlentivement s'il n'y a pas quelque part un objet prdcieux cach4. Ils nous fouillent et recherchent partout entre les
doigts des mains, sous les bras, dans la bouche et.. partout, je dis,
partout. A Dachau, la m6thode a ete perfectionnde.
A lentree des nouveaux deportds on les a laiss6 passer par
une quantite de contr6les, mais le principal en dtait une soigneuse constatation par derit et par dessin des dents d'or dans
a bouche des ddports. Aprbs la mort et avant de confier les
oadavres au bourreau du four crematoire, on arracha les dents
aux d6portds morts, d'apres cette liste.
La vie au camp de concentration.
Une ohose qui se pratiquait dans tous les camps de concentration, c'est le triage de prisonniers pour fournir la maind'cuvre aux usines. Presque tous. les jours on faisait au camp
ce triage. J'en garde un en m6moire, tout particulibrement.
parne qu'il coincidait avec le retour de nos camarades de bagne. C'dtait le retour des malades et des cadavres de Hersbriik.
J'Btais encore & Flossenbiirg. L'Arbeits-einsatz, c'est-A-dire
Iemploy4 SS. pr6pos4 A choisir les ouvriers, nous fit ranger
sur la grande place d'appel. Un par un on nous demanda quel
Rtait notre metier. Les anciens prisonniers m'ont donn6 par
amitid le bon conseil de declarer n'importe quelle profession
(par exemple, commerpant, employ6 de bureau, professeur), parce que si je disais pretre, je m'exposerais & des tracasseries et
des persdeutions inutiles. Mais quand arrivait mon tour, je
disais toujours : a pretre catholique o, decide non seulement
de eueillir les avantages du sacerdoce, mais de subir 6galement
les moins agr-ables consdquences et les desavantages causes
par la qualitd de pretre.
Le triage des aptitudes etait loin d'etre termind quand arriva
un transport de d6portes de Hersbruck dans la r6gion de Nuremberg. Hersbruck dtait un Arbeitskommando de Flossenbiirg,
e'est-k-dire, pour les travaux a exdcuter a Hersbruck. C'est le
eamp de Flossenbii-g qui fournissait la main-d'euvre. Ce transport, qui est arrivd h ce moment a Hersbruck dtait des plus
.lamentables, c'6taient des ouvriers qui, il y a & peine un mois
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sent partis de chez nous, de Flossenbirrg & Hersbruck, mais
maintenant, fatigu6s, malades, ils n'taient pas capables de travailler, c'est pourquoi on les a renvoyes pour les remplacer
par d'autres.
Ils sortent de f'6tablissement de bains. Ils sont tous nus. Ils
tralnent, courbds, maigris, faibles h I'extrdme degrd, demi-morts.
Ils 4taient quatre cent cinquante. Quelques instants apres
cette procession en venait une autre. De 1'rtablissement de bains
on apportait quatre-vingts cadavres. Aux bains, ils sont encore
entrds avec une dtincelle de vie, mais sous le dourant d'eau, elle
s'est eteinte.
Le service des bains tralnait les cadavres par terre, tirait
des mains on des jambes, sans le moindre respect pour les
morts. On les jetait contre Ie mur de l'6tablissement tous nus
et ce monceau de cadavres se dressait IA devant nos yeux pendant deux jours. On peut s'imaginer quelle funeste impression
s'emparait de nous.
Le SS. m'a trouv6 bon pour l'usine d'avion Messerschmitt et
on est parti avec quelques centaines de deportes & MFilsen pr&s
de Zwickau, on Saxe. Cette usine etait bien camouflle, aussi
elle n'a jamais subi de bombardement II y avait des Russes,
des Polonais, des Tcheques, des Frangais, toutes les nationalites, mais lee plus nombreux itaient les Russes. Je fut ddsignd
comme interprete de plusieurs langues, au service d'intdrieur
du block. Avec une visible sympathie, les Frangais s'adressaient
& moi, parce quo ne comprenant pas la langue allemande, ni les
ordres, ils s'exposaient I des vexations de la part des autorites, et aux railleries de l'ecrasante majorite des camarades
russes. D]s mon arrivde cette situation changea radicalement
J'tais heureux d'apprendre de leur part cette constatation des
choses. On est vraiment heureux d'amener un petit rayon de
soleil dans les tunbres du bagne.
Mais, apr&s un mois de s6our & Miilsen, je fus renvoy a&
Flossenbfirg. Avec deux autres prtres polonais, le PNre Marcel, et
M. Krywult, on m'a plac6 au block 23. Ce block fut une salle
d'attente entre la vie et la mort, entre camp on transport.
Apres mon rappel de Milsen, j'ai dA egalement attendre an
block 23. La choee la plus saillante aux yeux, c'est le grand
nombre de .aibles et de morts. Tous les matins on contrla les
lits et on ramassa les morts. Les cadavres furent mis pres de
la porte de notre blocd I'un sur I'autre ; aussit6t on leur enleva
tous les vetements et on les laissa nus jusqu'au moment od
les porteurs de cadavres venaient pour lee porter au four crematoire.
Un matin, j'ai regardd avec une indicible tristesse ce tas de
cadavres. Et voici ce que j'apercevais : soudain un genou se
dresse pour retomber bient6t. Monr tonnement est sans pareiL Une minute apr6s, une tWte se leve, une bouche s'ouvre et
respire profond6ment, mais lea yeux regardent avqc une douleur infinie et avec une faiblesse que rien ne peut exprimer.
Cela me faisait frissonner. C'dtait macabre. Je n'oublierai jamais cette scene. Je me suis rendu cbmpte que parmi les cadavres on a entasse quelques-uns qui n'dtaient pas encore morts,
et tout de m4me on les a jet6s sur le monceau des cadavres.
11 6taient trop faibles pour se sauver, trop faibles pour crier.
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am secours, et o'est pourquoi ils attendaient 1A lea porteurs de
cadavres qui vont les amener au four erdmatoire. Vous devinez
que ce que j'ai vu m'impressionna vivement et que je vois aujourd'hu encore ce genou qui se remue et cette tete de cadavre qui se 16ve.
De Flossenbiirg on m'a envoye avec trois pr6tres polonais au
camp de concentration de Dachau. A la simple nouvelle que
j'6tais destin6 & Dachau, j'6prouvais une grande joie, du fait
qu'au camp de Dachau, je trouverais mes confreres. Je le savais bien, qu'ils 6taient & Dachan ; on avait des nouvelles
d'eux ; on leur envoyait des lettres ; on faisait des colis postaux pour eux. On ne savait pas grand chose sur leur vie au
camp parce qu'il leur etait ddfendu de donner des nouvelles
exactes. Mais tout de m6me on savait quelque chose. Seule, la
pensde que je lea reverrais bientOt me faisait plaisir. Pendant
fout le temps de mon bagne, je ne voyais pas un soul de mes

confrbres, ni h Montelupi, ni & Flossenb•rg, ni & Milsen. Enfln
on lea verra.
Aprbs quatre jours de voyage, nous sommes arrives & Dachau, le 23 docembre, A neuf beures du soir. La nuit, ii fallait
passer & l'dtablissement de bains, ot on nous a change de v6tements.
Le 21 d6cembre, nous 4tions conduits au block 19, pour y rester vingt et un jours en quarantaine, & cause de maladies contagieused qui sevissaient i Dachau. Quel fut notre dtonnement
r4ciproque quand je rencontrai an meme block M. ZalewskL I1
y dtait arrive la veille, venant du camp de concentration de
Neuegammo, pros de Hambourg, et je n'avais meme pas soupeonn4 sa pr6sence & Dachau. Le lendemain, les autres confreres qui depuis longtemps restaient au camp de Dachau, sont
venus b notre block de quarantaine : MM. Moska, Malinowski,
Przewozniak, Szymkiewicz, Dukiel, et le frbre Plosacyca. On
avait beaucoup & se dire. On s'est regarde avec attendrissement
en constatant les diffTrences de santi et de tenue extdrieure,
aprBs cinq ans de prison, de privations at d'atrocites. Ma joie
fat immense. Les confrrres etaient obligds de respecter la quarantaine de notre block i9 et de so retirer vite. J'ai retrouvd
un sentiment qui m'avait quitt6 depuis longtemps. Jusqu'k ce
moment j'etais entoure d'hommes d'une hostilit feroce ; on
earencontrait que lea mauvais traitements, les coups de pieds,
les regards sauvages et ennemis On se sentait nartout 6tranger,
prisonnier, abahdonnm. Ici pour la premiere fois en captivite,
j'aurais presque dit que je suis & la maison, que je suis chez
moi ; on se sentait en famille.
Et pourtant on etait an camp de concentration;
Enfin, apres la quarantaine, on nous transporta au block 28.
occupe par lea pretree polonais. C'etait le block de nos confreres prisonniers.
Les circontances quti me caus•reat le plu de peine. - Toute
la vie an camp etait organisde de faqon i nous entratner vers
i4 mort. Et je ne penu pas dire & nous donner une mort lente

et certaine, parce que sa je devais ajouter a ces mots une ex-

plication, je serais oblige de dire : & nous donner la mort certaine et le plus tOt possible.
Quelles
En effet, on m'a posd souvent cette question :
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dtaient les pratiques qui vous causbrent au camp le plus de
peine ? - Toutes, toutes. a
II y en avait pourtant qui occupaient le premier plan :
I* C'est tout d'abord Ie sommeil. Oui, vraiment, le sommeil.
Dans les conditions normales de la vie humaine, le sommeil rafratchit, refait l'homme, lui rendant force, vigueur, qua les
peines de la journ6e lui out fait perdre. Mais c'est ainsi dan
les conditions normales. Ici, au camp, regardez comment on
dort. Dans un lit de un metre quatre-vingt de longueur sur
quatre-vingt-dix centimitres de largeur, on nous a place trois,
hommes. Pag un soul d'entre nous ne peut se coucher sur le
dos, un soul moment de la nuit. Autrement on prendrait l'espace aux autres. On est couchd comme les sardines dans leur
bolte. Et si quelqu'un se tourne pour se coucher sur I'autre
c6t6, tous les autres sont forces de faire de m6me. Pour ne
perdre aucun centimetre d'espace, celui du milieu a la tWte o~
les autres ont leurs pieds, encore comme les sardines dans leur
bolte. Mais cela a Finconv6nient que parfois, si le voisin n'est
pas assez propre, on rdve le camembert ou le fromage de brie.
Plus encore. II y avait toujours trois Stages de couchettes
et si serries qu'on ne pouvait jamais etre assis sur son Ait,
parce que ddja I'autre etage vous heurte le front.
Dans des conditions pareilles, ce n'est pas seulement lespace
qui manque, mais aussi et surtout I'air qui fait d6faut : la respiration devient p6nible, atroce.
20 La nourriture. Bile est tellement insuffisante qu'on a,
pendant la journae entiere, la sensation de faim. J'ai vu des
camarades qui mangeaient tout, ils cherchaient dans les dgouts,
ils mangeaient des salet6s. J'en ai vu qui mangeaient des choun,
des feuilles de betteraves, des feuilles d'arbres, l'herbe. Et ne
croyez pas que c'6taient quelques primitifs, non j'ai vu des
hommes de haute civilit6 dans cette attitude de faim. 1 y en
a qui sont devenus fous de faim.
Je jouissais encore de la libertd quand un de mes amis est
revenu du camp de Dachau en 1942. Des pieds jusqu'aux genoux il dtait convert de plaies, c'6tait la consdquence de la
faim. Aprbs quelques mois de libertd les plaies ont disparu
a Mais, me dit-il, a table je suis gen. J'ai faim, j'ai toujours
faim. Je mange trois fois plus que les autres et j'ai faim. Derriere les morceaux dresses sur mon assiette, je disparais. Cela
me gene. Je n'aime pas a etre A la table avec les autres qui mf6nent une vie normale. J'ai faim. Je prends les repas chez moL
J'ai une faim de loup. m Et c'etait M. Salamucha, professeur
de philosophie a l'Universit6 de Cracovie, d'une parfaite distinction et maltrise de soi.
3* La proximit6 du four crematoire. - Tout camp de concentration avait son four crmatoire. II travaillait nut et jour.
La fumbe etait visible de partout. L'odeur de cadavres brl1s
se rdpandait I toutes les heures. Ia nuit, pendant le sommeil,
on respirait cette odeur. Dans la journ6e, quand on distribuait%
la soupe et que les deportse affamss commengaient A prendre
leur maigre nourriture, Ie vent apportait la fumee du four cr&
mateire, et, avec la soupe, on avalait I'odeur de la graisse humaine brdlee.
4* Lea maladies contagieuses. - Le typhus, la dysenterie et
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autres contagions, une fois qu'elles avaient dclat6 au camp
faisaient des ravages. Des centaines et des milliers en furont
victimes.
5f Les tortures, les coups de b&tons et coups de pieds. C'est l'accompagnement inseparable de la vie du deport4.
Pendant le travail, on est battu ; vous portcz de lourdes
pierres, vous Ltes battu ; vous ne pouvez plus, vous 6tes batlu.
Pendant la distribution de la soupe, trbs liquide, on distribue
des coups de batons. A I'appel, le matin et le soir, une nouvelle
occasion d'utiliser le baton sur le dos des prisonniers. A I'entr6e
do block et A la sortie, on regolt des coups de pieds. Au rdveil
an bat, a l'heure du coucher on bat. Des plaies, des blessures,
du sang, vous en voyez partout A chaque instant, on est menacd des coups de pieds, des bleus, des meurtrissures.
Sous le polds de ces coups et aes cris sauvages, on se volt
tellement humili6, d6primd, abattu, que cette menace perpdtuelle constitue un des plus grands malheurs dans la vie des
ddportes. Jour par jour, fould aux pieds, a chaque instant gronde par des paroles les plus d6gradantes, malmene et maltraite
de facon la plus brutale, battu comme un chien, on se sent parfois plus malheureux qu'un chien. Privd6 e toute dignite humaine, bless6 dans ses sentiments les plus intimes, on se prend
&envier les betee qui ne sont jamais trait6es de maniere pareille.
Vous pouvez vous imaginer quel Bnorme soutien et quelle
precieuse consolation on trouve dans la foi et la priere.
Quelques heures avant notre liberation (nous dtions libdrds
par les Amdricains, Je 29 avril 1945, a six heures du soir), ce
mAme jour 29 avril, mon compagnon d'infortune A Dachau,
M. I'abbd Cegielka a recu, I sept heures du matin, l'ordre de
transporter des cadavres de la gare de Dachau au four crematoire du camp. II se rendit aussit6t B la gare avec quelques
autres prisonniers qui devaient l'aider dans ce travail. Ce qui
se prdsentait a leur vue dtait affreux. Deux trains dtaient lA,
arrives du camp de concentration de Kaufering, a cinquante kilom6tres de Dachau. Ces deux trains sont partis de Kaufering
avec plusieurs milliers de prisonniers..
Le 28 avril, les trains sont arrrivds en gare de Dachau. Un
groupe compact de neuf cent vingt-six hommes, je ne dirai pas
trIs bien portants, mais passablement vivants, pouvaient hier
quitter leurs trains et, sons la garde des SS. furent amends
dans notre camp. Mais, le reste.. le reste.. ra veut dire la plus
grande partie, ne pouvait plus sortir du train. Ils dtaient morts.
Les wagons 6taient pleins de cadavres. I fallait transporter
maintenant les cadavres dans plusieurs voitures an four crdmatoire du camp.
M. l'abbe Cegielka se mit a l'ceuvre avec ses camarades prisonniers. A peine a-t-il commence a retirer quelques cadavres,
.un cadavre retrouvre sa voix et dit : a Vous parlez'polonais
entre vous ; vous n'7tes done pas des Allemands. Vous Ates des
Polonais ? - Mais, oui, monsieur... Et qu'est-ce que vous faites
parmi les cadavres ? n Et voici ce qu'on apprend de lui : A
Kaufering, les deux trains furent remplis de bien portants et
de malades, meme mortellement malades. Le voyage fut long,
non par la distance, vu qu'il n'y avait que cinquante kilomb-
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tres, mais long & cause de difficultds ; on voyageait depuis
plusieurs jours a cause d'enormes difficultes : bombardemeats
d'avions, rails et pont sautes, etcBeaucoup d'entre nous sont morts pendant ces quelques
jour. Vu lea longs stationnements on la marche tres lente des
trains, plusieurs voulaient on proflter et s'dvader. Aussit6t, par
les SS. fut ouverte la fusillade contre le wagon oh l'on essayait
I'6vasion. Meme si, par curiosite, une tAte se laissait voir &
l'ext6rieur du wagon, les SS. tiraient imm6diatement. Sous
n'importe quel pritexte les SS. tirerent. Les survivants avaient
et6 toujours exposes au danger des balles ; seuls on a laiss6
les cadavres sans les incommoder. Et c'est pourquoi lui, ce survivant n'a pas quitte le wagon avec les vivants, mais ii eat
rest6 ici parmi les cadavres, au-dessous des cadavres, parce
qu'il se croyait plus sOr de garder ici la vie, que s'il allait
avee les vivants sous la garde des SS. Ce survivant s'appell]
Casimir Rabinski, venant de Varsovie.
AussitOt, M. l'abbd Cegielka visite wagon par wagon et partout it crie et demande, k haute voix, s'il y a quelqu'un parmi
les cadavres, qui soit vivant. On en a retird encore plusieurs.
Enfin, le 29 avril, delivrbs par les Americains, nous 6tions traneferes en camion, d'abord le 27 mai, sur le lae de Constance, puis,
le lendemain, sur Mulhouse, ou l'on nous accueillit avec enthousiasme. Notre trajet sur le sol frangais, par Belfort, Chaumont,
Troyes et Paris, nous a laissWles meilleurs souvenirs. Un de mes
confrbres-bagnards me disait : de 'enfer nous entron au paradiu.
Le plus cordial accueil nous etait reservd & la Maison-Mere : le
trbs honord Pbre nous reout A bras ouverts, et M. Piet nous assura
la plus fraternelle hospitalitd. Chacun d'entre nous, maltraitd et
malmend jusqua' ce moment, apprecie avec attendrissement l'amabilite de nos confreres de la maison oh nous entrions le 29 mai
Apres 'enfer, vraiment c'dtait le pardis.
Conclusion. - Si je devais dtablir un raccourci de toutes les
pertes de notre province, de faQon qu'on puisse, d'un seul coup
d'ail se rendre compte de ses victmnes pendant la guerre, je
serais oblig6 de le faire comme suit :
Cracovie-Stradom. La maison compl6tement confisquie, tons
les confrAres chassas, cinq confrbres en prison on au camp de
concentration, asminaire et scolasticat ferm6s.
Cracovie-Kleparz. Onze confreres ddports,- le supdrieur et
quatre autres confrbres assassines et morts an camp de concentration, la maison nous est restee et a hospitalis6 les naufrag6s des cinq maisons conflsqudes.
Cracovie-Grand sdminaire de Katowice. La maison confisqude,
les confr.res chassas, le supdrieur deporte. Le s6minaire brAld.
Cracovie-Dluga. La maison confisquee, les ddpendances Pradnik et Czerna confisquds, un confrere deporte.
Cracovie-Misjonarska. La maison confisqude, les confrAres
disperses, I'eole apostolique fermde, deux confrbres duportes.
Wilno. Tous les oonfr.res d6 port6s, les 6elves disperses.
Bydgosz. L'dglise et la maison confisqus, toutes les oeuvres
aneanties. Quatre confrbres massacrds, les autres disperses.
6
Pabjanice. L' glise
et la maison conflsqudes, leas euvres rindesn,
•s cnfrbres emprisonnes, le superieur mort au camp de
concentration.
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Varsovie-Sainte-Croix. L'glise et la maison en ruines, les
conefrres deux fois mis en prison, cinq confrres morts en
arsovie-College. La maison en ruines, un frire mort en
prison, les confreres disperss.
De nos maisons les plus importantes, n nous soot restes que
des d6bris, des ruines, des cendres.
La situation de la Pologne est humainement d6sesp4rde. Avee
ell, la situation de notre province est grave, desesp6ree - humainoement. Nous ne pouvons gubre compter sur les moyens et
ressources humaines. ils sont apres ce nautrage, apres ce ddluge, que nous avons subis, bien insuffisants.
Mais, elle aussi, notre situation an camp de concentration,
avait 6te d6sespre. Et pourtant nous gardions esprance et
confance. Dieu.nous a sauv6s, bien que la mort nous guetta
partout et le four erdmatoire nous attendit A chaque instant
Notre esprance ne nous a pas de6us.
Nos esp6rons. Nous avons pleine confiance en Dieu.
El, puisque sanguis martyrum semea Christianorum, nous
avoos eette confiance que - Dieu aidant - de ce sang, de ces
d6bris et ruines s'6l~vera une nouvelle et grande province.
Guillaume SzYaMlBO
Paris, novembre 1945 .

ETATS-UNIS
SOUS LA CORNETTE des FILLES de la CHARITt:
AU SERVICE DU CHRIST
Emmitaburg (Marylnd), Normandy (Miusori) - Ici et kI.Quand le Christ a dit : a Tout ce que vos faites aec oindre
de mres fres, c'est a nwi que vowu I faites *, il n'a assign anane limite, ni aux services que I'on peut rendre, ni aux per-

sannes qui doivent en banmflcier. La eharit6 catholique, surtout
exerde par ceux qui ont fail don de leur viea Dieu pour la

pratiquer, est sans limite, selon rintention m6me du Christ. Nou

ae trouvons un exemple dans les euvres des Filles de la Charite, congr4gation ob ehaque personne eonsacrde & Dieu ajoute
ar trois vceux ordinaires de Religion, un quatrime engagement
sar : celui de servir les pauvres. Un voyage rapide dans pluaieurs Etats m'a fait constater, et avee quelle joie, que dans mn
py natal, non oins qu'en la plupart des villes d'Europe oit
Ssjourn#, les saours savent se faire toutes &tous pour gagnr
es
mes au Christ. En voici quelques exemples.
A. -- Norfolk, en Virginie, peut etre fibre de son h6pital, un
des plus remarquables des Etats-Unis. Sous son toit ae tronveat
rnsembles des malades de tous les milieux, de toutes couleurs,
de toutes croyanes. Aux yeux des Filles de la Chariti, il n'y a
auonem difference ; tous ont un droit egal aux soins les pus
aot.enx et les plus recherchbs qu'elles penvent o~rir,eomme le
d6Montre Iincident suivant dont e fus 'heureax temoin.
SPar une chaude jourane d'dt - et je puis rassurer, seui
claui qui a vdeu dans cette active cit6 maritime sait e que
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veulent dire ces mots - un nagre aveugle, Ag& de qualre-vingts
ans et plus, fut amend a I'h6pital dans un 6tat lamentable. San
se laisser impressionner, ni par l'odeur, ni par le spectacle repoussant qu'il offrait, la sceur qui dirigeait le service oh on
I'amena se mit &couper sa barbe inculte, nettoyer sa chevelure
pleine de vermine, et lui fit administrer, avec force d6pense de
savon, un bain chaud dont les eaux, sans toutefois lui coonlrer
le bapteme, lui donnerent au moins une certaine dignitd de civilis6. Quand ii out 6O4 bien nettoyd et habill6 d'un. pyjama bien
propre, on le mit au lit. La scour lui apporta alors un 14ger
ouillon et quelques biscuits pour le remonter. (Ne pourrait-on
aller jusqu'k dire, quA' cause de sa consecration i Dieu, la chre
sceur lui administrait-l&, sous forme de nourriture, un v6ritable
sacramental. ?)
Les yeux priv6s de lumibre de notre pauvre noir ne pouvaient
constater le bonheur qui Daraissait sur la figure de sa bienfaitrice, tandis qu'elle lui servait cette ddlicate collation. Mais ii
sentait I'attouchement de charitables mains et entendait sa voix
joyeuse et rdconfortante, alors qu'elle l'invitait a prendre ce
breuvage qu'elle n'avait laisas & personne le soin de lui administrer I
Le vieux negro leva les mains au ciel et s'Icria plein d'dtonnement : a Qui c'est-y done qui me fait tout Ma, comme i que
fsoye wu roi ? Moi que je suis comme qui dirailun hors-la-oI.
Un rire discret accompagna la rdponse : * EA I bien. c'est use
infirmiere, ieil once I a A ce moment, la main du vieillard entra en contact avec une aile de la cornette qui se baissait avee
affection sur lui et il s'ecria : a AA If savais bien que c'tail st
ange aux ailes blanches qu'y z'appellent des Bonner Saurs I Je
les ai vues des tas de fois dans les chaumieres le losg de la cWte I
r sarai bien qu' c'dtait pas une infirmiere comme les auf I Noa,
madame, y a qu'vcus qu'aimiez assez Not Seigneur,pour le retrouter dan aun vieux negro plein de paces I
II s'arr4ta, puis poursuivit, laissant ddborder son ceur plein
de reconnaissance : a Vous le savez, vous, et rous y croyez, rout,
qu'el Bon Dieu, quand i a dit : Faisons 'homme d notre image
et d notre ressemblance,iQa pas seulement voulv dire les Blanes.
IL a voulu dirp tous les hommes et de toutes les couleurs 1 *
Puis, avec toute la soleinit4 des Patriarches de la loi ancienne,
le vieux n&gre, fort de la dignite que lui donne le Christ, leva
ses mains au ciel pour bdnir cette scour qui savait bien qu'elle
rendait service a Notre-Seigneur lui-meme, en soignant ce rebut
de 'humanit.
B - A I'Ecole Saint-Martin, de Baltimore, il y a plus de doume
cents enfants ! Depuis la Bonne Garde jusqu' I'Ecole supdrieumr
Les cours sont gratuits. Vingt soeurs la dirigent, secondees par
quelques laiques ; elles v aident gargons et flles k edifier en
eux un solide fondement d'4ducation religieuse et scolaire. Apre
les beures de cours, les sceurs ajoutent A leur activitd la visite
des pauvres, et ramenent aussi les enfants a leurs families. I
n'y a pas de loisirs pour ces sceurs, ni vacances, ni congds. Lears
seuls cong6s se prennent sons la forme de huit jours de retraite
annuelle, of, par une communieation plus intime avec Celui
auquel elles out voud leur existence, elles se prdparent B uWe
nouVelle ann6e de labeur ardu, mais lellement aimr.
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<.- A la premiere visite que je fls an college SaintJoseph, &
EmUitburg, je m'dtonnai de voir, aussitat la messe termidne,
un certain nombre de semurs et de jeunes flles quitter la chapelle. Comme j'en demandais la raison. on me rdpondit ave6
amabilitd : a Ma chere scaur, nous allons dans les differents
bourgs du voisinage, st quelques villages, oh il n'y a pas d'4cole
catholique, et ot lee gens s'estiment fort heureux de voir quelquefols un pretre leur rendre visite, quand le travail dont ii est
sucharg6 lui en laisse le loisir : nous y enseignons le cate6hisme
aut enfanltset les pr6parons i la reception des sacrements. 81
seulement vous pouvise venir A la cdrdmonie de la premiere
communion & Brnsuwik, dimanche prochain I Pais ce sera la
confirmation &Petersevie. Ensuite, la procession de la F4te-Dieu
i BohNsck I Tenez, venez voir les corbeilies que nous avons pr6pardes pour les petites filles qui vont jeter des fleurs I Les grandes 416ves du college nous aident dans ces ceuvres. Elles out
time fond6 une caisse qui leur permet d'offrirk d6jeuner aux
enfants qui font Il sainte communion I Quelle foule bigarr6e
nous y voyons quelquefois : des blancs, des noirs.. et A l'occasion,
meme des jaunes I a En consid6rant les visages joyeux des scours
etdes jeunes filles, j'y trouvais un t6moignage suffisant de leur
conviction profonde I Oui, c'est bien au Christ qu'elles pensaient
donner ee qu'elles donnaient aux ddsh4rites.
<(uvre admirable, pensais-je. Mais, k cause de mon expdrience
d'nrope, toute recente encore, ot acquise durant de nombreuses
annes de r6sidenoe A la Maison-Mtre des Filles de la Charit4
(une veritable ruche pleine d'activit6 pour les pauvres chez eux.
et pour toutes les auvres sociales dont I'aetivit4 se deploie en
dehors de l'Inslitut), une question se presenta d'elle-m=me sur
mes lvres. Je tAchaia de la poser avee d6licatesse : a L'cole,
lee vacaaes etltout le reste, ont-ls quelque influence sur la vie
de es gels ? a
D. - Beaucoup d"endroits visitds me fournirent une rdponse,
voeti cele de Chicago. L'Vole Saint-Patrick a un voisinage tout
Stfait commercial eL mime & certains dgards peu recommaadable, presque autant que celui constat6 par moi A Sainte-Marie
de Baltimore. Accompagn6e ds scours, je me rendis d'abord & un
a df the street darb *, comme son nom I'indique, une maison
do &refuge a oh )'on peut so rendre pour fuir l a rue *, sej
dangers, ses promiscuites. Cette couvre est dirigde par des scours,

Veeonddes par des laiques.

A notre arriv6e dans ce vaste difice, des enfants de tous Ages,
entre six et quatorze ans, entraient en foule dans le hall. Nons
y-tamesaccueillie par de joyeux : Benjour, ma scour I Beaacoup d'entants semblaient descendre de Mexicains et d'Italiens.
Mais il y avait assez de frimousses irlandaises parmi eux pour
justifer Ie patronage de saint Patrice sur cette paroisse. A 1'6tage,
dans me tres grande salle, qui occupe presque toute la longueur
du pAt6 de maisons, se trouvait amanag4es A la fois la bibliotheque et la salle de r6union du club.
A de nombreases tables, se trouvaient rassemblds des enfants,
groupds suivant leur Age et ler degrd instruetion ; quelquesuns 'oscupais;t a des jeux, d'autres assemblaient des avious de
modle rdduit, des filtes faisaient du canevas. Des iaiques pr6sidaint chakq
table. J remaruai une
naour qui allait d'ua
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groupe A 1autre, pour enseigner e catchisme. Trois sars et

environ six jeunes illes s'adonnaient cette forme de Iapos.
tolat Elles .nseignaient la maniere de se confesser, sp4cialement
comment faire son examen de conscience at j'importance de I'tac
de contrition.
Mais, demandai-je plain d'dtonnement, quels sent done oee enfants ? Les scaurs m'apprirent qu'ils appartenaient a I'aole mna
nicipale. Ils viennent ii - leur maison de Bonne garde - -haque aprismidi, de trois i cinq heures, et retournent ches eux
au moment exact ob leurs mbres reviennent du travail. Le club
est ouvert tous les jours oi il y a elasse. Chaque apris-midi il y
a un programme different de travaux et de jeux, suivi du cat&chisme. Ce dernier soul occupe toute l'aprbe-midi du mereredi,
sans aucun jeu ni travaux d'aueune sorte. Cependant, me dirent
fl8rement les scurs, c'est le jour oil il y a la plus grande assistance. Quel plaisir de voir ce travail splendide I Comme cela remplissait le ecur de zele. Rien de- e que j'avais vu en Europe,
je dois bien I'admettre, ne surpassaiL le travail de eas pMmnions
en eharit apostolique.
Ceei ne me fournissait qu'un aspect, me disait la scur supe.
rieure, de cette influence que les seurs. travaillant apr6s 1'6ole,
faisait s'tendre jusqu'aux foyers et A la vie familiale de leurt
enfants ; en faiL, cest rinluence mime de Igliae.- C'est aveo
joje qu'elles m'auraient montrd, et que jaurais vu,. dautres
eavres, telles que la Maison de d6tention pour mineur?, la vi
site des pauvres & domicile, et., etc.- mais je n'ei avais gu*e
le temps.
. - L'h'pital de la Providence Detroit, avec ses quatre cent
quatre-vingt-sept lits, et son 6cole d'infirmieres (deux cent er-quante 616ves), seraient aussi a dAdrire, ainsi que la maison
Saint-Vincent de Saginw, et sa m6thode si humainement comprdhensive, d'organiser la vie des gargons et des flles qr'ell
abrite et dont elle assure r'ducation.
F. - Mais je dois me borner et je terminerai en mettant soUa
i
la
voe yeux cette scene inoubliable dont je fus le- t6moin
maison Sarah Fisher, qui est rdserv4e aux enfants de cinq A sit
ans. Dans cette maison familiale, k quelques kilombtres de .De
troit, il y a plus d'une centaine de tout petits - ces enfants qne
le divin Maitre voulait auprIa de lui, car a le Royaume des cieut
lour appartient. .
Comme je traversals un corridor, je me trouvai par hasard devant i'entrde du refectoire des bdb6s ; I, assise sur une de e
chaises miniature rdsorvve aux bdb6s, 4tait une jeune sour,
tandis qu'k ses pieds, le regard plein d'affection, et d'mne parfaite conflance, ae trouvait une de ces petites filles. Je m'aper9ua
qu'elle s'tait quelque peu endolori le doigt, et elle venait moatrer sa menotte qui Imi faisalt mal i la chre scour, pour quo 0e
remAde vieux eomme le monde, un baiser maternel, mit un teru
'sa souffrance. A mon arriive, la soeur caressait doucement
cette petite main. Je oompris alors ave eombien de vdrit6 1et
Filles de la Charit6 sont appel6es k 6tre les mkres des orphelis
et de ceux qui sont priv6s .e foyer;
Que le bon Dieu b6nisse ces sours. Qur bdnisse radmirabl
activitd qu'elles ddploient pour le divin Mattre. Puissent-ele*
reoevoir pleinemeat cette b6nediction promise a eon qui co*-
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prennent lea besoins pressants des pauvree et de ceux qui soat
deuds de tout
April 1945.
S&ur Marie-Madeleine MORRIs.
(t & Paris le 23 Juillet 1945)
P. S. des Annales. - Ces pages et ces notes, enaoydes spontae
ndment d'Emmitasbrg, parvenaient a Paris, en mai 1945. Pew
apres, pousse par son sale et son amour de la Communaut et
profonddment marque de 'de
esprit vincentien, S~uw, Morris rejoignait, te 15 juin suivant, le secretariat de la rue du Bac que
I guerre l'avait contrainte de quitter ea juin 1940. Sur Morris
'y trouvait alors depuis fi dceembre 1929, chArissant la vieile
aison materpelle, ee sears, ses usages, sa chapell, ces mille
ries gui nous lient azu thoses d'ici-ber et nous les forcent d'aimer. EUe gardait ao cewr, depuis longtemps ddj . i amour de
as ch•re vocation a. Nde d Hendersonville, e 22 mai 1874, elle
postule a Baltimore (Mount Hope), le 6 septembre 1901. Apr4s
on sdmunaire a Emmitsburg (Maryland), eUe y demeure comme
~sur d'office. En 1910, lors da sectionnement de ia province
Oueast-Amerique, eUe etait envopye au s6minaire Marillac de
Normandy (Missouri). EUe en devenait directrice en 1912, aprs
am stage au seminaire de la Maison-Mhre d Paris, or elle rencontrait, venues dans an name but, les seurs Chaplain et HNEn 1920, Seeur Morrs, nommie sawr servante a Keokuk
(Iowa), etait transftrde en (27 d La Salle (Illinois). C'est de IA
que Paris la regoit : ele a'y ddpense allgrement. Co'et d Paris
encore qu'elle oulut nergiquement user ses demieres semaiwet de vie. Le travail abondait : la generosite de VAmdrique
catholique envoyait des secours a T'Erope ddvastee ; des soldats
yankees passaient nombreu ru de
du Bae. D- lors, pour Sour
Morris, e'etait inevitablement des visites d recevoir, des affaires
a-traiter, li chapele a montrer. Son ceur s'y don*ait sans compter. Devoat ce suffroSt de besognes et de fatigues, ane crise eardique imprdvue la ravit inopinment a 'affection gedarale de
ses
compagnes.. Voitiencore une belle dme, souriante A la vie.
trop tdt enleWve au bien qu'ele voulait de toutes ses forces et
de tout 'allant de son esprit comprhensif et viRwentien. F.C.)

LIBAN
M. JosevP AOUN (1869-1944)
MissionnaireLaziriste a Beyrouth
M. Joseph Aoun est nd le 25 mars 1869, A Ghodras (Liban),
au-dessua de Aramoun, rEsidence de I'6v4que maronite. II 6tait
le plus jeune de douze enfants (sept gargons et cinq filles) ; il
eut deux fr6res pr6tres: i'aln, Pbre J6rdmie Aoun, dtait aussi
missionnaire lazariste, bien conn~a par ses missions dans le Llban-nord, et I'autre, Pere Jean Aoun, fut directeur d'un oolItge
maronite en Argentine.
I1fit ses etudes an collage d'Antoura de 1884 & 1892, et entra
au s4minaire des Lazaristes & Paris en 1892 : il y fut ordoonn
pr4tre le 27 mai 1899, par Mgr Thomas.
1 ecommenga son ministere par l'enseignement de l'arabe ac
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coll6ge de Dames, puis II fut demandd par la Congregation de
la Propagation de la Foi pour Otre directeur spirituel an collbge
maronite de Rome. Malgrd ses protestations, ii dut accepter et
partit pour Rome vo ii arriva Ie20 octobre 1904. II out comme
Bl6ves des personnages illustres comme : Mgr Richa, ev4que
de Balbek, Mgr Akel, vicaire patriarcal an Liban, Mg Jaouad
Sfeir, conseiller de la Congregation Orientale. Au bout de quelques mois, ieSupdrieur du college dtant parti, il cumula les deox
charges de Directeur et de Sup6rieur. C'6tait trop pour lui, iidemanda au Pr6fet de la Propagande de vouloir bien le d6chargr
de cos fonctions ; on acc4da enfln A sa demande, et verss afi
de 1906, il put retourner an college de Damas.
Sur la demande des PAres grecs-catholiques, 11 fut charg6do
leur oole populaire du Midan oe it se ddvoua avec son confrre,
M. Artis, jusqu'en 1914. L'cole fut alors ferm6e, et ii passa es
ann6es de guerre avee ses confreres du college, dans une maison
de louage.
En 1919, il fut envoy6 ,aire rintdrim de SupBrieur a la MealSson d'Akbs, sur la frontibre turque, puis revint k Damas poor
4tre prdfet d'arabe, ainsi que directeur de 1'cole gratuite.
Sa santA commenca d6s lors k baisser, il dtait .djA sujet k
des syncopes et devait prendre quelques precautions.
En 1931; M. Heudre, visiteur, l'appela h Beyrouth pour remplacer M. Joseph Alouan, nommi supdrieur &Tripoli, et lui confa une charge importante et multiple. II se trouva, en efet,
chargd de I'aumdnerie de la grande maison de r'Immacule-Coiception (dont le nombre des l66ves monta bient6t de cinq centsr
mille cinq cents), et de celle de 'Ecole Normale, ainsi que des
ouvroirs externes de la Maison Centrale.
II s'occupait dgalement de la direction at inspection de vingtcinq 6coles de villages dans le Liban-sud.
Cette derniere charge lui prenait une bonne partie do so
temps, car il devait recevoir souvent les professeurs at les cards
de villages ; quatre fois par an, Ii s'y rendait pour la tonurnM
de cesocoles, et pour y faire passer des examens et distribuer
des r4compenses. C'est dans une de oes tournees qu'il devait terminer sa carribre de missionnaire.
Le jeudi 28 decembre 1944, apres sa messe, it partait pour le
gros village de Wadi-Chahrour, en compagnie de son petit.
neveu, emportant son repas de midi dans une petite valise, et
un peu d'argent pour payer le trimestre des professeurs des troi
ecoles du village.
Aprbs avoir visitA une des 6coles, Haret-es-Set, et avoir fait
passer 'examen, ii se rendit dans la deuxibme 6cole, quartier
pt passer.
de Homel, par un ehemin asses p6nible, oA I'autc nee
En route, Il se sent fatigud, et le dit k son neveu, quand tout i
etup les forces s'en vont, et il tombe ; son neveu appelle as
secours ; des vcisins accourent, on le relbve et on 1invite &s
reposer dans la maison, mats, reprenant ses sens, itrpond :
a Non, non, i ftaut flnir d'examiner les autres 6coles, le devot
d'abord.. aides-moi i rejoindre l'auto. * H fait alore quelques pa
et retombe b nouveau, cette fois pour de bon : ie ceur ne fonstionnait plus. On court toutefois chereher un mddeein, pendan
qu'en Jo transporte dans la maison voiine pour Itmettre sOr
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Un lit. Une estafette partit aussitot averlir les Pbres Laaristes

de Beyrouth, qui furent bien surpris de cette incroyable nouvelle. Le Pbre Procureur, M. Chaker Aoun, fit de suite le ndces.
saire et partit avec le frere Louis dans une voiture sanitaire
poen le ramener.
Lea habitants auraient voulu garder le d6funt et I'enterrer
bhes eux, par estime pour lui, mais on leur fit comprendre que
cola ne se pouvait pas. Alors, ils voulurent an moins le porter
sur leurs 6paules jusqu'a la grand'route. Sur son passage toutes
les cloches sonnaient h tons les clochers, quel quo fat leur rite.
Dans le quartier orthodoxe, les jeunes briguerent, eux aussi,
I'hnmneur de le porter sur leurs epaules, manifestant a leur manikre leur peine et leur reconnaissance pour le missionnaire qui
avait fait tant de bien A la jeunesse du village. Enfln, parvenus
sur la route asphaltee, le corps fat confl6 I' auto qui le ramena
A Beyrouth, dans la maison dee PWres Lazaristes. LA, il fut expoe
dans ]a petite chapelle de la rdsidence des missionnaires, et commenga aussitdt un defil d'hommes, de femmes et d'enfants : de
tous ceux a qui il avait fait du bien, car la nouvelle de sa mort
s'6tait r6pandue en ville, comme une trainee de poudre. Le tendomain, une foule trbs nombreuse I'accompagna a sa derni&re
demeure, priant avec ferveur at demandant & Dieu le ropes
6ternel pour celui qui avait sem6 le bien et qui dtait mort les
armes a la main.
II eait un modble de regularit4 et de d6vouement, toujours
prdt A rendre service, ne refusant jamais le travail, tous lui
readent ce t6moignage, meme les enfants. D'autre part, il avait
an amour tout special pour sa vocation, et une affection passionnee pour tout ce qui touchait A la Congregation. 11 est a croire
quo saint Vincent I'aura reQu & la porte du Paradis, leo bras
ouverts, et quo maintenant, il intereedera pour tous ceux qu'il
a laisds sur la terre.
Alexis Gamew.

JaN-BAPr•syT LAHOUZE
Frere coadjuteur de la Mission
(i4 mai 1874-23 mai 1945)
(Lettre de M. Emile Joppin, asp rir
d'Antoura, & N.TJ-.P.,
M. Edomud Robert, vicaire g rL.)d

Antoura, le 24 mai:1945.
Trbs Honor6 Pere, votre benediction, a'il vous plait.
Nous avons men4 ce matin A sa dernibre demeure, un de nos
boas frbres, serviteur dprouvd d'Antoura, le frire Jean-Baptiaste
Lahouze. 'est une grande perte pour nous. II 6tait arriv6 A Antoura en 1900, et I'on ne passe pas pros d'un demi-sibcle dans
Une maison, sans y devenir un rouagw important et sans sy aequdra de grands mrites.
Le frere Jean - c'est ainsi que nous I'appelions ici - n'avalt
Ebire reparu .en France depuis la guerre de 191418. Deux ou
trois fois il Btait alld au Mont-Dore pour y soulager un asthme
tenace qui, hier, devait avoir raison de sa robuste constitution.
Aussi, m'a-t-il paru utile de vous donner un petit apercu de son
activite at de as physionomie, car.ae fut un boa frbre ooadju-
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teur et ii a su faire appr6cier ses vertus et coelles de aICongr&gation, auprbs des g6nerations d'61eves qu'il a soignees ic
Natif de Pontoux, frbre Jean dtait Landais, comme saint Vincent. C'est au Berceau, tout proche, qu'il demands i Wtre admis
dans. la Congregation. Recu A la Maison-MWre, Ie 23 aoQt 189(,
11 fut envoyd trois ans plus tard en Orient. Placd d'abord &Antoura, puis mutd pour Beyrouth, de lI pour Alexandrie, il revint
i Antoura en 1900. Sa vie desormais sera lidei celle d'Antoura
qu'il no quittera qu' slamobilisation de 1914. Affect6 au service
de sant de la 18' R6gion, il sera envoy6 a l'ambulance qui avail
6td ouverte dans notre maison de Dax. Je me souviens avoir
entendu parler de lui durant mes 6tudes k Dax : i avait laissM
le souvenir d'un infirmier d6voud et competent, agriment6 de
certaine astuce congenitale de gascon. Les soldats, comme les
61~ves, i Antoura, avaient essay6 de lui jouer des tours, car i
avait une grande bont6 de cmur, mais ils Ataient mal tomb6s
avec lui.,
A Antoura, il occupa sa vie durant deux hauts emplois : cehi
idinflrmier et celui de prdposd au materiel de la maison. Un
inflrmier sQr et devou6 est pr6cieux dans un internat comme
Antoura : il rassure le Supdrieur sur un point important de sa
charge, celui de veiller h la sante des 616ves qui lui sent confis.
MM. Salifge et Sarloutte se repos6rent en toute conflance so
le fr re Jean, car, de l'inflrmier, il avait deux pr4cieuses qualit6s : le ddvouement de jour et de nuit A ses malades, et certain
bagage important de medecine pratique qu'il avait acquis an
contact des m6decins qui se sont succdds dans la maison. A It
fin de sa vie, il effrayait parfois inconsciemment M. Sarloutte
qui avait foi en ses jugements, en lui reprusentntt faciement
des complications possibles dans les maladies benignes qui frappaient les 6leves. Moi-mnme je voyais aves regret devoir perdre
A plus ou moins br6ve dehdance ce collaborateur precieux.
Lorsque son inflrmerie ne le tenait pas trop, frbre Jean s'oc
cupait du matdriel de la maison, rdparant, amdliorant, 6chafaudant de vastes projets pour un am6nagement toujours meilleur.
Constructions, electricitd, irrigation, fer, bois, rien ne lui Rtait
atranger. II avait le goAt et le sens du matdriel, et avec des Atudes eat fait une mani6re d'ingdnieur. II avait, dans les environs,
tout un corps d'artisans qu'il employait solon les divers besoins
de la maison et qui lui etalent devou6s corps et Ame. B les appelait d'ailleurs a ses hommies a.
II avait un faible cependant pour tout ce qui 4tait irrigation
et tuyaux. II etait arrive a Antoura & une epoque ou, dans un
pays 6ol'on passe six mois sans voir tomber une goutte d'eas
il fallait vivre, en fin d'dt, avec une eau parcimonieusement
comptie. II imagina toutes sortes de combinaisons pour parer A
cette situation, aujourd'hui heureusement solutionnee. Dans son
amour pour le bien de la maison, il avait gard6 comme une moe
nomanie des tuyauz, ces instruments destinds & amener cette
eau si convoit6e. Etant all6 en Palestine avee lui, jadis, je n'avais
pas 46t autrement dtonn. de lui voir accorder aux tuyaux qu'ii
voyait une attention presque dgale
colle qu'il accordait aux
Lieux Saints.
Avec cela il etait 6conome et pr6voyant. Ses d6p6ts 6taient
toujours abondamment fournis. Avait-on besoin d'une piPce, d'.n
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outil qu'on soup.onnait pouvoir trouver chez lui ? B rdpondait
invariablement qu'il ne les avait pas pour obliger 1'6conome k
les acheter et pr6server ainsi et meme augmenter ses reserves.
La reputation du frere Jean s'6tendait aussi loin que celle
d'Antoura. II tait casanier et quittait rarement Antoura, et cependant, il 6tait connu partout, au Liban, en Syrie, en Egypte,
k Chypre. Que de malades n'a-t-il pas soignes en quarante.einq
ans et qui, tous, ti en ont gard4 recopnaissance. II avait une
physionomie morale qui frappait la jeunesse. Asses gros, Ie regard malin, il prenait des airs bourrus et intransigeantso
d'homme entendu, sous lequel les 4lves trouvaient tres vite Ie
meilleur des coIus. Sans malades, ii s'~nuyait, si bien que lea
MiBves trouvaient facilement un prdtexte pour aller voir frBre
Jean et faire la causette avec lui. IIn tait celebre par le nombre
de purges qu'il donna et la facon dont il les donnait II donnait.
le sulfate de soude B boire B l'dl1ve, et lorsqu'il le voyait faire:
ii lui envoyait lI
i
la grimace, pret a le rejeter, immddiatement
figure un verre d'eau place en riserve, qui coupait court aux hdsitations.
II 6tait non moils populaire parmi les pauvres des environs.
L'estime dont il jouissait; meme auprAs des riches, 6taient en
par•ie justiflie par son amour pour les pauvres qui, les Libanais
e savent bien, font partie du lot reserv6 aux enfants de saint
Vincent. On venait le consulter en cas de maladie, d'accident.
Tout ee dont ii pouvait disposer,, habits usages, madicaments,
6tait r6serv6 aux pauvres. Aussi, le consid6raient-ils comme leur
providence.
Comme je vous le signalais plus haut, ii etait afflige d'un
asthme tenace. On dit parfois que 'asthme est un brevet de
longue vie, mais tant va la cruche. & I'eau. Depuis longtemps,
il passait ses nuits dans un fauteuil. Des le matin, il etait sur
pied et an travail, meme apr6s une mauvaise nuit; le pas un peu
Irainard en raison de la fatigue. Les bords de la Mediterran6e
sont volontiers charges d'humidite, particulibrement A certaines
6poques de 'ann4e. Les variations de temperature, les temps
nuageux, c'4tait pour lui autant de crises, autant de mauvaises
nuits, et voilk vingt ans et plus que coela durait. Son asthme etait'
devenu cardiaque, et les crises qu'il subissait ces derniers temps
tes St frequentes, qu'il fallait s'attendre
itaient teleenven
a nne issue fatale, malgr6 nos soins; maigr6 ceux qu'il reut
au cours de plusieurs sejours B I'h6pital des Filles de la Charit6 de Beyrouth.
SLs obseques de ce matin ont dtd imposantes et empreintes de
beaucoup de sympathie pour celui qui disparaissail Tout le
college 6tait sur pied Des anciens Blves, des confreres de la
Province, des Filles de la Charilt, les pauvres, ses amis, s'etaient
joints a nous pour venir prier pour lui et lui temoigner teur
estime.
Vous le voyez, mon TrBs Honord Pbre, il existe toujours de
bons frares selon le cou de saint Vincent, utiles et pr4cieux
collaborateurs des pratres. Quelle aubaine si vous pouvies nous
le remplacer I
a
A l'assurance de nos
Veuilles croire, mon Tres Honor Pere,
sentiments respectueuaement et filialement devoues.
Emile JOPPm, i.p.d..nd,
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PORTUGAL
LES DERNIERS MOMENTS ET LA MORT A LISBONNE
DE M. HYACINTHE SOUSA-BORBA

De retour a rdternele patrie.
C'est le 3 janvier 1945, & 13 heures et demie que, dans la rdsidenoe des Lazaristes &Lisbonne, apr6s quelques jours de maladie,
s'est repose doucement dans le Seigneur, M. Hyacinthe SousaBorba, vertueux fils de saint Vincent de Paul, que tout Lisbonne
connaissait et v6n•rait sous la simple appellation de a Pre
Sousa .;
Quoique Ia diminution de ses forces soit devenue bien sensible en -cea derniers temps, ii n'en continuait pas moins sa vie
mouvementde ; a peine remis des blessures que lui avait occasional une chute r6cente, il avait repris sa vie d'apostolat et
de relations sociales.
La veille de Noel 1944 il avait pass6 presque toute la journee
an confessionnal. A minuit il c61~brait dans notre chapelle domestique. En la ifte de No4~, selon l'habitude, aveo ses confrbres et frbres de la rue do Seculo, ii 6tait all6 fraterniser aveo la
communautd vincentienne de Saint-Louis des Frangais. Ce jour1A encore et lea suivants, ii a regu et rendu quelques visites de
bonne fete, continuant d'entendre des personnee an confessionnal
et de dire la sainte messe.
Le 30 d6cembre fut le premier jour oh il no put se lever :
ii regut Notre-Seigneur dans son lit, comme il fit les maine suivants; Le medecin appel6 declara qu'il s'agissait d"une grippe,
caus6e par le froid excessif, que nous subissions alors, mais on
ne trouva pas d'alarmantes complications.
Le moral du malade 6tait d'ailleurs bon : il envisageait la
maladie en cet esprit de simplicit6 surnaturelle, avec laquelle
il savait voir toutes choses. Toutefois, de temps k autre, il laissait transparaltre son impression que d6sormais s& vie n'irait
plus bien 4oin.
Le m6decin, trbs d6vou6, continuait de le visiter frquemment.
An soir du 2 janvier, la fl6vre monta, mais le pouls se rdvdlait
assez ferme. Le dblire de la fibvre ne se manifestait que dans
la prodigalit6 des a mercis a et des a adieu a aves laquelle il
semblait prendre cong6 de ceux qu'il appelait aves insistance
a esefrsres, ose amour* *.
Cette nuit-li, la derniere de sa vie, par des manifestations touchantes de sa pietd et de son esprit d'un vrai religieux, il a 6difl6
le frbre qui le veillait
a Etre bon enfant de saint Vincent jusqu'd lasmrt * demenrait as dominante preoccupation. Et, en monologues, an milieu
de la nuit, comme s'il faisait au ciel la confidence de ses sentiments intimes, on I'entendait-s'ecrier : a Oh I les fis de sant
Vincent I et les fiUes de saint Vincent 1. C'ea• la mon amour I...
C'est I moon amour .... w
Aprbs avoir r6pedt avee fervour l'oraison jaculatoire : Bienaimds Jslus, Marie, Joseph, que mon die repose en paix ampres
de vow. -, a Ak I dit-il au frre en s'interrompant, quand arri-
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era-t-il, cet heurem
moment ? * II arriverait bientot, trop tAt,
hdlas I pour nos ocCurs accabl6s.
Avee une affection pleine de tendresse, ii baisa & plusieurs
reprises la Mddaille miraculeuse, une m6daille qui avait 6t4
frappde en 1854, rannee de la definition dogmatique de 1'Immaculee-Conception, m6daille qu'il aimait beaucoup, malgrd son
pen de valeur mat6rielle, qu'il avait port6e sur lui en toutes lea
rencontres de sa vie, et qui, sur son d6sir, 1'accompagna au tombean. a AA I c'est ma mere I a s'icriait-il fllialement, en la baisant avec ardeur cette nuit-lk, la derniere de sa vie. * C'est ma
Mire, ia petite Manman d Ciel I * Avec un amour dgalement tendre et conflant, ii baisait a plusieurs reprises le crucifix quoe 'on
collait & ses lvres. Et comme aprbs eela, on le posa sur sa poitrine, il s'en rendit compte, m6me sans le voir ; ses levres se tendaient encore de loin vers l'image benie pour esquisser un geste
de baiser, comme si elles ne pouvaient se lasser de t-moigner
ainsi de son amour pour Jdsus.
A un moment, en pleine nuit, le frbre qui le veillait, sachant
le trouble cause par la fibvre, lui demande s'il le connalt encore.
* Qui es-tu done ? lui demande le venerable malade. Puis tout
de suite conmne si une seule chose rinteressait : a Aimes-tu Jdsu ? - Bies sQr, Monsieur Sousa, repond le frrre. - Matu beauccup ? insiste le malade. - Oui, beaucoup, comment ne Iaime-- Ah I replique le cher infirme d'un mot qui lui
rai-je pas
dtait habituel, souligne d'un aimable sourire, pas autant que Padre Sousa I * Jesus I c'etait bien tout pour lui, A iapproche de
la mort comme pendant sa vie. A un moment, le bon frere lui
fait venerer une statuette du Sacr6-Caeur de J6sus. Le malade
s'efforce, A plusieurs reprises de'baiser la repr6sentation ellememe du Ceur divin, rayonnant de flammes et entour6 d'dpines.
* Le couaisse-vous, Phre Sousa ? Vous souvenes-vou de celui
qui vous 'a donad, ajouta-t-il, comme pour se readre compte de
son etat de luciditd. - Mais oui, mais oi, c'est mon grand ami,
Monseignewr Id'aiue d'iHldnople. .
CeHe statuette, en effet, comme une autre semblable du Saint
Ccour de Marie, etait un don qu'il aimait beaucoup, de Monseigneur Trindade Salgueiro, un des evAques auxiliaires de Lisbonne, qui avait toujours voud a ce digne pr6tre une ve~nration
et une amiti6 particuliares.
Le matin du 3 janvier, le docteur Mac Bride renouvela sa visite, comme il Favait promis la veille. Son diagnostic ful moins
rassurant. II n cacha m6me pas k la communautL see apprdhensions : un foyer pneumonique venait de so declarer, lage et la
faiblesse du malade faisaient craindre des suites graves.
Le Visiteur crut alors devoir parler' an malade des derniers
sacrements. a Ne voudries-vous pas, Monsieur Sousa, avoir recours au grand remede d ciel que vous aves si souvent propOsd
a vos malades, recevoir IExtreme-Onction ? - Mais i, de tout
mon cluw, repondit-il aussit6t, comme s'il s'agissait d'une bonne
novelle attendue depuis longtemps. Oui, de tout mon cewr, de
tout mon caar, rep6ta.t-il encore avec insistance. Et, comume son

Supdrieur, dans le trouble de oette heure-li, si douloureuse pour

lui, s semblait pas se presser autant quo le malad e.'aurait i6-
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sir6. a Moa olor, allon-y done sas retard I * dit M. Sousa.
Borba, dune voix tranchante et ferme.
II recut la dernire absolution avee des dispositions 6diflantes.
* Je demande bien pardon a Dieu de to... de tons les pch4ke de
ma vie tout entiere a, s'Acria-t.il tout haut avee l'accent de la
conviction et du repentir. 11 prononga ensuite, tout seul, la formule de 'acte de contrition. Aprbs avoir renouvel6 les paints
vceux dont le Visiteur lui suggerait la formule, il rceita luil'Extr6me-Onction.
meme en latin le Confiteor prdparatoire
Aprbs qu'elle fut terminee, c'est avec une ferveur et une ardeur
touchante qu'il rdp6ta les oraisons jaculatoires si connues :
* Jdesu, Marie, Joseph, je remets entre vos maine m n ceuw et
mon bdme. assistter-moi dans ma denidre agonie que je repose
en pair.- en paiz aupres de vou I a
.Et il se plut A rdp6ter ces dernibres paroles, en accentuant les
mots - en paiz.. en paiz a, comme s'il en savourait la (eleste
douceur, prix d'une vie consacrde & la pratique du bien, r4compense d'une conscience qu'aucui remords ne venait troubler.
a Et maintenant, Monsieur Sousa, ne voudriez-vous pas recevoir la visite da Boa Dieu ? lui demanda le Visiteur, sachant
que. ce matin-lk, il n'avait pas pu communier. - Oh I oui, de
toute mon die, r6pondit le cher malade. - Et vous semble-t-il
que vous porrez consommer la sainte hostie ? - Oui, je pourrai,
r6pondit-il d'une voix fatigude, mais qui traduisait encore 1'ardeur de ses d6sirs.
11 a pu, en effet, recevoir pieusement le saint Viatique. Puis
il demeura recueilli, calme, dans la compagnie de son Dieu.
C'Btait prbs de midi Vers une heure il put encore boire un doigt
de porto qui lui fut administre sur l'ordre du m6decin. Une
cuillerde de potage ne put etre avalde.
La respiration continuait calme, quoique oppressde. Peu aprs,
un leger soupir... puis un autre- et un autre encore. Ce fut le
dernier. Presque sans qu'on s'en rendit compte, sans angoisse
ni agonie, cette belle Ame avait pris son essor vers le- ieL II
etait une heure et demie du soir.
M. Sousa avait toujours manifestd pour lui-m6me, comme
pour lee autres, une grande confiance en saint Joseph, patron de
la bonne mort. Sa oonflance n'avait pas Wte trompee, et ce fut un
mercredi, jour consacrd a saint Joseph, qu'il o6hangea les peines
de rexil pour les douceurs de la patrie.
La nouvelle de la mort de M. Sousa-Borba s'est rdpandue trs
vite i Lisbonne. Autour de son corps, depose dans la chapelle
de lAsile des Aveugles, dont il avait et6 si longtemps I'aum6nier, et auquel it avait fait une si large place dans son ceur, de
nombhruses personnes sont venues exprimer leur douleur, prier
pour le cher d6funt et aussi - elles ne s'en cachaient pas demander son intercession auprAs de Dieu.
Le bien connu et vertueux abb6 Cruz, celui que I'on appelle
a ie Saint de Liabonne a, grand ami de M. Sousa, est arrive parmi les premiers, mais en des circonstances particulibrement pnibles pour son coeur. II ignorait son d&cs, ii venait s'enqu6rir de
ea santd et lui offrir ses souhaits de bonne fete . I'occasion du
notvel an. C'est lawfte.du ciel, la fete eternelle, que sea pridres
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ferventes ont implor6 de la divine misdricorde, longuement, tout
le temps qu'il est rest6 dans la chapelle mortuaire.
Mgr d'616nople ne tarda pas non plus a venir partager la douleur des Lazaristes et prier longtemps auprbs de M. Sousa.
La messe en presence du corps, c6l6bree par M. le Visiteur,
&dix heures et demie et le convoi funebre marqud pour quinze
heures vers le cimetibre de Praseres ont bien fait reconnaltre,
par Je nombre et la qualite des personnes accourues, et par lea
larmes qui mouillaient bien des yeux, combien 6tait aim6 et v6nird eet humble fil de saint Vincent de Paul qui, comme son
PBre et Fondateur, n'6tait passd en ce monde qu'en faisant le
bien, laissant aprbs lui un sillage lumineux de foi, de simplicit6
et de bont6.
Dans le convoi funebre, prsdidd par M. le Visiteur, assist6 par
M. l'abb6 Marques-Soares, cur6 de la paroisse de Merces, dont
la bont6 a oblig6 beaucoup les Prdtres de la Mission, ont pris
place des reprdsentants de NN. SS. les Eveques de Vatarba et
d'Hd61nople (1), et de M. I'Agent ge6nral des Colonies. Des membres du clergd s6culier et de toutes les Congr6gations religieuses,
masculines et f6minines, de trBs nombreuses personnes de toutes
les catdgories sociales, en accompagnant le corps jusqu'k sa derni6re demeure dans le caveau de la double famille de saint Vincent au cimetibre de Prazerps, ont voulu temoigner, a l'6gard du
cher defunt, de leurs sentiments de regrets, d'estime, respect et
reconnaissance.
Les messes des septieme et trentieme jour, dites le 9 janvier
et le 3 fivrier par M. Guimaraes, & la chapeUe des Aveugles, furent I'occasion de nouveaux hommages funebres dont les Pretres
et les Frbres de la Mission, famille religieuse de M. Sousa-Berba,
aiment I exprimer ici leur gratitude Omue.
Toute la presse de Lisbonne a eu, envers la m6moire de
M. Sousa-Borba, des paroles d'un hemmage respectueux et senti;
on a remarqud particulirement les articles et notes biographiques publids par les journaux catholiques Novidades et A Voz.
Plusieurs prdlats portugais ont en I'obligeance d'exprimer au
Visiteur des Lazaristes, en des termes touchants, la part qu'ils
prenaient &sa douleur. Nous nous perrpettons de rapporter quelques paroles amies de Mgr I'areheveque d'Evora (2) qui traduisent en un langage delicat les regrets communs :
Ce ne fat pas pour moi ane bies grande surprise, ce d6dcs du
boa Pare Sousa, dont rda e amcsee t settai plus pias de i'autre
vie que de cele-ci, mais que les vertus placaient plus prbs du
ciel que de la terre. Je pense de mame que, pour mon cher Pare
Guaimaiaes, et pour sa bien =mritante Congrdgatiou,la0 surprise
(1) Mgr Jean da Silva Campas Neves, rA le 31 Juillet 1889,

Cepos,

dioctee de Coimbre, a Rt6 i6u le 2T mat 1931, veque titulaire de Vatorba, et auxiliare du cardinal Cerejeira, patriarche de IAsbonne.
Mgr Emmanuel Trindade Salgueiro, an le 28 septembre 1898, k 1lhuvendi, dioc6se de Coimbre, a atd dlu et 23 novembre 1940, dveque tltulaire d'ldlnopolis, et auxillaire du patriarche de Liebonne.
(2) Mgr Emmanuel Mendes da Concelao Santos, ne le 13 d8dembre
1876, & Olala ; 61u le 9 d4eembre 1915, 6veque de Portalegre, fut
nommi le 4 Juin 1920, coadjuteur d'Evora, sucode le 24 Juillet 1920
1 Mgr Nunae

-

204 -

n'a pas d4 etre grande, quoique bies grande dtt etre la perte et
la douleur. Je vows offre dome mes condoldances et,. e votre personne, Ad1 Province portuaiee de la respectable Congrgati• w de
la Mission.
Le Pere Sousa, a LEgal du bon abbd Crux, etait d6fj canonist
par la voei du peuple avant de mourir : iUa failli dire marir la
Rdvolution, mais sa pidte candide 'imposait. S'it a laised iei-bas
ses Frres en religion, ce fut powt interced
pour ewe aupris de,
Die.
Comme e'est uoe euvre de chariti chretiinne de prier pour
les morts, et que nous ne pouvons pas dcemncer les jugements
erais pas d'acqttter des suffrages pour sa
de Dieu, je nmanra
e
belle nme ; mais, jai plus besoia de sea prires que lui det mien
we. Qu'il obtiemne du ciel de nombreuses vocations pour sa Congregation et de celle-ci de nombreeu missiownaires pew men dioles plus fervents.
c&e, ce sont ld mes vrea
En exprimant leur gratitude pour ces paroles si empreintes
d'une paternelle bont6, les Pr6tres de la Mission joigneant leurs
veaux & ceux de 'illustre prlat
En terminant, nous insrons ici une belle pri&re de Mgr Isoard,
6veque d'Annecy, que M. Sousa avail transcrite de sa. main an
revers d'une belle image de la Sainte Vierge, et quil portait toujeurs dans son br6viaire pour la r6citer souvent. On est contraint
d'y trouver, surtout & cette heure, aprbs la mort de notre vn6r6
confrAre, une pldnitude de sens aussi beau que consolat :
* 0 Jtaus, 'adore votre derier soupir. Acceptez te mien lorsque
je quitteral ce monde. Je vous offre d4s a present.mo. agotni et
toutes les douleurs de ma mort. Comme vows etes mon Sauveur
et.mor Pere, c'est en vos maias que je remets mon die. Je souhaite que te dernier moment de ma me honore celui de votre
mort, et que le dernier mouvement de mon ceur soit un acte de
'amovr le plus pur. 0 JEsus, que votre caus transpercd pour
mon amour, soit le premier refuge de. mon dme au sortir de mon
corps, et que tA, das.'abtme de ses misdricordes,toutes mes iniquites soient confondues et consundes jamaif.
w Mon Dieu, c'eet de tout cour que faccepte le ~eVre de mort
qui vow plaira et vos glorifierg davantage, et que je vos fais
le sacrifice de ma vie en L'uaisant a celui de Jsus-Christ mon
Sauveur. a
Heureux ceux qui envisagent ainsi la mort et s'y pr6parent
en cons6quence Heureux oeux qui taehent de meriter par une vie
toute consacrde au service de Dieu et A la pratique de la vertu,
que so rdalisent a leur dernier moment Jes* ternelles paroles de
I'Ecriture : a Bienheareux les mrts qui meurent dans le Seignewr. "*
Braulio GUIMARAES
Adaptation frangaise du Mesagiro de S. Vineente de Paulo 1945
LES MAISONS D'ALGERIE PENDANT LA GUERRE
(1939-1944)
La declaration de guerre, en septembre 1939, troubla profond6ment les Maisons d'Alg6rie et leurs ieuvres.
A la Mission d'Alger, M. Jean-Baptiste Guichard partit comme
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aum6nier militaire dans le Sud Tunisien. Leo Missions etant
impossibles, par suite de l'absence des hommes mobilisas, de
la difficult6 du ravitaillement et des transports, M. PeyrB alia
an SBminaire de Saint-Eugene remplacer le professeur de philosophie.
La mobilisation, en effet, avait beaucoup r6duit le personnel
do ce S4minaire: MM. Labaig, Pianchou, 14 Gu6rinel, Marsayavaient nejoint leur poste militaire.
A Constantine, M. Thon, Supbrieur, et MM. Andrd Giraud-et
Charles Philliatraud diaient egalement partis. EL ce neat pasa
seulement les professeurs qdi etaient absents, la plupart des
grands s6minaristes avaient Wt6 aussi mobilis6s.
Dans ces conditions, I'anne scolaire 1989-1940 fut ncessairement incomplete, surtout pour les Grands edminaristes. Mais, i
force de devouement et en mettant lep bouchees doubles, on
r6ussit a maintenir les classes r6gulieres pour les deux petits
s6minaires de Saint-Eugene et de Constantine. (Ea Alg6riele Grand et le Petit seminaires fonctiopnent cote A c6te, quoique
ean des locaux sapards.)
B4las I cette premiere annie de guerre se terminait par 1e
douloureux armistice de juin 1940. Par surcroft, un deuil cruel
et imprevu venait frapper le S6minaire de Saint-Enugne. Le
Supdrieur, M. Yves Le Meur, mourait le 6 aoOt, emport en-

quelques jours, a peine ag6 de 52 ans, pas un cancer dent on-

n'avaib pas A temps d6cel6 l'existence. On lu fit, A la catbedrale
d'Alger, de pieuses et solennelles funerailles, car ilOtait universellement estim&
La nomination de son successeur fut une question diffcile a
r6soudre, la France 6tait partage ean deux zones, et les relations
6taient coup6es entre Alger et la Maison-Mbre de Paris.
M. Frasse, Visiteur de Provence, charge de 'administration de
la zone libre, nous envoya M. Louis Sabin, comme nouveau Sup6rieur, juste avant la rentr6e d'ectobre.
Cette annde scolaire 1940-1941 fut particuliorement p6nible
a cause de rabsence de la plupart des professeurs mobilisas
Pour les remplacer et assurer autant que possible le cours
r6gulier des classes, on fit appel i M. Mailhd Superieur du
Grand saminaire de Montpellier, qui avail succdd & I. frasse,
d466d6 subitement, dans la direction de la zone libre. G'est ainsi
que MM. Fourcade et Causse furent places &Constantine.
Pen de temps apres, plulTeurs confrbres que les 6v6nements
militaires avaient refoulds de Syrie se trouvtrent disponibles,
et 1'Algrie b6n6cia provisofrement de leur concours. MM. Chapnis et Corket vinrent renforcer le S6minaire de Saint-Eugne;
. Louis Gabriel, la Mission d'Alger; M. Guhnez, le Seminaire
de Constantine, o s'6tait d6jk rendu M. Fauc, dmobilisH du .
Maroc, et empech6 de rejoindre son poste A ia Procure dir
Londres.
A part ces embarras de personnel, on n'avait pas encore souffort en Algdrie des horreurs de la guerre. Le th6etre des op4rations militaires 4tait 6loign6, le ravitaillement jusque-lik
avait BdM suffisant et les confreres mobilis6s revenaient peu i
peu. On pouvait done esp6rer des jours -meilleurs.
L'ann6e 1942 ramegant, en novembre, le Centenaire de l'arri-
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vie des Lazaristes et des Filles de la Charit6 en Algdrie, od
avait meme pr6vu pour cette date, k la cathddrale d'Alger, une
journ6e d'actions de graces qui devait r6unir lea seurs des
diverses maisons de la ville et les amis de leurs cuvres. H6las I
ces beaux projets iurent brusquement arrte&s.
Seules les scurs de l'h6pital de Mustapha, les premieres arri.
v6es en Alg6rie, le 24 novembre 1842, purent avoir leur messe
particulibre d'action de grAces, le dimanche 22 novembre, sous
la prdsidence de Mgr iArcheveque. Encore cette messe fut-elle
troubl6e par la sirAne d'alerte et .eclatement des obus de Ia
D. C. A.
A partir du 3 novembre 1942, en effet, date du ddbarquement
des Allies, la situation changes totalement deoace, et pendant
huit longs mois, 1Afrique du Nord, du Maroc &4a Tunisie, devint
un vaste champ de bataille avec ses horreurs et ses devastations.
-La plupart des villes du littoral furent violemment bombardes, en particulier Alger, Djidjelli, B6ne, Bizerte, Tunis, Sousse,
A Alger, i y eut des dogats importants et des victimes dont on
Ifa jamais dit le nombre exact, mais ce nombre a da 6tre asses
61ev6. Quinze seurs franciscaines missionnaires de Marie, a
Notre-Dame d'Afrique, et six scours blanches, au quartier de
Belcourt, ont trouvd une. mort tragique dans ces bombardements qui se renouvelaient fr6quemment
Pour 6chapper k ces dangers, les confreres de la rue EdmondAdam dont la maison 6tait particulibrement expos6e i cause
de la proximit6 de la gare et du port et qu'aucune obligation
speciale ne retenait on ville, se replibrent sur El-Biar, oh ils
regurent une fraternelle hospitalit6 ches les Benur de SaintMichel et de Saint-Vincent.
Puisque 1'Algrie entrait en guerre, il fallait lui former une
armae poue
aller combattre en Tunisie, i c61t des Allies. La
mobilisation, arrtde par I'armistice de 1940, fut done decr6tde
de nouveau et MM. Marsay, Chapuis, Le Gurinel, Gabriel Louis,
Fauc, Charles Philliatraud, Gudnes endosshrent successivement
runiforme militaire, solon rappel de leur classe.
M. Planchou, missionnaire de Tunis, qui se trouvait bloqu6
& Gafsa, a I'arriv6e des Allemands dans le Sud-Tunisien, reussit
i grand peine & s'6chapper, et, no pouvant rejoindre sa maison,
s'engagea pour la durde de la guerre.
Le sort de ces mobilis6s fut bien diffrent. Mgr le D6Ilgud
apostolique du Caire, ayant par trois lois rdclam6 des Mission-

naires lazaristes frangis pour contrebalancer en Ethiopie Iin-

fluence protestante qui devient de plus en plus active, M. Marsay
fut envoy6 en oe pays et partit en juin 1943, sur un avion mis
gracieusement A sa disposition par les autorites franCaises. 11
est arrivd a Addis-Ab6ba le 1" septembre suivant, pret a reprendre l'uvre du bienheureux Justin de Jacobis, de Mgr Crou-

zet, de MM. Coulbeau,

Gruson, etc.

- De son cOte, le Visiteur de Syrie, M. (endre, demandait i
grands cris les confreres de sa province. GrAce k l'appui du
g6n6ral Catroux, Gouverneur g6n6ral de l'Algdrie, il obtint l1
retour k Beyrouth, en 1943, de MM. Corket et Chappuis.
Cette anne 1942-1943 fut pour nous la plus dure. A Constan-
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ine, il n'y eut que des alertes blanches at 'on put assurer, tant
bien que mal, le cours r4gulier des 6tudes.
II n'en fpt pas de m6me & Alger, oe le SEminaire de Saint.
EugAne manquait de professeurs et ot les l66ves durent etre
plusieurs fois renvoyds dans leur famille a cause des bombardements. Les difflcult6s du ravitaillement augmentaient chaque
jour et les restrictions devenaient de plus en plus dures. Les
souffranoes morales n'6taient pas moindres, car nous n'avions
aucune nouvelle de France, et pendant la camfagne de Tunisie,
nous pouvions craindre le pire pour nos oonfrbres et nos saurs

de Tunis.

Aussi quand, aprs la liberation de Tunis (mai 1943), nous
..apprtmes que tous etaient sains et saufs, un soupir de soulagement et un cri de reconnaissance s'dchappbrent de nos ceurs.
Mais rIpreuve continuait et nous eumes la douleur de perdre
M. Louis Verriire, aumdnier de rOrphelinat de Mustapha, d6cede le 3 novembre 1943, apr6s une courte maladie. II n'avait
que 82 ans. M. Joseph Vullo, missionnaire de Tunis, le remplace
provisoirement dans le service religieux do oette importante
maison.

C'est dans ces conditions, am"lior6es depuis, mais encore difflciles, que s'est ouverte I'annee 1943-1944. Par bonheur, les
.bombardements ont ceasd en Afrique du Nord ,et la libdration
de la France, quoique chbrement achetde, nous fait entrevoir
do meilleures perspectives pour l'avenir.
Actuellement, ddcembre 1914, le personnel de la Provinm
est bien reduit, car, outre les vides creusds par la mort et le
- d6part de quatre confr&res, cinq autres sent encore mobilisds,
et exercent les fonctions d'aumdaier militaire, k savoir:
-M. Charles Philliatraud & Constantine, M. Fauc A Bone, M. Guenez en Italie, M. Le Gu6rinel k Tdnes, M. Planchou dans les
Vosges.
Puissent-ils tous nous revenir bientbt sains et saufs I
SLa situation de nos deux maisons d'Algrie est la suivante :
Le S6minaire de Saint-Eugene compte:
i
Grands Sdminaristee presents ...........
Petits 86minaristes presents............. 51

S6minaristes mobilias

..................

86minaristes prisonniers ..................
Seminaristes tu&s .....................

41
2
2

Le S6minaire de'Constantine compte:
7
Grands S6minaristes pr6sents ...........
53
Petits S6minaristes prdments ............
15
86minaristes mobiliss .................
I
Smninariste prisonnier .................
1
Sminariste tuW ......................
SEn attendant le retour des conditions de vie normales, les
missionnaires de la rue Edmond-Adam rendent service dans
les aum6neries et les paroisses oh ils remplacent les prtres
mobiliass. Le travail, hlas I surabonde.
Algeri, dcembre 1944.

Pierre VYBRts.
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CONSTANTINE
LE SEMINAIRE DE CONSTANTINE PENDANT LA GUERBE
(1939-1945)
Constantine a d kBsa situation - 6loigne6 des ports de mar ;
asses k l'intBrieur des terres - de n'avoir pas en & subir bombardements et destructions qui ont devast6 tent de rgions.
Aussi la vie du S6minaire n'a-t-elle pas dte interrompue. Son
histoire, durant ces annees tragiques, se resume dans ies difficult6s d'une organisation intdrieure devant s'adapter an manque
de personnel, aux restrictions g4nerales, et, pour la dernibre
p6riode, & cot isolement qu'il partageait ave le reste de 'la
colonie.
Cette histoire comprend trois p6riodes :
Premi=re priode. - Septembre 1939-juit 1940
La declaration de guerre voit un grand nombre de prdtres mobilises passer an Seminaire, durant le mois de septembre 1939.
Les retraites eoclsiastiques sont supprimdes. Cependant la.rentrde s'organise. La mobilisation a reduit & cinq le nombre des
professeurs. M. le Supdrieur lul-m6me est absent. Avee 'aide
des grands sdminaristes, et une adaptation des horaires, lee
cours ddbutent A la date ordinaire. 11 ne reste an S6minaire que
cinq on six pr6tres mobilis6s. L'ann6e suit un cours a pen prbs
normal. M. le Supdrieur lui-meme peut reprendre ses fonctions
des le mois de janvier 1940. En avril, par suite de nouveaux
rappels, plusieurs pr4tres mobilises viennent an 86minaire, et
parmi eux des P&res Blancs. Mais, les Bvnements se pr6cipitant
par l'entrde en guerre de l'Italie, an debut de juin, 1'anne est
brusquement interrompue, par le renvoi en vacances des edminaristes, mesure de prudence.
Deurime p6riode. - Octobre 1940-novembre 1942
L'armistice a mis fin a la guerre. Le S6minaire voilt revenir
professeurs et seminaristes ddmobilisds Meme un renfort de
France vient augmenter le nombre des directeurs. L'annee 19401941 a enregistrd sept ordinations de pr4tres.
Troisime priode. - Novenmbre 1942-ode 1945
A partir de novembre 1942, date du ddbarquement des Allies
en Algdrie, le 86minaire a connu de nouveau une pdriode plun
agitde. Nouvelle mobilisation, surtout de grands seminaristes
et professeurs, r6fugids de Tunisie, dont beaucoup de P-res
Blancs (cinq scholastiques d'entre eux, diacres, reourent la cons6cration sacerdotale au Sdminaire en ce mois de novembre) ; nouvelle adaptation du rdgime intdrieur. Les abbes sont reduits a
cinq I La vie continue ndanmoins. Mais, quoiqu'dloignde du
champ des opdrations, Constantine a pris ses mesures de precautions ; par suite de l'occupation allide : extinction des lumibres, alertes, restrictions de toutes sortes. On eft pu croire, un
moment, que notre province allait, elle aussi, devenir un champ
de bataille, tant I'ennemi s'en approchait (environs de Tebessa).
Mais, bientot, la liberation de la Tunisie dloignait toute menace.
A l'heure actuelle, le nombre dee grands s6miaamisiesmobi-
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lis6s reste important (une vingtaine environ). La guerre a fait
des vides dans sl rang du jeune clergd, et I'on a-d6plord la mort
de quatre prftres et de deux s6minaristes. Les auttres sont pour
la plupart dans la m6etopole et participent aux combats. Mais
combiea no doit-on pas remercier la Providence pour sa protection et ses favours. Dja le& 6v6nements permettent d'envisager un avenir plus favorable. Puisse la paix retrouvee redonnor un plus grand essor & notre Seminaire at faire fleurir une
moieson d'ouvriers pour le vaste champ qui va s'ouvrir a leur
F-Pdver 1945.

Gabriel TaHN.

LE GRAND SflNAIRE DE TUNIS PENDANT LA CUEUE
(SEPTEMBRE 1939 - DECEMBRE 1944)
Dbs le 2 septembre 1939, lee autorites militaires frangaises
rdquisitionnent le Grand adminaire de MutueUeviUe, pour y
installer un h6pital Tout aussitht, Mgr Gounot nous cede i
(a Marm sa villa de Id Cormice aves toutes ses d6pendances, tandis que lui-meme se retire & 'archevech6 de.Tuni. Nous voilk
done de nouvean dans esg loaux que nous avions quitt6s en
janvieai 1933. La mobilisation d'm certain nombre de saminaristes facilite 1'installation. II nous reste i peine douze l46ves.
Le corps professoral lui aussi a 6t6 atteint. M. Schilling, 6conomb at professeur de dogme, nous quitte pour le 4* zouaves.
Mais M. Espenon, apres quelques jours de presence sous les drapeaux, est mis en affectation sp4ciale et ne tarde pas i venir
neos rejoindre. Aussi, i la date normale, pouvons-nous reprendre lee cours, sans trop de -difficultes, M. le Supdrieur et
it. Muscat se partageant les classes de M. Schilling.
L'annde se poursuit dans une atmosphare plus on moins chargee d'lectricitd. Elle va se terminer brusquement le jour de la
SF4te-Dieu (23 mai 1940) : par d6cision de Mgr rArchevuque, les
s•minariates soot rendus & leur famiue. G'est la dispersion..
Combien durera-t-elle ?
Quelques semaines plus tard, au milieu des tristesses et dans
rnhmiliation de larmistice, nous avons au moins la consolation
d'apprendre qu'ancun des n6tres n'est tombd dans la bataille.
GCpendatt, M. Sehilling a 4t6 blese aux environs de Vernon
(ora), et deux de nos sdminaristes sont prisonniers on AlleDe la fin de juillet 190, le Seminaire nous est rendu. A peine
M. le Supdrieur ana repris possession qu'il a I'heureuse surprise de.voir arriver M. Schilling, sulffsamment reros de sa

blessure pour pouvoir reprendre progressivement son travail.
Laraqu'en. octbre, s'ouvre Pannde scolaire,

les Directeurs

& rdunis au complet et nous comptona vingt-cinq sdmina-

ristes prdsents. Tout nous fait esprer que le nombre de nos
6ld.es ne va cesser de s'accroutre et mrme rapidement. Aussi
pendant les vacances de jillet 1941, d'importants travaux sontibt-antrepris au 86minaire pour porter i cinquante le nombre
desrellules qui leur sont destindes.
DIs octobre 1941, nous atteignons le chiffre de trente et un
saminaristes pr6sents A Mutuelleville. IlU sont treate-inq en
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octobre 1942. Comme & cette dernibre date, cinq de nee flaves
sont aux Chatiers de Jeuesue, et que leur stage dolt se terminer en f4vrier 1943, nous nous voyons d6ji en face dun groupe
compact de quarante s6minaristes. H6las. . une dure rdali ne
va pas tarder &dissiper ee beau rve.
Malgr6 la guerre qui ailleurs faisait rage, nous venions de
passer de Jongs mols dans une relative tranquillit6. Mais en
novembre 1942, 4 peine les Allies ont-ils d6barqu6 en Alg6rie,
que i'Axe se hbte d'occuper la Tunisie. Bient6t, nous aperoevons les premiers soldats allemands, sur lea routes conduisant
& Tunis et A Mutuelleville. Las avions k croix gammAe prennent
possession de I'a6rodrome de I'Aouina. Du sdminairf, comme
d'un observatoire merveilleusement place, nous assistons aux
premiers bombardements a6riens. Nous ne sommes pas directement en danger. Aussi deeidons-nous de poursuivre les cours
tant que nous en aurons la possibilit6. Hdlas I elle no nous est
pas laiss6e bien longtemps, du moins A Mutuelleville. Le 22 novembre, les autorit6s allemandes r6quisitionnent le Grand asminaire: il faut que le 23 an soir, au plus tard le 24 au matin,
le bAtiment soit totalement libre et livr6 avec tout son mobilier..
En quelques heures, on tAehe de sauver tout ee que I'on peut
soustraire a la r6quisition. On profite de la nuit tombante pour
faire disparaltre pas mal de choses qu'il serait dangereu d'emporter en plein jour. Et le lundi aprs-midi, 23 novembre, nous
quittons tristement notre cher s6minaire. DBs le soir nous nowu
trouvons rdunis au schoiasticat de Carthage, oh les Peres Blanes
nous r6servent le plus cordial aceueiL M. Muscat, rest6 d'abord A
tis pour en assurer I'aumonerie et veiller
la cliique Saint-Augl
dans la mesure du possible sur le S6minaire, se contentera pendant quelque temps de venir deux fois par semaine & Carthage
pour aes cours. Mais, pen aprea la mi-d6cembre, la requisition
de la elinique le liberera et lui permettra de rejoindre le reste
I
de la Communaut6.
A Carthsge, le ddpart des scholastiques britanniques a lib6r4
une bonne trentaine de chambres. Nos s4minaristes les y remplacent ; ils n -sont plus que trente-deux, car trois d'entre eux,
Alsaciens-Lorrains, out pris la precaution de mettre la frontire
alg6rienne entre eux et les Allemands. Le mardi 24 -novembre
est oonsacr6 & linstallation qui est du reste tr6s vite achevde,
chacun n'ayant gubre emportL que aes affaires personnelles et
les Peres Blancs nous fournissant tout ce qui nous manqua
Nows avons &notr disposition la grande salle des retraites transform6e en ehapele et deux autres pibces pour les classes... s
repas se prendront en commun avee les PBres Blancs at les scholastiques. La cout du Mude Lovigerie sera rdserve-aux rdcr6ations da Grand saminaire. D6s le 25 novembre, les cours peuvent reprendre ; la vie r6gulire n'a done conna que deux jours

d'interruption I

A la fin de janvier 1943, le Petit s6minaire-de la MarMa est riquisitionn6 & son tour, et comme nous, se transporte au scholasticat de Carthage. On se serre pour faire place aux fnuveaux
venus. Plusieure de noe s6minaristes cedent leur obambre aux
professeurs du-Petit s6minaire t. s'installent en un dortoir da

premier 6btag... .

-

-

.

-.

-

211 -

Le Pire 6oooome se trouve alors en face d'une CommunautL
de pros de deux cents personnes & nourrir, dans des conditions
de ravitaillement de plus en plus d6fectueuses. II s'acquitte de sa
lourde tache avec devouement, habilet6, et m4pris des dangers
qui rattenident, soit le long des routes qui menent & Tunis, soit
dans les quartiers du port, et parvient, m6me aux jours des pires
difficult6s, A assrer tous une nourriture suffisante.
Lee bombardements de l'Aouina, de La Goulette, de Tunis, so
multiplient. Carthage ne semble pas directement vis6e. Cependant, deux ou trois tois, quelques bombes tombent non loin de
ches nous : un soir, nous venions k peine de nous coucher, I'une
d'eilea fit voler on 4clats plus de quatre cents vitres de la maiso. En un elin d'4il tout le monde fut debout: partout des d6bris
de verre, mais pas la moindre blessure.
Le travail se poursuit tant bien que mal ; dana cette proximite de la guerre, les esprits ne sont guere port6s & 'tude, et
les camrs sont serrds par rangoisse. Au milieu de ces tristes conjonctures, nous avons cependant la joie de voir ordonner cinq
nouveaux pretres pour le diocese. Devant rincertitude d'un avenir de plus en plus menagant, Monseigneur l'Archeveque a flx
rordination sacerdotale au dimanche de la Passion, ii avril 1943.
Le soir m6me des premieres messes, paratt un premier decret
appelant plusleurs classes au service du travail obligatoire :
cinq de nos seminaristes doivent nous quitter avant la fin de la
semaine. Quelques jours apres, de nouveaux d4crets appellent
do nouvelles classes : mu de nos seminaristes doit encore partir,
n'ayant pu comme d'autres de ses confrlres, se faire rdformer ou
affecter & la .d6ese passive de Carthage.
A mesure que les Allies avancent, ii semble que le danger menace davantage. La bataile, de jour en jour se rapproche : les
nuits sont de plus en plus troublees par des bombardements dont
on ne connalt pas d'avance robjectif. Aussi I'inquittude grandit
i Carthage.
Que vat-il se passer lorsque les troupes de I'Aze se trouveront
acculees a Tunis ? Vont-elles essayer de se d6fendre ? La ville
est bondde d'habitants et de rdfugids. Ce sera quelque chose
d'ffreux. Et nous-mnmes n'allons-nous pas bient6t nous trouver
eo pleine melee ?

' Autant de questions que nous nous posions avec une angoisse
crisante, lorsque soudain, le vendre4i soir 7 mai, alors qu'on
les. royait encore a quarante kilomBtres plus loin, le bruit se
repand que les premiers soldats anglais sont entrds A Tunis. Les

Gqrmano-Italiena sont en pleine d6route, ils fuient a toute vitesse vers le Cap Don.
De fait, des le samedi matin, de tous cOt6s, et par cenlaires,
les Alli6s cueillent des prisonniers qui n'essaient plus de combattre, et les avions mitraillent sans repit dans le golfe les bateaux charg6s d. soldats qui tentent de s'dchapper. De toutes
parts, des camions et des autos militaires brolent, des dep6ts do
munitions sautent. Cest pour rAxe plus qu'une ddfaite, une v6ritable de•tcle. Le lendemain, dimanche, dans la basilique de Carthage retentit Je premier Te Deum de la liberation (9 mai 1943).
Pendant les tragiques dvdnements de ces derniers jours, que
soitdevenus les S6minaristes du S.T.O. ? Des rumours inquid-
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tantes circulent Nous ne tardons pas k& tre rassurds. Il oat
sans doute courn les plus grands dangers, s'6tant trouv tour A
tour our la ligne de feu, puis entre les deux arm6es combattantes. Mais Dieu les a prot6g6s : ils sont tous lea six sains et saufs.
A MtuelleviUe, le s6minaire, depuis le 23 novembre dernier,
a dtd successivement occup6 par le g4nie et la Luftwaffe qui

en ant fait disparattre a pen pros tout le mobilier, puis par le
Service de Santi qui a fait une annexe de la clinique et y. eatass6 jusqu'tcent cinquante malades ou blesses.
II s'agit maintenant de le recuperer le plus tot possible. Ia
10 mai 1943, M. I'Econome et M. Muscat vont s'y installer, ain
d'6tre sur place lorsque les Allemands 1'6vacueront, et d'emp
cher qu'il ne soit livr6 an pillage. Le lendemain, des ofliciers
britanniques promettent de faire librrer immediatement le Sminaire. De fait, le mercredi soir, plus un seul tltemand z'y
restait.
Un preAussit6t le nettoyage et la mise en dtat commnente
mier groupe de s6minaristes a vite fait de rejoindre M. IT'conome et M. Muscat, en attendant que le 20 mai, M le Supieur,
MM. Simon et Espenon, avec les 616vs que la mobilisatio des.
classes 30 & 43 nous a laiss4s, quittent a leur tour Carthage.
Somme toute, les batiments eux-mames n'ont pas subi d'importants d6g&ts. Quelques cloisons seront abattre, la plupart dea
portes sont a r6parer, un certain nombre de lavabos devront disparaltre. Surtout un trbs gros travail de propret est i effectuar
avant que e S6minaire reprenne A pen prbs son aspect normal.
Ce qui est actuellement irr6parable, oest la perte presque tota
de notre mobilier.
Cependant, avec ce que nous rdussissons A recuperer dans les
villas voisines, avec ce que nous avons entrepos6 dans la bibliotheque et la chapelle demeurdes ferm6es et rest6es intactes, avee
ce qu'ont Jaiss6 les derniers occupants, en particulier chaises
et tables pliantes, lits k cadres en bois fabriques pour les blesss,
.nous arrivons & raaliser pen A peu une installation provisoire
assez convenable.
Le 7 juin, nous pouvons meme reprendre les cours ; la fin
du mois, aprbs un examen portant sur un programme reduit et
suivi dune courte retraite, le S4minaire see disperse ; i nous
rests alors quinze l66ves pr6sents, les autres ayant dtd mobilises.
Depuis lors aucun dv6nement de quelque importance n'est
venu marquer la vie du Grand sdminaire de Mutuelievile. Mais
le nombre des absents n'a fait que grandir. Actuellemejt, en d6cembre 1944, sur quinze 616ves qui peuvent poursuivre chez nous
leurs 4tudes, trois appartiennent A la Societ6 des Salesiens.
Mais on y comprenant nos trois prisonniers de juin 1940, et'
les jeunes gens que lour depart pour rarmee a emp4ch6s dentrer
&Mutu•elevie au sortir du Pett seminaire, nous comptons quarante et un saminaristes mobilisds. L'un d'eux vient de tomber
sur le front des Vosges ot beaucoup combattent. Fasse Dieu que.
le s6minaire n'ait pas k d6plorer d'autres victimes. Puissent bient6t la victoire et la paix nous lea rendre tous plus decid6 que
jamais & reprendre leur marche trop longtemps interrompue vers
le sacerdoce.
Joseph Vmsaus
Tunis, decembre 1944.
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TUNIS
L'(Euve des Missions en Tunisie (17291944)
Lorsque la guerre eclata en septembre 1939, la Maison des
Missions de Tunis avait un personnel r6duit a deux confrres :
M Camus, sup6rieur, eL M. Vullo, 6oonome. Pendant la a drdle
de guerrn a (septembre 1939-juin 1940), ii ne fallait gu6re compter poursuivre I'CEuvre des missions. Les esprit- 6taient trop
occupds ailleurs et puis ii y avait en la mobilisation pour lea
Francais de la Regence.
Aussi, I'activite de la maison fut-elle surtout orientda vers des
retraites de jeunes filles et de dames, et le Careme procura des
pr6dications en paroisse. M. Vullo put cepandant donner quel.
ques v6ritables missions aux Italiens du bled.
En fevrier 1940, M. Camus fut touch6 par la mobilisation.
Auxiliaire, Ja nature de son travail, lui valut une affectation spdciale, lui permettant de continuer son activit6 apostolique.
Pais Ce fut la catastrophe de juin 1940, et la d6claration deguerre de lItalie. M. Vullo, Italien, fut durant un mois, interni
chez les PNres Blancs, a Carthage, puis l1'6t se passa.
En octobre, 1'CEuvre des Missions reprit, mais avec cette difficult6 que le manque d'essence et d'autoe empecha le travail du
bled proprement dit, auprbs des colons franais. (Ge travail n'»
pas encore repris A I'heure actuelle pour la m4me raison.) Mais,
n'6tant que deux missionnaires, Je travail no manqua pas en cet
exercice 1940-1941, et les communions solennelles vinrent le
completer heureusement.
La reprise du travail missionnaire eut une heureuse conaequence : 'arriv6e, en octobre 1941, d'un troisibme confrre,
M.Planchou. Celui-ci prit bravement sa part de labeurs et d'eercice missionnaire ; 1941-1942 fut encore bien rempli.
Mais voici novembre 1942 : d4barquement am6ricain en Afrique du Nord, arriv6e des troupes de 1Axe en Tunisie. Du coup,
arret complet I
Missionnant alors dans le Sud (tie de Djerba, Metlaoui), M.
Planchou no put regagner Tunis, et aprbs un asses long s6jour a
Gafsa, pour remplacer le curd absent, il partit avec les AngloSaxons, et rejoignit Alger.
IA, d'accord aveo M. le Visiteur, ii s'engagea comme aum6nier
d'un r6giment de chars, fit la Campagne de Tunisie, ce qui lui
valut la croix de guerre. Apres quoi, il demeura ure bonne annee
en Algerie, puis participa i la seconde Campagne de France. A
l'heure actuelle, il est quelque part dans 4'Est aves les troupes
frangaises, toujours aumonier, avec le grade de sous-lieutenant.
En novembre 1942, en Tunisie, c'est 1occupation de Tunis et
de sa rdgion. Tout travail est suspendu dans.la Maisoa. M. Vullo
va visiter les bless6s dans les hOpitaux italiens. C'est la periode
sombre : restrictions alimentaires, hombardements adriens frduents et tristement efficacea Une bombe tombe & une centaine
denmtres de notre maison ; cependant, nous et notre a home -,
sommes intacts. Avec le Careme, predications dans Tunis et as
banlieue. Puis c'est la Uibration.
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En aott 1943, M. Vullo dolt quitter la Tunisie, avec cinq autres pretres italiens, et demeurer on Algdrie. II eat actuellement
k 'Orphelinat de Mustapha, A Alger, oi it remplace l'aumanier,
M. VerriBre, dec&dd, Ie 3 novembre 1943.
L'exercice 1943-1944 fut rempli de travaux un pen extraordinaires : messes des hommes k la Cathddrale, par exemple, puis
les prbdications du CarOme dans lks grands centres et dix retrai.tea de communion solennelle marqubrent ]e travail de l'unique
survivant de la Mission. En octobre, les Missions recommencerent, c'est encore ce qu'l y a de mieux pour ne pas sentir la solitude.
Tel est le r6sum6 de ces oinq ann6es de guerre pour les Missions de Tunisie. Malgrd tout, du bon travail s'est fait Le plus
p6nible, est la dispersion de la Communaut6 at I'isolement du
Suporieur qui n'en peut mais.
Pendant cette p6riode tourment6e, notre maison a requ la visite de quelques confreres de passage comme militaires :
MM. Marsay et Jean-Baptiste Guichard d'Alger, M. Dagorn, aum6-

nier, qui sjourna lusieurs mois en Tunisie, et qui, apres la
campagne 'Italie, se trouve actuallement en France sur le front
des Vosges et d'Alsace.

Tunis, le 30 novemnbre 1944.

Robert CAMns.

ALGtRIE ET TUNISIE
LES FILLE DE LA CHARITE PENDANT LA GUERR 1939-1944
1Sles Files de la Charitd d'Algrie et de Tunisie ne furent pas
mobilisees aux arm6es, elles n'en oat pas moins payd un large
tribut de ddvouement au service de la Patrie, souvent au prix
de dures souffrances.
Dans toutes leurs maisons, elles ont continud leurs ceuvres
dans la mesure o& le permettaient bombardements et r6quisitions
de leurs locaux. Ce soot surtout leurs oeuvres d'enseignement qui
otre
supprimees pendant quelque
ont souffert: les classes out du
temps. A Alger on dans la banlieue, trois de leurs 6coles furent
rdquisitionnees : 4 Saint-Bonaventure, a Maison-Carrde, & SaintVincent d'El-Biar. Les pensionnaires de cette dernire maison
durent se replier & Marengo avec leurs mattresses.
Pareillement, les Creches et jardins d'enfants, furent partout
fermis provisoirement, &cause du danger des bombardements.
Par contre, la clientele des dispensaires et des fourneaux 6onomiques s'accrut considdrablement, vu le manque de mddicaments dans les pharmacies, et par suite de la misere et des diffioult6s du ravitaillement. A Alger, rue Salluste, et i Bab-el-Oued,
on distribua jusqu'&mille et quinze cents repas par jour.
La guerre compliqua aussi le travail des Scours et le rendit
plus pdnible. A I'h6pital de Mustapha, un grand pavilion de trois
6tages fut r6quisitionnd pour soigner les blesses de I'armde anglaise et ses nombreux malades durent 6tre entasses dans d'autres salles. Afin de mettre A l'abri du bruit et des bombes le service de la Maternitd et celui des enfants hospitalisda, l'Adminis-
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tration-ddeida de les transporter ailleurs. La Maternitd fut installde chez les Sceurs Blanchea de Birkadem et les enfants furent
transfdrds A :'hOpital Parnet, situd sur le territoire de HusseinDey. Lee Seurs, deux par service, suivirent leurs malades. Linstallation 6tait ddfectueuse, surtout a Birkadem, et ellcs eurent
beaucoup a souffrir pendant les longs mois de leur sdjour. Au
danger des bombes. s'ajouta en 1943, une grave epiddmie de
typhus qui fit de nombreuses victimes, surtout parmi les indigenes. Le nombre des malades augments dans des proportions
considdrables, et it fallut songer I dtablir une annexe pour d6con.
gestionner I'h6pital de Mustapha. Cette annexe fut installde &
Maison-Carr6e, dans les vastes locaux du Noviciat des PKres
Blanes, r4quisitionnds A cet effet. La encore, deux compagnes
suivirent leurs cent cinquante malade.
II est juste de mentionner auwsi la contribution des Saurs aux
diverses Buvres de guerre. Dans toutes les maisons, elles tavaillArent elles-memes et firent travailler les Dames de la Charite, les Louises de Marillac, les Entants de Marie, k confectionner toutes sortes de v4tements et lainages. Le nombre des colis
de vivres et vAtements qu'elles ont envoyds aux prisonniers et
aux combattants s'elve A plusieurs centaines.
Par une singulibre protection de la Vierge ImmacuiKe, elles
n'eurent pas trop A souffrir des bombardements. II n'y ent parmi
elles qu'une seule victime qui mourut a Saint-Bonaventure d'une
crise cardiaque, en entendant retentir la sir6ne d'alerte, le 18 juillet 1944. Mais les traits de protection c6leste ont det visibles,
.spcialement A Saint-Bonaventure, . Djidjelli, A B6ne, A Tunis,
ainsi qu'on peut le voir dana les relations ecrites par lea Sup6rieures de ces maisons.

De m4me les degAts causds dans leurs immeubles n'ont pas

At6 aussi considdrables qu'on aurait pu le craindre. Les maisons
qui ont ete le plus 6prouvees sont, 4 Alger, celle de Saint-Bonaventure et & B6ne, celle de la Crbche. Toutes les deux ont subi
des destructions, importantes, mais non irrdparables. Ailleurs, les
ddgAts se bornent A des vitres bris6es, a des portes et fenetres
arrach6es, A des cloisons l6zardees ou 6crouldes, etc.. Peu de
chose en somme, juste asses pour reconnaltre dune part le danger couru, et de I'autre, la protection e6leste.
Mais cette vie d'angoisse qui obligeait a se lever souvent la nuit
pour courir aux abris, les restrictions de. ralimentation, !e surmenage imposd par un travail de plus en plus excossif, ont fortement influ6 sur I'6tat sanitaire des Soeura. Oeueues-unes. deja
affaiblies par . 'ge ont -succomb6. Un bona nmbre d'anciennes
sont i bout de forces, plusieurs ont 6ti on son. encore malades,
en sorte que le bepoin d'un renfort urgent s o fait vivement
sentir.
Sans doute durant ces deux longues annees qui ont sdpar6
-Algerie de la Mdtropole, la Province a dtabli un Sdminaire qui
fooctionne & Saint-Michel d'El-Biar. Six petites Sceurs ont deja
pris le saint habit et cinq autres s'y pr6parent. Mais c'est le cas
de dire comme I'Apotre saint Andr6 dans l'Evangile : - Qu'est-ce
que cela en face de Cant de besoins qui nous preseent ? a Toutes

Ies maisons saet -n wogefranse et 1} et, grand temps de -lear
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venir.en aide, alors surtout qua les euvres ne demandent qu'k
s'6panouir.
Daigne saint Vincent susciter de nombreuses et bonnes voca.
tions Que le plus grand nombre possible de ces vocations vienne
promptement on Afrique du Nord pour assurer la relvve de
eelles qui tombent, et lea Filles de la Charite continuaront en
lea ddveloppant, lees uvres de d6vouement qu'elles y ont compour la gloire de Dieu et de l'Elise.
i
menoees il y a U sisoe,
Pierre VERGms.

BONE
LES (EUVRS DE LA.CECHE (1942-1944)
Bone a t6 la ville d'Algerie la plus dprouvde par la guerre.
Elle a, en ffet, pendant une pdriode de plus de buit mois, subj
un nombre consid6rable de bombardements.
L'intenGs traft de son port, le dernier avant .la Tunisie, la
d6signait comme un but d'importanoe aux avions ennemis.
De s e jour h les flottes allides abordorent k quai, les bombes
de 'Axe firent des victimes, dans la matinde du 11 novembre
1942. Puis, le veadredi 13 fut n jour tragique : le quarlier de
la vieille ville, surpeupl6 de pecheurs, d'arabes et de juifs,
s'eoroula en grande partie, ensevelissant des victimes en nombre
non dflni - trois cents an minimum. Parmi elles, une trentaine
do bambins qui attendaient l'ouverture de I'eole, dent le mur
4tait sept heures quarante-cinq
de fagade s'abattit sur euxw.
du matin. B s'en suivit un affreux exode. Toute cette malheureuse population s'enfuyait, affolde, lee enfants burlant de
frayeur, sans savoir oh se diriger.
En hate, les autorit6s prennent des mesures de pr6caution : le
quartier proche du port est 4vacud d'office. des voitures munies
de haut-parleurs parcourent les rues, invitant chacun a quitter
la ville. A la suite, de eet avis, la population diminua de moiti.
Puis, on nous demande d'ouvrir, & Bugeaud, deux centres de
rdfugi6s : run pour les enfants, dans tun tablissement affect
A des colonies de vaeances en temps normal, et iautre pour des
adultes, dans la maison qui neus appartient.
II faut done s6parer, en deux et meme trois groupes, notre petite famille : sept de nos Scurs partent pour la montagne avec
les rtfugids, et les autres restent A B6ne an service des pauvres
et de la Defense passive.
Nous avons un petit abri particulier o6 nous nous sentons
tout & fait en sfret6 : comment pourrait-il en 4tre autrement ?
Us antel de fortune y est dresse, et lorsque le danger menace,
interdisant doe edlbrer la messe a la chapelle, c'est 1k quoe e bon
J4sus descend pour nous ; vraies messes de guerre, ear, plus
d'uneofos, nous avons er terminer au Clel notre action de

grmee.

Les alertes se r4pbtent de plus en plus frdquentes, de jour et
de nuit Le centre de la ville et les abords des quais soot eo
sdrieusement toq~h6s ou an6antis. Lee magasins s'entr'ourent
1b matin, entre deur alertes, mals, * la nuit tombante, tout le

meo2e quitte IaS:iedangereuse t m mosstoas seles, absolu-
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ment, dans le quartier, notre maison se trouvant k la limite de
cette zone. Durant Ia nuit du 5 dcembre 1942, une enorm
bombe passe au-dessus de nous et va exploser k moins de cinquante m6tres, r6duisant en miettes le March en gros et allumant un vaste incendie en bordure de cette place. Au milieu d'un
fracas d'immeubles qui s'cdroulent, nous nous relevons tout 6tonn6es de nous trouver en vie. La maison est fort endommagde :
cloison d6truites, portes enfoocdes, vitres. bria6es, toiture emr
port6e ; mais nous ne pourroas le savoir qu'au jour, car las vagues d'avions se sucebdent sans r6pit toutes lea vingt minutes.
La cathedrale eut a souffrir par deux fois : les vitraux n'existent plus, les portes ont 6t6 soufl6es et son superbe auLel de
marbre dut etre preserve sons des sacs de sable.
En ville, o'est la dEsorganisation de tous les services. Tout se
complique. Les moyens de transport se rardfent, lea denrdes
manquent ; et cependant, il nous faut pourvoir au ravitaillement
de nos r6fugi6s de la moenagne. Problbme angoissant et qui demeurera aigu, plusieurs mois durant. Puis enfn on s'organise et
d'ailleurs, dAs la libration de la Tunisie, les alertes s'espacent,
ne se produisent plus que la nuit, pour cessen totalement en
juillet 1944.
Ndanmoins, le centre des quelque cent cinquante, enfants r6fugies n'a eesse de fonctionner que fin septembre 1944. U fallut
done passer en cette station d'altitude et dans la neige, deux
hivers, bien durs pour ces petits, dont beauooup etalent nupieds, sans qu'il soit possible d'y remedier. Mais, l aussi, la
Sainte Vierge veillait puisque durant ces vingt-deux mois, nous
n'eemesa deplorer ni maladie ni aacident.
Enfin, i la rentr6e d'octobre 1944, notre petite famille se retrouvant an complet, les muvres ont repris & B6ne. La maison
a ete remise en etat, mais notre pauvre ville n'a pae retrouv6
sa physionomie de nagure. Les immeubles ne saot pas r6par6s,
la question des logements est loin d'6tre rsolue, les eooles no
peuvent fonctionner qu'en petit nombre, et font la classe, k mitemps, ain de reeevoir plus d'enfants, & tour de r61e.
De ces mauvais jours, il ne nous reste qu'un sentiment de reconnaissanee envers notre Immaculee Mere, qui a bien voulu
nous preserver et, A plusieurs reprises, nous a fait eprouver sensiblement les effets de sa maternelle protection.
Soeur LALLZMAD

DJIDJELLI
IA MAISON DES S(EURS DE DJIDI)EL
(Novembre 1942-septembre 1943)
Jusqu'en novembre 1942, Djidelli n'avait counu de la guerre
quo quelques restrictions, mais, le i2 de ce mois, le Allies arrivalent d'Alger oh ils etaient entres, le 8 prde6dent. On signalait
leur pr6sence sur la route de Bougie et des combats aeriens commenoaient au-dessus de notre cite. Vers onze heures, c'etait un
jeudi, un avion ennemi se ddlesta sur la vile, faisant vingtdeux
morts des bless6s et de groea d6gta La pepuaioa su rise s'af-
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fola, la consternation fut g6n6rale. Dans un pays comme le n6tre
od chaque famille se connalt, chacun etait touch6 dans ses proebes. Les jours suivants, lea alertes se multiplibrent sans bombardements. Nos pensionnaires. avaient 4td rendues & leur famille, les communications 4tant ddja coupes.
Le vendredi 20, A huit heures du soir, un violent bombardement commenca ; au signal de 'alerte, nous nous 6tions rendues
a la.chapelle (non n'avions alors ni abri, ni cave) ; prbs du tabernacle, sous le regard de notre MAre Immacul6e qui semblait
nous dire : a No craignsz pas, je suis klI * Apr6s la priere, nous
commencions la cont6rence, quand un avion ennemi piqua juste
sur la maison, d'autres le suivirent. La secow•se fut si violente
que la maison fut ebranlee du haut on bas ; les clefs tomberent
des serrures et nousnous attendions k voir s'erouler les murs,
mais rien ne bouges a la chapelle ; quand, un peu remises de
notre frayeur, nos regards as levrent vers notre Mere Immacu1~e, eUle semblait sourire et nous dire : a Vous voyez que, pr&s
de moi, vous n'aves rien a craindre.
Cependant, de grosses
C
bombes, tombdes sur la ville, avaient fait d'importants d4egts ;
des soldats furent enfouis dans eours tranches. Cette mnme nuit,
des avions ennemis lanc6rent jusqu'au matin des fuses- 6clarantes, preparation, nous disait-on, d'une attaque a bombes incendiaires. Aussi, lelendemain la population reeevait 1'ordre de no
pas coucber dans la ville. B fallut nous decider & quitter la maison. Notre curd, . iM.Chanoine Gonthier, enieva le Saint-Sacrement, nous mimees ds m6dailles miraculeuses aux portes et dans
la cour et notre Mrre Immaculde fut partout constitude gardienne. Le depart fut pdnible. Nous avions flhz notre lieu de re-fuge A quelques kilombtres seulement, avec l'intention de revenir
le plus t6t possible. Parties les dernires, quand nous arrivAmes
-tout dtait occupd et, comme a Bethlem a il n'y avait plus de
place pour nous a. Nous acceptames une installation de fortune
qui ne pouvait 6tre que provisoire. L dimanche suivant, de notre
lieu de refuge, nous avons assisti au bombardement de Djidjelli
pendant deux heures et demie. La D.C.A, arriv6e en force, rdussit k arrdter la vague ennemie et les bombes incendiaires tomberent aux environs no causant que de 14gers d6egts. D6s le
ledemain, je descendis avec une compagne pour verifier 1'Mtat
de la maison. Grande tut notre emotion, en constatant que tout
6tait irete en ordre. La celeste gardienne remplissait bien son
rile. Le calme revenu, au moins pour quelque temps, la Communaute regagna la maison le 7 ddcembre pour feter ensemble
l'Immaculde-Conception. Parties les dernibres de toute la cit6,
en la fete de la Presentation, le 21 novembre, nous rentrions

lea premieres pour le jour de I'Immaculde.

Jusqu'au mois d'avril suivant, les alertes furent nombrouses,
Smais sans aucun bombardement a proximit6. Nous avions recommene6 nos classes : les 616ves arrivaient de leur lieu de refuge,
soit t bicyclette, soit en petite voiture : les chevaux furent alors
remis a l'honneur, il n'y avait plus d'autos ; d'autres rentraient,
rassurdes par le calme qui se prolongeait. Le mercredi saint, &
cinq heures du matia, s6rieux bombardement : une bombe mit
le feu & un bateau de mazout, des maisons s'c6roulbrent ; il y
eut d'importants dgAts.. Deux jours apr6s, nouvelle attaque
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a6rienne. La ville se vida de nouveau ; lea autorit6s conseillaient le depart ; ordre fut donn6 de former leas tablissements
scolaires. Les troupes allides s'installaient & Djidjelli, transforme
en v6ritable camp militaire. En avril et mai, les bombardements
se succdrerent: deux on trois par semaine, et Djidjelli, jusque1&zone de guerre, devenait zune de combat. Les Scours se fatiguaient d'une existence aussi mouvement6e et dangereuse. Cralgnant pour leur sant6, sur le conseil de Soaur Visitatrice, je lea
envoyais & Constantine, &I'h6pital : elles pourraient rendre quelques services, tout en 6tant K l'abri et suivant une vie de communaute plus calme. L'une d'entre elles s'offrant pour rester
avec znoi, je dkcidai de garder la maison. Ici encore, la protection
de notre MBte se manifesta d'une miraculeuse fagon : alors que
tons les immeubles dtaient oceupls par les Allids, y compris ce
qui restait habitable dans les maisons bombarddes, jamais un
soldat ne logea dans notre grande maison vide, jamais mame
une demande on un d6sir ne furent exprimes I ce sujet Les
dcoles communales furent occupdes des les premiers jours et
le restlrent bien apres le depart des troupes. On pillait les
maisons vides, jamais rien ne fut vo6i dans la n6tre.
Pendant quatre mois, ma compagne et moi, nous avons men6
une veritable vie de prisonnibres de guerre. Les bombardements
et les aleries so succedaient, jour et nuit Nous devions termer
noire porte i une heure de l'apres-midi, pour eviter les visites
indesirables de soldats ivres on pire encore.
Nous recevions la sainte Communion & n'importe quelie heure
de la matinee, heureuses quand nous pouvions avoir ia messe
en semaine ; le dimancbe, nous assistions & celle des soldats, dite
par leur aum6nier. Une dizaine de civils, au plus, couchaient en
ville : commandant d'armes, commissaire de. police et que.ques
agents, le boulanger de la troupe et sa femme, ma compagne,
et moi. Pour profiter de I'abri construit dans notre cour pour
i'6cole, le boulanger, notre voisin, couchait avec sa femme dans
une de nos classes. 11 dtaft, en mme. temps, notre defenseur, car,
en dehors des bombes, nous avions &craindre les expeditions nocturnes des soldats et des voleurs.
Pendant ce temps , le port se remplissait de bateaux de dibarquement. Pour leur d6part, ce furent les lancements de fumigenes qui fatiguaient lea bronches et faisaient tousser ; la rade
et la ville devenaient invisibles ; on en langFit d'ailleurs & chaque alerte. Nous vivions an milieu des soldats, des camions,
d'un bruit infernal. Nous 6tions an front avec tous ses dangers.
Ici encore, notre Mbre Immaculde fut une admirable gardienne :
dans les diff6rentes attaques, des bombes tomberent & quelques
metres seulement de notre demeure ; elle en flt entour6e ; nous
avons eu, pour tous ddg&ts, une quarantaine de carreaux de cassds et une cloison lIsard6e. Cependant, apres chaque bombardement, la cour 6tait couverte d'eclats de D.C.A. et d'obus, quelques-uns pesaient plus d'un kilo.
Enfin, en septembre 1943, le calme so r•tablit : les troupes
6taient dispersees, et tons dangers dloignus. Nos ScBurs revinrent & Djidjelli oh nous avons pu reprendre nos classes et noe
autres (Euvres dans une maison oh toutes les pierres attestaient
la providentielle protection. Rdunie I la chapelle pour ie 8 aep-

tembre, - toujours une f4te de Marie, - la retite famille entonna son plus fervent Magnificat.
Et maintenant, il nous reste & rdaliser unore promesse : notre
desir commun est d'6lever & notre cdleste Mire un ex-voto de
reconaissance. Ds que les travaux seront possibles, nous placerons sa statue dans la cour, & une place d'honneur, avec cette
inscription : a J'ai dtd dtablie gardienne a.
Gloire & Marie Immacul6e, qui a si bien protdeg b petite
Maison de Djidjelli des bombardements, de la rdquisition et du
pillage I
Sorur DUTaRMa
TUNIS: LA CRECHE SOUS LES BOMBARDEMENTS
(1942-1943)

Depuis 1939, le Dispensaire Alapetite, 37, boulevard BabMenara, avait 61t choisi comme poste de secours par la Defense
passive. Mais, en novembre 1942, au moment du d6barquement
des Allemands, il entra en fonctionnement. Tous les soirs, Is
Service de garde fut organis6, composd d'un docteur, de deux
semurs, deux infirmibres laiques et une tl66phoniste qui, en fait,
dtait toujours une sceur.
A I'appel de la sirbne, tout le monde devait 6tre sur pied, pr6t
& recevoir les blesass. Toutes les nuits, parfois deux on trois
fois, la sir6ne retentissait, laneant son signal lugubre sur la ville
sombre et endormie. Les bombardements de jour et de nuit
atteignaient surtout Ie port et 1'Aouina situds Iun et l'autre
loin do notre poste.
Mais le 13 d6oembre, i midi et demie, lea bombes destindes
an port tombbrent i dix minutes de chez nous, demolissant de
nombreuses habitations arabes, soit par choc direct, soit par
deflagration; en on clin 4t'eil, une bonne partie du quartier
Bab-el-Fellah fut transform6e en un moncean de rumines fumantes, sous lesquelles gisaient de nombreuses victimes, pour
la plupart ensevelies vivantes sous les d6combres. Des une heure,
on commence a nous apporter des blesses, eertains trBs atteints
d'autre, mais rarement, simplement schockds, et cela jusqu'k
cinq heures et demie, sans discontinuer. Fractures ouvertes ou
non, plaies de cuir chevelu, fractures du crane, une jeune flle,
la
tte presque entibrement scalpde, etc. Tous, entirement
reonverts de poussibre claquaient des dents. Pour terminer
la sarie, sur un brancard, gisaient nn oadavre de femme avec
ses deux petits enfants.

1s 25 dcembr, dans la nuit, une bombe tombe tout pres
de ches nous. A 6 heures du matin, on nous porte deux blessas,
et le 4 janvier dgalement. Le 6 du meme mois, bombardement

de la vole ferre. Une bombe tombe sur un gourbi, aussi, le
natin, res 5 heures, on nous amine trois blesss, les autres
menares de la famlle out 6et tues sur ltcoup ot i 10 heures,
Un autre bles6 se prdsente de lui-meme avee une plaie du
onir chevelu.
Mais ie bombardement le plus grave et eertainement celai
du 2 mar, & midi. Lee aviateurs, volant & 7.000 mAtres
t
alti-

tud. trompe par des vents cotraires, laiseent tomben teat ua
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chapelet de bombes en pleine ville. Dans notre aecteur, de
nombreuses victimee sont atteintes. Apres 1'Angelus, les s•urs,
an lieu de so rendre an rdfectoire, prirent vite le ohemin du
Dispensaire, se mettant en devoir de secourir les blesses. Toute
1'apr&s-midi, lee malades se succeddrent. Les docteurs et inflrmieres frangais et indig6nes pretorent leur concours avea beaucoup de d6veouement.
La 13 avril, un obus explosait dans la chaudiore d'un bain
maure, tout proche de la maison. A 10 heures, une dizaine de
blesses nous furent amends plus ou moins gravement atteints,
deux d'entre eux sont morts des suites de leurs brulures. Le
bruit se r6pandit dans la ville qu'une explosion avait eu lieu
boulevard Bab-Menara et l'on crut qu'il s'agissait de la Crbehe;
aussi bien des personnes vinrent prendre des nouvelles des seours
et enfants... Mais la trbs sainte Vierge, constitu6e gardienne de
la maison, les avait proteg6es les unes et les autres.
Nos cvres : creche, jardin d'enfants et classes maternelle et
enfantine, continubrent a fonctionner, malgrd les alertes et bombardements, mais les enfants vinrent irrigulibrement, quoique
certains parents nous disaien etre plus tranquilles de les savoir
chez nous que hes eux.
Bien des dooles dtant.rdquisitionn6es, nous avons ouvert nos
portes I des enfants plus grands, les parents 6tant venus nous
supplier de les recevoir, si bien que la classe enfantine fut
transformee en cours 61omentaire.
Nous accueilllmes avee joie plusieurs families 4vacuees de
Bizerte et, du 29 novembre 1942 au 30 septembre 1943, vingtquatre adutes. et enfants furent nourris et loges dans la maison.
Les cat6chismes ne furent pas interrompus, aussi bien a la
paroisse du Rosaire qu't Montfleury.
TUNIS: REFUGIES DE,LA CASERNE SAUSSIEI
La ville de Bizerte fut la plus dprouvee de toutes les villes
de Tunisie. DIs le debut, on procdda k son evacuation et ses
habitants furent repartis dans plusieurs centres k Tunis. Le
plus important fut eelui de la caserne Saussier. Ce fut aussi
celui des plus pauvres et des plus d4shdritEs. Plusieurs families
se trouvaient logdes dans la meme chambrde, promiscuite dangereuse. Enfants dppenaill6s, pieds nus, sales, pataugeaienb dans
la grande cour de la caserne.
Misare physique: families parties en abandonnant leur maison, leur mobilier, tout leur avoir. Misere morale et surtout
religiouse, ignorance complete de la religion.
Ce Centre fut confid pour le c6t6 religieux & on Pbre Blano:
le R. P. tenon, qui fit appel a plusieurs laiques pour le seconder.
Une de nos soeurs fut egalement demand6e pour lui venir on
aide.
Trois fois par semaine, elle s'y rendait pour les catdchismes
qui se tenaient dans une grande salle de la caserne. Chaque
lois, il fallait faire le tour des ehambres pour ramasser le petit
bataillon. C'etait asses laborieux, car souvent, les a-lnd dtaient
laisads an logis pour garder les plus jeunes, pendant que la
maman dtait en course ou an travaiL Parfois, toute la petite
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famille venait, mais 'les plus petits avaient bien du mal & rester
tranquilles pendant tout le temps de la legon.
A force de bons points at d'images, on arrivait a posseder une
cinquantaine d'enfants. A ceux-ci, se joignaient quelques rdfugi6s du coll6ge Alaoi, centre tout proche, mais compos6 de
families frangaises plus aisdes.
La sAance se terminait toujours par une histoire suivie d'ne
legon de chant qui enthousiasmait tout ce petit monde. C'4tait
& qui crierait le plus fort, pour couvrir fi-voix de son voisin.
Le chant etait plus vite su que Ie cat6chisme.
Le samedi soir, il y avait les confessions, et toujours quelques
penitents p6ndtrds de contrition et desireux de se corriger. Dimanche, messe en plain ait, dans la cour de la caserne ou dans
la salle, suivant le temps: enfants nu-t4te, nu-pieds. 1W protocole n'existait pas A la caserne. Parents &pen pr6s dans la mmem
tenue. Le jeudi, messe dialogue avec chants pour les enfants
Quelque, grandes personnes se joignaient a eux.
Un soir, apres le catdchisme, le Pbre fit un baptAme auquel
les enfants assistrent et la scur fut invitee Iexpliquer la
c6rdmonie an fur et A mesure qu'elle as droulait.
Pour prdparer les cours i la belle et grande f6te de PAques,
une retraite pascale fut preih6e par le R.P. Camus, lazariste.
a laquelle tous les parents furent invites et il y eut une nombreuse assistance. Le dimanche des Rameaux, messe en plein
air avec procession. Quelle joie pour les enfants de tenir chacun
une branche durant cette procession.. Le Jeudi saint, on fit
nt beau reposoir, au pied duquel plusieurs mouvements de
jeunesse tinrent a venir faire leur adoration. Vendredi saint,
chemin de croix dans les jardins de la caserne, une foule norbreuse suivait, pieds nus (par d6votion cette fois). Enfln, dimanche de Piques, messe soleqnelle avee premibre communion
priv6e. Le R.P. Louis, P6re Blah, fit une allocution devant une
assistance recueillie et les comminions furent nombreuses.
13 juin: confirmation d'une dizaine d'enfants par Mgr Gounot, archeveque de Carthage. Pentec6te : communion solennelle,
r6novation des vcux du bapteme, messe dialogue avee chants
exdcut6s par les enfants; drdEmonie vraiment touchante & laquelle prirent part presque tous les r6fugids. Parmi les conlrmants, un petit gargon se destine an Sacerdoce et tous oat
solennellement promis de persev6rer. La Communion solennelle
fut predd•e d'un jour de retraite & 1a CrBche, 37, boulevard
Bab-Menara, oh l'on s'efforca de giter les enfants. Le R.P. Renon,
qui en avait la direction, vint les interroger pour se rendre
compte s'ils savaient leur catechisme, et toutes les r6ponsea
furent satisfaisantes. Alrs, il leur expliqua le grand acte qu'ils
allaient accomplir et les confeesa. On fit des prodiges pour
trouver &chaque enfant un chapelet qu'il garderait en souvenir
de ce grand jour et les mamans firent des prodiges aussi pour
habiller leurs fillettes en blanc et mettre des brassards k leurs
gargons. Souhaitons ardemment que les enfants fassent k leur
tour des efforts pour garder leurs Ames aussi blanches que leur
robe et leur brassard.
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TUNIS: HOPITAL CIVIL FRANCAIS
DBe le d6but des hostilit6s, les malades les plus valides furent
rendus
leur famille, car on pr6voyait I'arrivee des blesses.
En effet, dans la deuxi6me quinhaine de novembre, les blesses
anglais et allemands futent apportls en grand nombre et plac6s
dans divers pavilions. Puis ce furent les blesses des bombardements. Un certain jour, a midi, an moment dc depart des stagiaires, lea pavillons de chirurgie funent envahis par des hommes
et des femmes horriblement mutils : bras arraches, visages
d6flgur6s, yeur perdus, fractures du crAne, du bassin, plaies
pdn6trantes de la poitrine, de l'abdomen, etc. Au milieu des
cris et deo gemissements, on no savait plus & qui se prodiguer:
raser cette tWte sanguinolente, laver ce corps livide, tout couvert
de sang et de poussi&re, pour trouver la plaie, soutenir un c<our
d8faillant, apaiser la douleur d'une pauvre jeune fille dent les
reins 6taient brisds. Parmi toutes ces douleurs, la cornette semblait provoquer un apaisement, et les appels: a Ms smur, ma
I retentissaient un pen partout chez ceux qui n'avaient
scmur .
pas perdu connaissance. Ce fut seulement lorsque tout le monde
ftt couchd, que le chirurgien fut passe et les premiers aoins
donnds, que I'on put songer au d6part.
Au.pavillon O,ce sont les grands bless6s anglais et allemands;
pauvre jeune homme anglais de 19 ans atteint de fractures &
chaque bras, de plaie de la jambe, du ventre et de la ttet, no
pouvant se rendre aucun service et qui remerciait d'un sourire
lorsqu'on lui donnait i manger. Le dernier jour, il se hasarda
i demander des cigarettes et des oranges. Hdlas I ii fut emmien
prisonnier en Allemagne.
Et cet Allemand atteint d'une plaie profonde du siege qui
laissait apercevoir le coccyx, plaie atone i teinte verdatre, de
tout a fait mauvaise apparence, le tout aggrave d'une dipht4rie.
Toutes ces plaies par 6clatement, dechiquetdes, etaient horribles
a,voir.
Les smurs de Niederbronn donnaient leurs soins A ces malades
et une des scumrs de la Creche leur fut adjointe.
Certains de ces blesses, Anglais et Allemands, touches du
d6vouement qu'ils ddcouvraient dans leurs inflrmires, disaient
qu'ils se feraient catholiques aprbs les hostilit6a. Tous lea
jours, nouveaux transports, changements continuels, prisonniers
deportes, nouveaux blesses amenes. Mgr Gounot vint visitor tous
ces pauvres mutilds, leur apportant sa ben6diction, en leur disant
des paroles de consolation et de rdeonfort.
SBour Boissolk
TUNIS
LE FOYER DE CHARITE PENDANT LA GUERRE (1940-1944)
Ie Fourneau des pauvres, 4, impasse SaintJean, a Tunis, ayant
et1 reconnu d'utilit6 publique, le 25 juin 1940, a pris le nomr
de Foyer de Charit4 pour I'ensemble de ses muvres : dispensaire,
creche, jardin d'enfants, protection de la Jeune fills, colonies de
vacances. Le nom de Fourneau des pauvres 6tant reste pour la
sele section : secours aux indigents.

-224-A partir de janvier 1940, le Foyer de Charitd a re~u tous les
convois d'enfants (flles) r4iugi6s de France. Ces enfants y 6taient
h6berg6es jusqu'au moment de leur placement dans lea families
ou les differents Centres.
Pendant la campagne de Tunisie, apr6s les bombardements
de Bizerte, le Foyer de Charit6 a organisd dans sa maison de
vacances a Stella Maris a, a La Corniche, un centre de r6fugids
oi quatre-vingt-dix personnes ont 6t6 reques et soigndes sons
la direction de deux Sceurs, de novembre A juillet 1942.
A ce moment-la, les families ayant pu s'installer dans des
appartements r6quisitionn6e , Stella Meris est reste ouvert pour
recevoir les enfants ddbiles des diffdrents centres d'accueil. qui
avaient besoin d6 grand air et de soins plus delicats. In en reste
encore une vingtaine environ, en ce mois de d4cembre 1944.
A Tunis, depuis le d6but des bombardements, notre dispensaire
Saint-Vincent-de-Paul a 6t6 transformd en poste de Defense
passive ; il a rendu les plus grands services, surtout pendant les
asrieux bombardements de i'hiver 42.
La Protection de la Jeune fille a abrit6 non seulement des
jeunes, affectees aux diff6rents services civils et militaires, mais
aussi quelques personnes Agees qui n'avaient pu trouver place
a Stella Maris.
La Creche, le Jardin d'Enfants ont continu6 & recevoir les tout
petits pour permettre aux mamans dont le mari dtait mobilise,
de travailler au dehors, en vue d'augmenter Iesalaire familial.
Pendant tous ces mois d'angoisses et de souffrances, nous
avons senti, veillant sur nous, la protection de Notre MLere Immacul6e, qui nous a gardees au milieu des plus grands dangers.
Deux exemples entre tous : des cinq bombes. tomb6es autour de
notre maison a quelques metres & peine, pas une n'a dclat6 ;
Stella Mari. de la Corniche, a eu sa buanderie compibtement
ecras6e, mais personne dedans, la porte en avait 6•tfermde la
veille par la Scour Servante qui avait emport6 la cl.
Depuis octobre 43, toutes les CEuvres du Foyer de Charitd ont
repris avee plus d'ampleur qu'autrefois, car la misbre des panvres est plus grande que jamais.
D6cembre 1944.
Sceur AaOaU.
PumRt-FRAqois MONTORO (dit Montorio)

(saite et fin)
Dana les Annales de 1937 (pp. 245-259) et de 1938 (pp. 615623), notre regrettd confrrre, M. Jean Parrang publiait des articles, sur a Un m6cene de saint Vincent de Paul, Pierre-FranVoit Montoro, dit Montorio.o L'auteur envisageait an troiihmne
article, mais la mort ne lti permit pas de le composer. Lee quelques pages qui vont suiwre, simple mise en auvre des notes manucrites laiuses par M. Parrang, vitent & mener. & son terwe it
biographie de personnage.
Pierre-Franaois Mootoro, vice-legat d'Avignon depuis 1604, songeait, a la in de l'4te de 1607, A regagner i'Italie : son, trienuat
etait termini, et I'arriv"e de son suceesseur, Joseph Ferreri, archevque d'Urbino, 4tait annonoe. Le sejour sur les rives du
Rh6ne n'avait pas Bt6 pour 1'dveque de Nicastro un enchantoment
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oontihuel : friction avec la Cour de France, qui 'intdreseait, on
le congoit, de trAs pros, de trop prBs m4me, aux affaires d'Avtgnon, enclave pontificale en plein royaume de France ; frictions
encore et cette fois plus irritantes avec ja principaut6 toute voisine dOrange, ot sevissait Ia propagande protestaute. Montoro,
plein de zsie pour la foi catholique, favorisa tant qu'il put 1ceuvre des missions en Languedoc et en Dauphind, en vue de dfendre la foi du peuple contre les subtilit6s des prdicants calviaistes. Ce, zle et cette ardeur a defendre les prdrogatives du
SaintSiege valurent de la consideration au vice-16gat, mais,
chose dtonnante, celui-ci s'etait mis h doe les autoritds civiles
de la ville d'Avignon. Dans quelle mesure les consuls exprimaientUs les sentiments de la communautt dea habitants, lorsquilas
reprochaient & Montoro sa durete ? Nous ne saurions )e dire,
toujours est-il quoe e vice-Idgat quitta la vile I'insu des ma-

gistrats municipaux. Craignit-il que coux-ci, ne lui ayant pas

pardonne d'avozr emprisonnd certains habitants, ne flssent au

moment des adieux quelque esclandre oQ I'honneur du SaintSieg e t 6td lsad ? C'est possible. Les consuls se montrre.nt
offenses do ce depart subreptice. Par lh Montoro, dirent-ils,
* met «u comble & cee mausais procdd6s ; it port en secret, wao-

Lant laisser ce mzawiU souenir digne des commencements at
de la dureetde son gowernement. »

Nul encore n'a pu aveo precision determiner le jour oil i•erreFranFois Montoro a quitt6 son poste. On a eu la bonne fortune
de trouver, il y a quelques ann6es, aux Archives vaticanes, la
date de l'arriv6e a Rome da prelat : le mardi 30 octobre 1i07.
Quel qu'ait etE l'itineraire : terrestre, par ia route longeant
le littcral, on maritime, le voyage n'a probablement pas dard
plus de trois on quatre semaines, ce qui file approximnati.vement

te depart an debut d'octobre. Si I'on suppose un ituneraire plus

long et des arrdts prolonges en cours de route, on no pent
cependant pas remonter beaucoup plus haut car Frederic Monlore erint i son frbre, le vice-16gat, }e 31 aoOt, pour lui son.
baiter bon voyage et la lettre est encore adressae oe AvigBnon.
On comprend que eette precision nous intdresse, en esffet •
6td Montoro 1faisait tre. wraisemiablesuite de Pierre-Frangois
ment partie notre bienheureux Pbre, saint Vincent ; depua
plusieurs mois an moins, iit tait le familier du vice-legat. ous
le retrouvoas, le 28 f6vrier 1608, a Bome, osh il dit jolat de
l'affection et bienvieillance du prdlat. On peut considdrer connme
certain que protecteur et proteg6 ont voyagE de compagnie,
dtant donne surtout que saint Vincent, dans sa lettre d, 24 jailI'intention de Montoro de I'einmener
le 1607. avaiL annonc
avec luii a ome.
Dans la ville eternalle, 1'evdque de Nicastro descendit vraisemblablement au Palais Montoro, dans la rue du m6me nom, e.s
de la Madone de Monteerrat, sur la paroisse de Saint-Blaita.
Le palais actuel a etB reconstruit, a la fin du xvin siaole, sur
l'emplacement de l'ancien. Aprbs qnelques semaines de repoa.
Moetoro dut faire son rapport administratif an cardinal Bet-

ghsae, legat d'Avignon. En depit de quelques mauvais soavait

nirs Tapports de sa vice-ldgation, it semble que Montoro
envisage un retour en Avignon comme coadjuteur de l'archevique. On pent 'inoferr d'une letltre •rite le 28 mars 1608 par
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lea consuts d'Avignon au cardinal Borgh6se, pour lui aeman-

der d'itervenir afn d'empicher que Montoro n'obtienne la
coadjutorerie.
Dans le oourant de 1606, l'6vque de Nicastro se rendit dans
son diocese II no s'y astreignit pas a un s6jour continu. Divers
documents, disposEs dans I'ordre chronologique, nous font constater. tantot sa presence, tant6t son absence. Si en dEcembre
1608 il est & Nicastro, en octobre et en novembre 1609 il est i
Rome; en mars 1610 il est de nouveau A Nicastro qu'il quitle
vers la fin de juillet 1611 pour Naples, oh il demeura julqu'au
mois de decembre 1612. I ne paralt pas que I'admimstration
du diocese ait souffert beaucoup de ces absences de l'v6que
Nous n'avons aucun t6moignage de ces plaintes que formulaient
chanoines et cures dans tant de diocbses prives de la presence
6piscopale. Au contraire, e que nous savons des rapports de
Montoro avec son cleFrg montre k la fois estime, sympathie et
conflance r6eiproques.
Nous ignorons ce que furent les occupations de Pierre-Franpois Montoro jusqu'en 1621. Peut-etre, on bon eveque, s'occupat-il simplement du gouvernement spirituel de ses ouailles. E
1616 oommensa le fameux proces qui mit aux prises Montoro
avec le cardinal Jerome Colonna, et qui devait durer de longues
annees. II s'agissait d'une pension de vingt et un mille 6cus
d'or, due par le cardinal A Montoro, titulaire avant lui du
prieur6 de Santa Martm di Trignomo, au diocese de Cr6mone.
Dans les premiers mois de 1621, Montoro renongait k son
eveche de Nicastro ; le 19 avril de la meme annee etait nonm6
son successeur Ferdinando Confalona ; le meme jour une Bulle
de Gregoire XV accordait a Montoro la faculth de garder le itre
d'6veque de Nicastro, nonobstant la renonciation qu'il avait faite
de-son evche et de percevoir une pension annuelle sur les re-enus de cet eAvch&
11 faut probablement mettre on lien entre cette renonciation
et la nouvelle charge dont fut investi Montoro A la mI me poCologne, le 4 aoft 1621, en qualit, de
que. I1 etait envoyd6
nonce, mais ses instructions datent precisement du mois d'avril.
On etait alors dans une phase critique de cette guerre qu'oe apellera plus tard la Guerre de Trente An. De grands intsers
ecelesiastiques se jouaient non loin de Cologne. La reeonqudte
catholique de I'Allemagne etait a I'ordre du jour. Gregoire XV,
soutenant & fond Ferdinand I, envoyait dans toutes les cOurs
allemandes des nonces pour servir la politique conjugude da
Saint-Siege et de I'mpereur.
L'activitd diplomatique de Montoro fut, sans aucun doute,
des plus heureuses, car, en 1622, c'est lui que le Pape d616gua &
la Diete de Ratisbonne qui, avant le Traiti de Westphalie, devait modifier profond6ment le statut religieux de I Allemane
au profit des catholiques, en sanctionnant la disparition de
Fancien royaume protestant de Bohbme, et rannexion du Palatinat & la Baviere. Conformement a ses instructions le Nonce
de Cologne ne se contenta pas d'aider au d6placement des pions
aur I'dchiquier allemand, il travailla k la reforme. II avait reOu
(bref de Grdgoire XV, du 12 fdvrier 1622), la facult de pourvoir de sa propre autorite aux canonicats vacants, eventanf ainsi les intrigues 4l .rdussisaient A faire attribuer les canoni-
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cats et autres bendfices ecclsiastiques B des individus hdrdUiques on & des personnes sans vocation eccl6siastique. A la Diete
Montoro s'employa & stimuler le zble de l'Empereur et des autres princes catholiques, encouragea lea missions de propagande catholique des Peres J6suites, insista sur la rdforme des
mceure du haut clerg6, fit pression sur les diffrents princes
pr6sents pour obtenir d'eux la restitution des biens ecoldsiastiques usurpds.
Malgr6
leabour 6crasant que lui causa cette sollioitude pow
le progres du catholicisme et le renouvellement de la discipline
ecclsiastique, le nonce & Cologne sut d6ployer un sAie Icuable
pour obtenir du due de Bavibre, Maximilien, la cession au SaintSibge de la celeore bibliothbque de Heidelberg.
Avant m6me la fin de sa nonciature, Montoro regut du Pape
des marques de conflance et d'honneur. Le 6 mai 1623, un bref
de Gregoire XV lui conflait la charge de * visiter a les eglises
du dioc6se de Lodi. Un autre bref du 28 juin de la mAme ann6ee
(dix jours avant la mort du Pape), le nommait prelat domesti-

que assistant au trone pontifical a de auwero participaatium *,
tolui coneddait le privilege de la celebration d'une messe quo-

tidienne dans sa chapelle domestique.
Mais les travaux de la nonciature avaient fni par abattre les
forces du prdlat : il n'dtait d'ailleurs plus jeune (soixante-six
ans). Et qui sait si la politique pontificale dirig6e maintenant
par Urbain VIII, succesqur de OGrgoire XV, n'avait pas regu
nne orientation nouvelle ? Montoro 6tait 'homme de Grdgoire XV ; peut-rtre se sentait-il moins en conflance avee le
nouveau Pape, toujours est-il que dans les premiers mois de
1624, le nonce de Cologne demanda son rappel, donnant pour
raison le besoin de prendre du repos dans son pays. Sa demande fut prise en consideration : en mai 1624, il quittait Cologne
pour 'Italie. A Rome, ii fit au plus t6t son rapport &Urbain VIII
sur sa nonciature.. II souligna les avantages que, grioe & son
action diplomatique, gr&ce a la politique de collaboration avee

I'Empereur, 1Eglise allemande avait retirds des victoires de
Tilly. La restauration catholique etait on bonne voie : un
champ nouveau elait ouvert an zBle des predicateurs catholiques dans le Palatinat et en Bade ; Osnabruck avait de nouveau
un Avmque catholique. Apras le tableau des r6alisations, 'an-

cien nonce signala les espoirs permis : ne

l1ection 6piscopale

& Minden et la tolerance du culte catholique dans les villes
hanseatiques. En ue de l'enrainement et du progrAs de la
Restauration catholique, Montoro insista sur Ia nacessit de la
rforme des prelate et des abb6s : les eiroonstances onb empach6

de la r6aliser totalement, ee devra etre I'affaire du successeur.
On ne peut reprocher au nonce d'avoir diffar6 cette rnforme par

insouciance : le temps de sa nonciature (1621-1624) fuL presque
tout entier occup6 & la preparation et aux travaux de la DiBte

de Ratisbonne.
Le successeur de Montoro fut Pierre-Louis Caraffa ; ii reut
ses instructions le 26 mai 1624 ; cette hAte a pourvoir le poate
d'un nouveau titulaire indique I'importance du poste a eette
6poque. Les directives donnaes au nouveau Nonce a Cologne
pouvaient se resumer en ees mote : continuer I'reuvre de Mon'oro ; nous lisons meme dans ces instructions qu'il eat prescrit
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k Caraffa de a faire donner des missions par des religimux on
des s6culiers, comma
MP Montoro avait a(it . II eat piquant
de noter se zale pour les missions ches I ancien proteceur do
saint Vincent, h une 6poque oi la Congr6gation de la Mission
6tait conpue mais non encore nae.
B est vraisemblable que Montoro s'acquitta pen aprbs de la
mission reque l'annee d'avant de faire la visite des .glisea du
diocese de Lodi.
AprBs 1624 tombe un voile d'obscurit6 sur la vie de notre
pr4lat Etant donne les tonctions remplies, les services rendus
a la cause catholique k Cologne et & Ratisbonne, il semble que
le chapeau de Cardinal avait dt6 mdritd par Montoro : il ne
lui fut jamais donnd. Pourquoi cette injustice ? On pout ea
voir la raison dans I'opposition constante. laquelle fut en butte
Montoro de la part des Colonna. Le proces ouvert depuis 16.6
durait encore. Depuis le retour ea Italie de l'ancien nonce k
Cologne, il avait meme rebondi ; le cardinal Colonna chicanait,
refusant de payer la pension que s'dtait rdserv6e Montoro sur
le prieure de Santa Marta di Trignano, sous prdtexte que pendant son adjour & 1Atranger, les propridtes du prieurd avaient
6t6 ndgligees. Le proces et sea incidences ne seront terninas
qu'en 1631.
A notre grand regret, nous ne trouvons aucune trace de relations de saint Vincent avec l'ancien vice-l6gat d'Avignon aprbs
I'ann6e 1608. Pour scrprenant que cela soit, ii faut constater k
ia fois l'oubli de Mentoro et celui du saint.
En 1643, mourait silencieusement Pierre-Frangois Montoro,
dans un palais de la Piazza Navona (logement provisoire, sans
doute, car il est certain que les Montoro babitaient leur palais
de la Corte Savelli, dont nous avons parle plus haul).
Le 8 juin ii fut enterrd dans le caveau de sa famille au milieu de 1dglise Santa-Maria del Popolo. Fait dtrange, apr"s sa
mort on ne trouva pas de testament : sa pauvretd en eat cause
sans doute. Depuis 1594, il avait renoncA & sea biens patrimonimau en faveur de son frere Frdddric ; apr6s sa nonciature k
Cologne, ii dut vivre petitement des pensions qu'il avait garddes, 'une sur son ancien devcb, de Nicastro, I'autre sur le
prieur6 de Santa Marta di Trignano : cette derniere 4tait plus
importante, mais I'avidite du cardinal Colonna I'avait maintenue on litige pendant des annoes.
Voila bri6vement terminde cette notice sur Pierre-Frangois
Montoro. II n'gtait pas sans intdr6t de retracer la vie de ce
a

MBeene de saint Vincent de Paul a. Nous devons remercier

M. Jean Parrang d'en avoir reuni les matdriaux et regretter
qu'il a'ait pas eu le temps de lee mettre en cmuvre pour oe troisibme et, dernier article.
RAYMOND CHALUMEAU.
29 lettres injdites de Saint Vincent de Paul
Heureuse et inesperde fortune : voir surir d'un seul coup
vingt-neof in dits de saint Vincent, surtout apres les recherches
et investigations de la iondamentale edition Coate : magistral
monument qu'on ne pent esp6rer retoucher et compolter que

das quelques d6tails.
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Get apport de vingt-neuf lettres nouvelles, nous ne l'avons toutefois que par une honn6te cople, r6cemment d6posee k Lyon
(Propagation de la Foi, 12, rue Sala). IA fut 6galement legu6e la
leltre autographe - exactement la lettre sigr•e du 27 f6vrier
1660 - publi6e ici sur le vu de l'original.
D'apres une note de Mgr Joseph Lavarenne, voici comment se
pr6sente l'histoire r6cente de oes lettres vincentiennes qui reviennent k la lumibre.
En juillet 1941, une envoyde de Mile Clavel, alors Agde d'environ quatre-vingts ans (demeurant i Lyon, 32, rue Malesherbes),
apportait aux bureaux lyonnais de la Propagation de la Foi, avec
I'original susdit du 27 f6vrier 1660, la transcription des vingtneuf presentes lettres. C'est en mettant en ordre les papiers laiss6s par sa smur d6funte que Mile Clavel trouva ces feuillets de
copie : euvre a attentive a de Mme veuve Verdun-Clavel (d6oddde
le 8 d6cembre 1940).
La transcription avait dtd faite, sur communication des originaux, jadis en possession de son parent par alliance, M. le chanoine Rivoyre (nd le 28 aott 1856, mort le 15 fevrier 1932), Sepkrieur de 'Institut des Chartreux de 1905 a 1922, puis Sup6rieur honoraire de cet dtablissement lyonnais d'enseignement
scolaire. (Voir Semaine religieuse de Lyon du 15 avril 1932).
Ledit chanoine tenait ces pr6cieusee lettres d'un de ses anciens
eleves, originaire de Marseille, M. Nodet. En cette famille marseillaise (nous le savons par d'autres recoupements), se transmettaient depuis mu siecle, nombre de lettres de saint Vincent :
elles provenaient des archives de 'anclenne maison lazariste de
Marseille. C'est en effet de la mime source et de la mame parentd
que nous eat arrivd C1gu6 par M. Jean-Baptiste Meissomer, dernier Sup6rieur de Marseille avant la BRvolution), le doesier Haims
(ndgociant & Marseille, hdritier et gendre de M. Nodet), dont
parle M. Coste (op. cit., t. I, p. 18-19). Avant lui, M. Henri Simard
(mort Is 22 avril 1897 & la Teppe), bcrivit dans les Amnnaes de
1889 : a II (Meissonier) avait cddd son modeste avoir &M. Balthasar Nodet, nagociant & Marseille et son proche parent. Cest & ce
titre de l6gataire universel que M. Nodet recueillit, dans cette
succession, un vWritable itrsor: nous voulons parler de cent et
une lettres de saint Vincent sauv4es du naufrage de la Misston de
France par son dernier Supdrieur. Quarante-quatre de ces lettres ont dtd distributes aux diverses maisons des Filles do la
Charit, et les cinquante-sept autres, ainsi que divers papiers
oi nous avons puisd d'utiles renseignements sont aujourd'hui
(1888) entre les mains de M. Paul Aubert (Annales, LIV, p. 362). a
Tout comme le dossier Hdint, le nouveau paquet Nodet comprend des lettres adresades aux Supdrieurs de Marseille, M. Firmin Get (dix-huit lettres), A son prdddcesseur, M. Gabriel Delespiney (huit lettres). II comporte enfin trois missives, envoyves
an Sup6rieur de Crrcy (Seine-et-Marne), M. Dominique Lhuillier,
qui, par la suite, vint travailler a Marseille, Toulon, et mourir
en cette dernibre ville.
Mais, que sont devenus les originaux de ces vingt-neuf lettres ?
D'aprbs lea souvenirs assez confus de Mile Clavel, sa scur
/aMaison-Mre de- la Misld
Mme Verdun-Clavel les envoyaa
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sion m,probablement avant la mort du chanoine Rivoyre, d6ceWd
le 15 fvrier 1932. *
HIlas I (s'il en est ainsi), cet envoi n'est pas parvenu &destination, et M. Goste ne l'a pas vu. Mais a-t-il 6t6 vraiment adressi
rue de Sbvres, B Paris ? Oh a-t-il abouti ? On l'ignore. Souhaitons qu'il n'ait pas pdri, comme un de nos vulgaires envois postaux, et qu'il rdapparaisse un jour.
A d6fant des originaux (k retrouver), il nous reste a publier
pour linstant cette prose vincentienne. De fait, ce sent ici des
lettres dressees par le frdre Ducournau, secretaire du Saint, dont
la belle et r6guliere 6criture et heureusement fort lisible. C'est
rassurant pour la pr6sente transcription de ces documents, en
dehors de quelques menues mdprises. Toutefois, malgf- l'aisance du present travail, l'inexp6rience de la copiste a tr6buch6
v. g. sur quelques noms propres, et sur la comptabilit4 d'alors en
livres et en sols (1), etc. Ce sont 1A de l6gers accidents. En d6finitive, nous lisons bien ici de la correspondance de saint Vincent,
avec de-ci de-lk sa griffe, son style, son expdrience large et compr6hensive.
Notons enfin qu'A trois on quatre reprises, des extraits des prdsentes lettres, d'ordre plus gen6ral, out trouv6 place dans une
anthologie d'heureuses formules et de conseils nettement frapped Conserves par le Masuscrit de Marseille (Cf. Coste I c.
p. 27), its furent publi6s a leur ordre chronologique par I'Odition Coste. Us se retrouvent ici dans leur integral contexte ; et
notre pr6sente copie sort fortiflle de ce contrble inattendu, tout
comme de divers passages paralleles, utilisis en d'autres lettres
de cette ann6e 1660.
Comme apport historique, rien d'exceptionnel, les nouveaux
documents confirment ce que nous savons d4ji en gros, et viennent enrichir de d6tails suppl6mentaires 'histoire de la Maison
de Marseille.
Jusqu'en ces derniers jours de sa vie, 1'activitl de saint Vincent se montre charitable pour les formats et )es esclaves : elle
veille aux missions & donner, aux testaments k ex6cuter, & la
sant6 des confreres A sauvegader, tout comme aux int6r6ts materiels k ne pas perdre de vue, etc.. En rEsumd transparalt toujours un saint Vincent, vigilant, charitable, avis6 : c'est toujours
Ie genial Vincent de Paul.
Fernand CoMaLasza.
est 4 livres 10 sols qu'oa
lO4
(1) Ainal elle transcrit : 4 lre 10
devine als6ment et nettement Dans certaias autres cas. 1 eat fort deioat de lire et de rectifier ainsi par-deasus 1'epaule de la dopiste. I
convient de signaler les trEe rares corrections apportees & ce texte oh
l'oa a soupgonnD on retrouvd quelques evidentes erreure. C'est son
corps defendant qu'on se livre & de telles op6ratlons. Publier d6 tels
originaux ne serait qu'un Jeu, mals depister des erreurs de lecture
reste asses soabreux, car de telles reconstitutions de texte (l'experienoe
eat classique), sent asses souvent arbitralres, et, l ingenieuses solentelles, demeurent dans le champ de simples possibfllteA ou probabtlitE.
Mieux vaut done sulvre modestement et sagement la copie, en sa totaBte.
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prftre de la Mision, A Marsei.e.
De Paris, ce 2 janvier 1660.

Monsieur,

La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
Je prie Dieu qu'avec ceLte nouvelle annee, II nous donne un
renouvellement d'esprit en l'amour du sien. Avant de r6pondre a&
votre lettre du 23 decembre, je vous dirai qu'il a plu & Dieu de
nous 6ter le bon M. Perraud qui ddceda vendredi dernier (i).
Nous devons nous entretenir A ce soir des vertus que Dieu lui
a fait la grace de pratiquer. II a beaucoup souffert pendant cinq
mois ou environ qu'il a dt4 malade. II y a sujet de croire apres
un si long purgatoire qu'il est maintenant bienheureux. Aussi
a-t-il v6cu et fini comme Notre-Seigneur, en travaillant et mourant pour le salut des Ames. Vous no laisserez pas, s'il vous plait,
Monsieur de prier et de faire prier Dieu pour la sienne.
Avant que d'avoir requ votre lettre ohi vous parlex de M. de
Pourrade pour Ie faire 1lire administrateur, Mgr le due de Richelieu m'avait envoyd la lettre qu'il ecrit a Messieurs les Administrateurs par laquelle il leur mande qu'il a choisi Messieurs
N6griau et de Saint-Jacques; pour le moins, M. Desmarets (2)
m'a ainsi ecrit, et ainsi il n'est plus temps de penser a d'autres,
si ce n'est qu'il y ait de si notables empechements pour mettre
oeux-lk en exercice que ces Messieurs jugent &propos de lui en
nommer de nouveau quatre, et en ce cas, il faudrait procder
solon les formes accoutumEes et mander a ce bon Seigneur les
raisons de cette nouvelle 6lection.
II ne faut pas penser a I'acquisition de la maison qui a vue
sur votre jardin : elle est trop chbre et nous n'avons pas de
quoi la payer, mais nous avons de quoi honorer la sainte pauvrot4 de Notre-Seigneur. Nous le ferons done s'il vous plait en

cette occasion.
M. Boussordec est revenu de mission (3). Nous le ferons reposer
quelques jours ; l'hiver est si rude de dega que je fais conscience
de .'engager a un si long voyage que celui de Marseille et pendant ces grands froids.
Vous aves bien fait, Monsieur, de donner quelque consolation
spirituelle aux pauvres des galbres a 1'occasion des fetes de No6l,
nonobstant les mis6res des corps oh ils sent rdduits qui semblent les rendre incapables d'instruction.. J'espbre que Dieu en
aura tir6 du fruit, et qu'il no laissera pas sans recompense les
peines que vous y avez prises.
(1) M. Hugues Perraud, pretre de la Mission (Cf. Coste 11, 72), mort

SSaint-Lazare, le 26 de6embre 1659.

(2) M. Jean Desmarets, intendant de la maison du duo de Richelieu
(V,361), g6neral des Galbres de France. I s'agit lot de 1'adminlltratio
de l'hOpital dee Galwriens,

a Marseille.

f3) M. Charles Boumsordee, en instance
gascar, venait de donner des missions
(VUI,146), en attendant d'etre Supdrieur
mourr le 31 mars 1665, au Cap Vert, ee

de premier depart pour Madaen la maison de Richelieu
au sdminaire.d'Annecy, et de
rendant &Fort-Dauphin.

Je suis an Notre-Seigneur, Monsieur, votre trs humble servitour.
Vincent DEPAUL, i. p. de la Mission.

J'6cris A M. Huguier (4) que nous avons regu deux 6cus pour
Barriot, forgat (5) sur le Richelieu.
A Gabriel de Lespiney, pr4tre de la Missioa,

Marseille

De Paris, ce 9 janvier 1660.
Monsieur,
Je prie Notre-Seigneur qu'en cette nouvelle ann6e, il renouvelle nos ceurs en' son esprit, et qu'll nous unisse en lui pour
toute I'6ternit4.
Avant de rdpondre & votre.derniere lettre, je m'en vas vous
faire part de ma joie, n'ayant pas voulu en donner la semaine
dernibre k mon affliction, quoi qu'elle fut grande. Jo pensais
ndanmoins 4tre oblige de vous recommander M. Estienne et notre
frre Patte comme ddfunts ; mais is sont ressuscitds ; nous
Jes avons tenus pour morts, et Dieu leur a conserv6 la vie comme
par miracle. Us partirent de Nantes le 6 d4cembre pour aUer i
La Rochelle par mer ; il ne taut qu'un jour pour y arriver, et
il s'en est pass6 plus de vingt, avant qu'oa n'ait appris aucune
nouvelle certaine. On m'dorivait de ces deux villes-•l qu'ils
etaiten la mnme
avaient pri, et un jeune homme de Paris qui
barque, et qui, se voyant la mort entre les dents (o'est son
terme), se jeta sur un petit esquif, sur lequel it s'est heureusement saauv, a 6crit ici & Madame sa mbre, qu'aprbs quo M. Ltienne
eft donnu6 'absolution g6n6rale i trente personnes qui 6taient
dans la mAme barque, il I'avait vue a'ablmer devant ses yeux
(4) LKBenjamin Huguier, prdtre de la Mission, 6talt en 1660, occup6
& Toulon an service des forgats.
5) Dans la correspondance de saint Vincent (edition Coste, voir le
tome XIV), 11est question de plusieurs forgats de Toulot. En voti le
relev : Auroy (Antoine), Avoy (Antoine), Ballagny (Charles), Beauvals
(Denis), Blondeau (Pierre), Bonner (Nicolas), Brie (AndrE de), ChanoIae
(Clement), dit Dcalauriers, Chocart <Nicolas), Deleau (Alexis), Des Aeglois (Jean), Dror (R6mi), Dubois (Denis), Dupont (Claude), Du Rosier,
Esbran (M.), Pournier (Jacques) dit Larivire, Frang• (Jacques), Gardoe
(M.), Goubert (Pierre), Hirbec (Claude), Lasnd (Guiilaume) dit Lamoetagne, Lalsnd (Pierre), dtt de Rosier, Lancre (Martin de), Le Cerdeeu
(Toussaint), Le Groe (Pierre) dit La Pointe, Le Page (Renaud), Le
Sueur (AndrA), Leyo (Alexis), Malleville (LM),Maneart (Marc), Marbals
(Antoine), Mauge (Jacques), Meglat (Jean), Moger (Jacques), Monthuls
(Pierre), Moreau (Nicolas), Rigaut (Jean), Rosier : oir LatsL ; Traverse (Vincent) ; Vassi (M. de).
Lee vingt-neuf lettres lci publlees paraissent y ajouter (saul erreurm
de lecture) : Barriot, Bruquigny (Jean de), Dardane (Franools), Duval
(Armand), Fanson (Jean), Fremin (Frangois), Gabat (Jacques), Hants
(Urban), Lavergne (Jean), Lefebvre (Claude),.dit Lanal; Paris (Andre
de) ; Richard ; Simon (Jacques).
(1) Le m8me jour, 9 Janvler 1660, dorivant k Jean Martin, Sup6rleur
& Turin, le secretaire de saint Vincent, utilisant la meme formule de
souhalt Initial, pommunique dans une redaction tres apparentee les
nouveUes de M Estlenne et du frre Patte (VII,215-2~6),
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avea tout ce monde-lk, de sorte que nous ne pouvions plus douter de la v6ritd de «et accident; mais le lendemain que cette
lettre affligeaste nous a 6t6 communiqude, nous en avons reu
deux de co bon pr6tre, qui nous ont assur6 du contraire, disant
qu'aprbs avoir pronone6 la dite absolution, Dieu leur envoya un
souffle de vent si favorable, qu'il leur fit 6viter un bane de sable
ob ils allaient dchouer ; et qu'encore qu'ils aient dtl quinze jours
durant la veille de mourir, pour n'avoir ni mAt, ni voiles, la
tempete ayant brisd ceux qu'ils avaient, ni meme des vivres,
n'en ayant pris que ee qu'il fallait pour un trajet de trente lieues,
la bontd de Dieu toutefois les a conduits k Saint-Jean de Luz, qui
est un port de France sur la frontiere d'Espagne, en bonne santd
et avec bon appetit ; et enfin & La Rochelle, oh ils sont sur le
point de s'embarquer pour Madagascar aveo Messieurs Daveroult,
de Fontaines et Feydin, tous pretres de la Compagnie, qui dtaient
grandement d~solJs, pensant avoir perdu leut Supdrieur, et nous
en 6tions aussi en une douleur et une consternation inconcevables ; mais le bon Dieu qui mortifoe et qui vivifle. nous a 6galement consolds, on nous redonnant ces deux siens serviteurs,
que nous croyions noys. Ils ont pris la poste & Saint-Jean de
Luz pour venir joindre leurs confrres. Je vous prie, Monsieur,
de m'aider & remercier Notre-Seigneur de ces grtoes-li, et de
lui bien recommander le voyage et la Mission de ces cinq missionnaires.
Pour revenir a votre lettre du 30 d6cembre, je vous remercie
de la vigilance que vous avez apport6e pour nous mander les
sentinlents de Messieurs les Administrateurs, touchant la prdtention qu'on a sur M. Chrestien pour uno [somme] de l'h6pital,
vous me faites esp6&er de voir s'il est fait mention dans le livre
en les papiers du meme h6pital ou les comptes 'des receveurs;
de la somme qu'on pretend rdpdter, cela est important a savoir
pour la decharge de M. Chrestien, et je vous prie de me le mander. Je vous ai envoyd la nomination faite par Mgr le Duo de
Richelieu de deux nouveaux administrateurs, mais M. Pourade
no lui ayant pas At4 pr3sent6 A temps ni en la manibre accoutumne, aussi ne I'ai-je pas choisi selon votre souhait.
I est vrai qu'il peut arriver inconvdnient qu'un pretre couche
&rh6pital, et ilserait k souhaiter qu'il n'y couchAt pas, mais il
y a ndessitd de le faire h cause du grand nombre de malades qut
autrement pourraient mourir la nuit sans assistance. Je vous
prie, Monsieur, de veiller sur cela, en attendant que vous ayea
moyen d'y pourvoir tout & fait, et ce moyen-lk, j'espbre de le
vous envoyer bientot, avec l'aide de Dieu.
Faites savoir & Monsieur le PrSv6t qu'en tout ee que nous
pourrons lui obdir, nous le ferons tojours de grand ccur.mais
qu'ayant pour rigle de ne point travailler dans les villes dpiscopales, hors de nos maisons, si ce n'est 'rgarddes pauvres esclaves, vous ne pourrez aussi faire des confirences ni des exhortations aux filles du Refuge, de quoi je vous prie de vou excuser
le plus honnetement que vous poufrez (2).
Nous avons reou deux dous pour Nicolas Bonner, deux pour
le manuscrit de Marselle. forme
(I) Ce paragrphe. d'aprtJ
3062 du j nvlr 1660, que nosw avow oi eOnon enier.

lettre
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Pierre Le Gros, dit la Pointe, un pour Renault Lepage et trente
sols pour Jacques Mauger. C'est en tout seize livres dix sols que
je prie M. Huguier de leur distribuer, et vous, Mousieur, de lui
en tenir compte.
Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre trs
humble serviteur,
Vincent DEPAUL, p.d..M.
Nous venons de recevoir encore vingt-sept livres quatorze sols
pour Frangois Dardane, sur la Saint-Dominique, et cinq livres
dix sols, pour Pierre Blondeau, sur la Cologne (3). [Capitaine?]
A Monsieur Firmin Get, Supdrieur de Marseille, de passage
Montpelier. ..
De Paris, ce 23 janvier 1660.
Monsieur,
La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jainais.
J'ai retu votre chere lettre du 13, qui m'a donn6 une joie tres
sensible en m'assurant que vous dtes bien gu6ri de vos yeux, dont
je rends graces A Dieu, et je le prie qu'en vous conservant la
vue corporelle II vous augmente et perfectionne celle de 1'esprit,
afin que plusieurs participent & yos lumiires et en soient de
plus en plus 6clairds.
Je loue Dieu du retour de Mgr de Montpellier. (1) Je crains comme
vous que son sdminaire demeure d6garni a cause de la pauvret6
de ceux qui aspirent a 1'6tat eccl6siastique, si Dieu n'inspire a
ce bon prdlat quelque moyen d'en aider quelques-uns a'payer
leur pension. Certes, c'est le grand besoin des diocbses que d'avoir
de bons prdtres, capables et exercds, et e'est le plus grand service
qu'on puisse rendre & Dieu et a son Eglise que de contribuer a
leur en donner, comme vous faites par sa grAce.
Je vous remercie, Monsieur, de ce que vous avez secouru M.Durand (2) pendant les fetes de NoeL I se trouve a pr4sent fort surcharg4 de la presence de Monseigneur d'Agde et je crains qu'il
demeure accable sous le faix, si vous no I'assisties de nouveau.
Voyez, Monsieur, si vous pouvez lui envoyez derechef M. Parisy (3)
pour le soulage,, pendant le peu de sdjour que ee bon prelat fera
en son diocese. Mais si cela ne se peut sans vous incommoder
par trop, retenez-le aupres de vous, Dieu pourvoira & tout s'il
lui plait. Je le prie qu'iI tire sa gloire de vos travaux et vous la
(3) Les galmree de Toulhn mentionndes dans la correspondance de
baut, La CapUtale, La Dumale, La Piesque, La Garde-Cdte, La Grimald,
La Manse, La Nercaes, La Mercuw, IA Montolleu, La Pricesse, La
samt Vincent (Cf. Coste XIV, p. 230), sont : L'AUemagqne, La Balife-

Princesse-de-Morgue, La Re,

Saint-Phiippe, La Terahs.

La Richelieu, La Saat-Dodnique, La

On trouve lel en plup La Saint-Lous.
(i) Frangots de Bosquet, en cette fin de janvier 1660. 6talt de retour
de Toulouse, oh I1 venait d'assister & une session des Etats du Languedoo (Cf. VI,186).

(2) M. Antoine Durand Supdrieur de la maison d'Agde, ob Mgr Louis

Fouquet, nomm6 par le hot. le 31 octobre 1656, venait d'arrtver en son
diocese (mort en f6vrler 1702).
(3) M. Antoine Parisyg talt depnis juin 165. 1. Montpellier.
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toutes les affections de la mienne, et suis en l'amour de NotreSeigneur, Monsieur, votre tres humble serviteur.
Vincent DEPAUL, p.dJ.m.
Suscription : d Montieur Get, Suprieur des Prdtres de la Mision,
d Marseille, eant de passage au SUminaire de Monlpelier.
A Gabriel de LespineV, Superieur, A Marseille.
De Paris, ce 23 janvier 1660.
Monsieur,

La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
Jai regu, aves votre lettre du 13 janvier, le paquet de Tunis
que je n'ai encore pu voir.
J'approuve le paiement de sa lettre de change de cent piastres
sur ce que ceux d'Alger lui doivent. Ecrivez tout, s'il vous plait,
pour compter avec un chacun nettement. 11 eut 6et bon de me
aommer les esclaves rachet6s dont vous me parlez et que vous
avez accueillis; pour cette fois, je vous prie d'agreer cette corv6e
et nous verrons si, & l'avenir, il eat k propos de recevoir ches
vous ceux qui vous seront adressds.
Vous ne me dites pas pour qui sent ces deux lions (1) que
M. le Consul d'Alger envoie en France. Peut-4tre ne le saviesvous pas quand vous m'avez 6crit, puisque vous n'avies pas encore recu ses lettres. Si c'est A nous qu'il les adresse sans autre
destination, je suis d'avis que vous en fassiez un pr6sent an Roi
quand il sera &Marseille. J'cris a cet effet &M. de Saint-Jean (2),
aum6nier de la Reine, et auquel vous pourres vous adresser,
pour aviser A les pr6senter & Sa Majestd, d'une maniare convenable k des personnes de notre condition.
Je pense qu'il eut mieux valu remettre a un autre temps les
trois adminaristes que vous avez chez vous que de les recevoir,
A present que vous Otes charges des missions de Madame de
Vins (3), et n'avez pas des hommes asses pour ces deux emplois.
(1) La mention de aes deux lions, malgr6 r6tranget du eadean et
ses difficulto de transport (leur envol n'est pas commode), revient une
seoonde lois dans la lettre du 4 fevrier 1660. Le consul d'Alger dtait
Jean Barreau, clero de la Mission. - Lion, est-ce bien lu ?
(2) Nicolas de Sain-Jean dtait aumOnter de la reine Anne d'Autriche.
(3) Laurence Veyrac de Paulan, baronne de Castelnau, marquise de
vine, d6o6dde & Paris, le 20 fPvrier 1659, avait gt6 par son testament
du 29 mal 1655, la gdndreuse bienfaitrice de la maison de Marseille.
Voir plus loin, p. 26i-495, les textes de cette donation supreme et rinventaire aprse d6cts de cette marquise provenoale morte a Paris.
Dans le CaMer de pluseur actes touchant tetabUJssement t fodaion de notre maison de MarseWIe (des environs de 1665-1670), memento pratique des Actes de fondation et des obligations qul Incombent a la malson, des lore au Superleur, se trouve (follo 74 recto) la
liste des parolsses oh 1 taut donner la mission, de par la fondation
d6 la marquise de Vine. (Arbh. Nat., S 6707). La void in etewso, aves
une annotation gdographique de 1945.
Paroisses da s lesqueues souet omume obigds de faire le eercices
de la miaion de clnq ep cnaq ans pour ia fondahtom de Madame de Vins
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Ntanmoins puisque la Providence en a ainsi ordonn4, nous errons'si nous pouvons vous en envoyer de propres. Pour M. Boussordec, il se dispose i partir au premier jour. II vous portera,
Dieu aidant, les feuilles et les mdditations que Monseigneur de
Marseille (4) demande.
Je suis en I'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre trLs
humble serviteur,
Vincent DzPAUL, p.dj•m
A Gabriel de Lespiney, Prtre de to Mission Marseille (1).
De Paris, ee 30 janvier 1660.
Monsieur,
La grce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
J'ai regu votre lettre du 20 et le m6moire de la d6pense faite
pour la conduite de votre [famille] qui va bien haut
Vous avre bien fait de faire discontinuer de coucher k rhOpital
puisqu'on pent administrer ie jour, aux malades que ron voit
en danger, les derniers sacrements (2). Je erains bien, aussi bien
que Messieurs les Administrateurs, qu'on aura de -la peine &son-

i

(4) Eienne du Puget
(1) La direction de la maison de Marseille lul fut enlev6e et eonflte
M. Firmin Get, au d6but de 1660.

(2) Deux paragraphes de eette lettre ont Ut6 publisd, on extrit
Je Manuscrit de Marsele, sous le n* 31, t. VIII, p. 229.

d'apr6

Vis, dutdiose de Prifus, & quatorze Ueues de Marselle, 'eavroir
tros cents commmunans. [Vins (Var), arr. Toulon, canton de Brignole,
eur le Caramy : mines de bauxite].
Forcalqueret, du diocese de TAoloH, din Ueues de Marseie, o0 8 I
a environ deux cents commuanian. [Forcalqueret (Var), arr. Toulon,
canton de I Roquebrussane, sur r'ssole.]
Sainte-Anastaale, dan• le mime diocese de TAolon, unx Jieue de Fecalqueret d'eaniro deux cents communians [Sainte-Amnstase (Vat),
arr. Toulon, canton de Roquebrussane, sur l'isole.]
Roquebaron, dans 1 mame dioeise de TAolo, une iLeue de Forcatqueret, d'evioa da'e cents commuagans. [Rocbaron (Var), canton de la
Roquebrussane.]
Saint-Saturnan, daos le diocese dApt,

seWe, d'eoisroxa alUe clnq c• ts communmam.
(Vaucluse), canton d'Apt.
Rossillos, dn toe dlocese c'Apt, A

liues de Mar[Saint-Satuuna dApt

Ueues de Marseille, de clWg

cents conmmuiaas. [Rousaellon (Vaucluse), arrondiesement d'Apt, canton de Gorde.]
Ongle, dans le dioeise de Sistero, t
leees de Marsellie,
d'euviron qUaire cents communians. Ongles (Basses-Alpes), arrondissement de Forcalquier, canton de Saint-M-S nne-les-Orgues.)
Le temps le plus pop pour faire ces missions est deputs Le cotmnccemeat d'octopre jusqu'e Pdques ; i faut st souvenir de preldr
ute attestation de Messieurs les Curds et vicalres desdites parOis,
comme les dtes missions oat Wtdfates.
Faut aussl se souvenir de demander de bonme Aeure te mandeant
de Nos Seigneurs les Rvques des dloceses of les proisses sont 5•
Wtues, et serait propos de tdcher d'obtea•r d'euw n mandement peo
tofours, tmas 4qouW
maundment.

fut obWi

de demander & chaque fols =a neuvew
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tenir 'h6pital, attendu que la subsistance de eette anuee eat d&
& demi-consommne, si ce n'est que la Providence leur suseite
queique seoours extraordinaire. Or, j6 ne vois pas de qui on Ie
peut attendre, si Monseigneur Je Cardinal (3) qui est a present de
dela, le refuse. Je pense que ces Messieurs feromt une bonne action, s'ils out occasion de lui parler, de )ui donner la pens6e, on
de lui faire representer par d'autres, la grande ndcessitd d'assister lee forgats malades et de l'impuissance de le faire k cause du
retranchement de l'aum6ne du Roi des annoes passees.
Les pensions des aumOniers des gal1res sent sur I'tat de oette
ande. Informez-vous de M. Get on de quelque autre, i qui il se
faire pour en recevoir le
faut adresser et ce que vous avesz
paiement Je sais bien qu'elles sont assigaees su les gabelles de
Provence, de m6me que la fondation de i'h6pital, et que M. Amat

en est le receveur gdndraL II a sn commis de delh, qui peut-

atreaura 'ordre de vous payer I Mais ce ne sera pas si tit, A
mon avis, vous verrez. Si vous reoeves quelque chose, on verra
comment on en fera la distribution aux aum6niers. Jo remercie M. Cornier de la bonnenouvelle qu'il m'a donne,
qu'il est ddlivrd de ses peines. On ne pouvait attendre autre chose
de la bontd de Dieu et de sa patience. I1 plait & Notre-Seigaeur
d'exercer ainsi les meilleures Ames pour quelque temps, afin de
lea 6prouver et puis tout d'un coup, il apaise la temp6te et laisse
ses serviteurs en paix. Je ui en souhaite one grande et oeatinuelle avec les bnUdictions de Dieu aur ses emplois (5).
Vors aures requ trois livres pour Jacques Fournier, dit la Rivikre, sur la Mause, trente sole pour Guillaume Lais"d, dit la
Montagne sur la Capitaise,et sept livres dix sols our Jacques
Simon, aussi foreat.
Noes n'avons rien de nouveau de degc oi je suis toujours en
I'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre tbs humble servitour.
Vincent DxPAu•, LpAdLL
LAuiUier, Sup~rieu a Cr4cy.
De Saint-Lazare, ce 6 tfvrier 1660.
Monsieur,
La grAce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
Le frBre Claude arriva hier au soir. II va travailler & ee quil
a a faire et dans deux jours nous vous le renvoyeron. Cependant
M. [Asseline] (1) senvapourvoustenircompagnie, et pour profiter
des bons exemples et des avis que vous lui donnerez. Jo vous prie
de le recevoir.
Je no vous le recommande pas, sachant que votre charit n'a
pas besoin de recommandation. Seulement, Je prie Notre-SeiA DomWiniq

(3) Le cardinal Maarin.
(4) Awwes, VII. p. J71.
Marseile
() M. Charles Corner, pretre de la Miseion, plae6
(VII,60).
Le Gentil,
.
(1) M. Jacques Assellne, prltre de la Misslon. r,Claude
frtre coadjuteur de la Mssioa.
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gneuw qu'il soit le lien de vos cmur. II vous dira nos peites
nouvelles.
[C'est] Ia premiere fois que je vous 6cris depuis la mort de
notre bon M. Perraud, qui arriva Ie 26 de6embre. Je vous prie de
lui rendre les devoirs accoutumis, et de n'oublier pas devant
Dieu, Monsieur, votre tres humble serviteur,
Vincent DzPAUL, i.p.d.LM.
Buscription : A Monsieur LAuilier, pratre de la Mission, a Crecy.
A Gabriel de Lespiney, prtr ed

la Mission, A Marseille.
De Paris, ce 6 f6vrier 1660.

Monsieur,
La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais
J'ai reu Ie paquet d'Alger et non pas In. Vous me proposes par
votre lettre du 27 janvier, pour 1'entrevue de Nous et M. Get, de
vous en aller & Montpellier. Mais comma cela ne presse pas, et
que dans la conjoncture prdsente, votre plus grande affare est
de garder la maison, je vous prie de n'en bouger point Je crains
quelque trouble, et je prie Notre-Seigneur qu'il n'en arrive point
M. Boussordec n'est pas parti comme je vous .'ai d6jk mande,
A cause do la rigueur de J'hiver ; or, en attendant que le temps
soit un peu d6tendu, nous Favons envoy6 aux Bons-Enfants, afin
qu'il y voie Ie S6minaire, qu'il sache ce qu'on y observe et qu'il
se puisse aider de ces connaissances an besoin. II y sera encore
sept k hnit jours. EL aprbs cela nous espdrons de le faire partir.
Peulattre sera-t-il asses tot a Marseille pour commencer la mission de Vins, & la mi-car&me ou i pen preM.
Puisque les lions nous sont adressda pour en disposer, il le
faut faire en Is manibre que je vous ai prescrit et M. de SaintJean. Je n'ai rien & ajouter A ce que je vous ai dit. Nous avons
recu un Ecu pour Pierre Laind dit de Rosier, sur It Capitaine.
Je le mande & M. Huguier. M. de Sain-Jehan me mande qu'il
vous verra, il taut vous ouvrir & lui en vos pressants besoins.
Je suis, en Notre-Seigneur, Monsieur, votre tres humble servitour.
Vincent DxPAUL, i.p.dJ.M.
Suscription : d M. de Lespiney, Supdriew des Pretres de La Mission, &Marseille.
A Gabriel de Lespiney. a Marseille.
de Paris, ce 27 fdvrier 1660.
Monsieur,
La grAce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
J'ai reou votre Lettre du 17 (1). Puisque le bail de votre jardinier eat expire, 1l ne faut plus souffrir que les femmes entrent
en votre enlos. Je n'ai su jusqu'a present qu'elles aient eu
cette libert6 par le pass6, pour le moms je n'y ai pas fait rdflexion. 11 faut tAcher de trouver un autre jardinier, qui n'en ait
(1) Ce premier paragraphe, publl6 ous le a* 3084, est donad par
Cosle, d'apras le manusertt de Marselle.
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point (2). Vous me proposez de reduire le jardin en pre, mais 'est
tn changement trop considdrable pour le faire sans y avoir bien

pens6.

Jespere que M. Get vous ira voir bientot a Marseille, vous en
concerterez avec lui. Si vous n'aves point de barque pour Alger
press6e de partr, 11 vous aidera & faire ce qu'il faut pour la
drete de I'argent qu'il y faut envoyer. II pourra faire quelque
s6jour avec vous, et vous donner moyen de faire la mission de
Vine. Cest pourquoi nous diffdrerons le d6part de M. Bouasordoec
Lss paroles ffSheuses qui ont 4chapp4 au bon PBre Rddempteur (3) nous donnent sujet de nous rdjouir de n'avoir pas donn6
lieu &sea calomnies, et d'en remercier Dieu. Bienheureux seronsnous, s'il nous trouve dignea de souffrir pour la justice, et s'il
nous fait la grAoe d'aimer la confusion, et de rendre bien pour
mat h ceux qui nous persecutent. Bienheureux soot lea servi.
teurs qui soot trait6s domme leur Maitre, Notre-Seigneur, en qui
je suis, Monsieur, votre trWs humble serviteur.
Vincent DBPAUL, iLp.dAM.
Suseription : Mosieur Gabriel de Lespiney.
Lettre signe. Original & la Propagation de la Foi, a Lyon,

12, rue Saa.

(2) Apr6s avoir note la tondatlon et fermeture du Grand esiinaire
de Montpellier, en 1659, (pubilt dans Coste, XmI, p. 395), Ie cahier de
1i68-1670 contenant Copies de plusleurs ates touchaut V•'taW emeunt
et fodatio. de notre maison de Marsellie (Areb. nat. S 6707) continue
(f.76 vero), relatant quelques 6vdnements interessant 1'histoire de la
Mission de Marselle : E Van 1660. selow la permission obteaIe de
Messieura les Consuls de Marsel•e par une requdte It ew prdtsarle en
lt'ier ma six cent clMquate-quatre, de faire anir des aoqsedus de
ta oWle es notre jardl de reau pour notre asge autaM qpra en peut
passer par ure ouoerture faite sur ue piece de fer de grossear dun
sol, now soo fait la ddpense pour dresser le barqulo gu est dans

notre ardia, laquelle a molU & La solmme de quinse cent treute LiLres
et plus.
8ur quot est A prendre garde que, de temps en temps. U faut olsiter

les bowrniwa et conduiti de ladUie eau et sofr sat n'y a point qguelqe
fraude, comme on a d•lf trouo par Le pass a notre dUsavntage. et a
pro/ft d votisin qui parttepe aoee
aous
de ladte cau, seloa a treasu-.

flon fatte avec Iu.
Ena 'a 1660, 'ro a faff dresser 49 petite maison du fardiaer o0t
demeure, qut a coat en depense cent trei ULres, et ledt jardhler
dome pour rordiaire cent cus par aR pour arrentemen du Jardin.
Sur a fin de Van 1664, les Galares dua ot qtu deputs plusicu aMades etalent & Toulte, sent retournes a MarseiUe. En Van 1665, M. Ar-

rend, intendant des dues gealres, a commence a oirW dans FAopital
des Foreats.
n 'ordination de dicembre 1665, Monseigneur rleque de Marseile a obUg tous lea ordiamds de son diocese
ventr faire les ezErcices de dalz ours, comme Us se rfot a Paris et oiUeurs e notre maison,
et a promns de les faire eont ser par tous ceux gui, dordwnaa, prendront les ordres en soe diocise.

(3) Un Pbre de 110rdre de Ia Meroe, on un Pere Mathurin.
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A Domiaiqme LuUillier, prdtre de la Mission, 4 Crdcy.
[fin f6vrier 1660.]
Monsieur,
II a plu A Dien de nous priver du bon M. Portail (1). n dce6da
le samedi quatorzieme de ce mois qui itait le neuvieme de so
maladie, laquelle commenga par une espoee de l6thargie qui
s'est changde en flvre continue et en d'autres accidents. I eout
depuis, 1'esprit et la parole assez libres. 11 avail toujours appre
hend6 la mort, mais la voyant approcher it I'a envisage avee
paix et rdsignation. 1 m'a dit plusieurs fois quo je l'ai visit6
qu'il ne lui restait aucune impression de sa crainte pass6e. U a
fini comme ii a vcut, dans le bon usage des souffrances, la pra
tique des vertus, le d6sir d'honorer Dieu et de consommer aes
jours, comme Notre-Seigneur, en raccomplissement do sa vr
lont6. II a 6t6 Pun des deux premiers qui out travaill6 aux mis,
sions, et il a toujours contribu# aux autres emplois de la Compagnie, k laquelle il a rendu de notables services, en toutes les
manieres ; en sorte qu'elle aurait beaucoup perdu en sa personne, si Dieu ne disposait de toutes choses pour le mieux, et
ne nous faisait trouver notre bien, oh nous pensons roevoir da
dommage. II y a sujet d'esp6rer que ce sien serviteur nous sera
plus utile au Ciel qu'il n'eut 4tU
sur la terre. Je vous prie, Monsieur, de lui rendre les devoirs accoutum6s.
Lors de son tr6pas, Mademoiselle Legras dtait aussi & 1'extr6mite et nous pensions qu'elle s'en irait devant lui, mais eles vit
encore et se porte mieux, grwces k Dieu qui n'a pas voulu nous
accabler d'une double affliction.
Je loue Dieu de la douceur avec laquelle ce bon pensionnaire
vit avec vous. I] eat vrai que vous aves besoin de votre logement pour lee prAtres qui vous viendront ; si n6anmoins, i vent

demeurer aveo vous jusqu'alors, vous e pourrez retenir pour les

cinq ents livrea, suppose qu'il soit r6solu de les donner et alore
s'il ne vous reste point de chambre pour le mettre, il se pourra
retirer.
Je suis consol d e e qu vous me mandes de la personne, et
j'en rends graces i Dieu. Je prendrai mon temps pour lui ea
faire quelque petite congratulation afln de 'encourager & continuer,
M. Maillard vous envoie cent livres. Je suis marri que ce soit
si peu. Une autre fois, Dieu aidant, nous vous enverrons davantage. Dieu vous donne la plenitude de son esprit, afln que les
opdrations on rejaillissent sur tous ceux qui vous approcbeLt
e suis dans son amour, Monsieur, votre trfs humble servitar.
Vincent DPAuL, i.p.d4I.
(i) La rtdaotion des deux premiers paragraphes (mort de M. Portal,
et maladie e Mademoiselle Legras) a servi entre sutree
-lettres
n* 3085, A,Finia Get
" 27tf•er 1660) a Marsellee ; a* 09! i Gul-.
launme Dedames (5 mars 1660) a Varsovie.
.
(2) Antolne Malilrd 4talt procureur & Salnt-Lumme.
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A Monsieur Firmin Get, Supdrieur de la Kission, 4 Marseile.
De Paris, ce 19 de mars 1660.
Monsieur,
La grace de Notre-Seigneur soil avec vous pour jamais.

J'ai appris par votre lettre du 2 .de ce mois, votre arrivde k
Marseiile oh je vous prie de demeurer et de prendre tlgouvernement de la maison et des affaires, si deja vous ne I'avez pris.
Je prie aussi M. de Lespiney de rester quelque temps de dela,
pour contribuer aux missions que vous pourrez faire apras PAques. Jo lui doris d'une affaire d'Alger ; je. vous prie d'en prendre
oonnaissance et de la faire excuter aves les autres ordres qua
je lui ai donn6s par mes prdcddentes. Toutefois, il court de deg&
us bruit qui est autoris6, k ce que me mande une personne ee
matin par le secretaire de Monseigneur de Vend6me (1), que le Roi
fait faire quelque armement pour aller retirer les esclaves de
Barbarie. Je vous prie de vous en informer et s'il y a quelques
apparenees de v6rite, de suspendre 1'envoi des sommes que j'ai
marqude.
M. de Lespiney me mande que vous 6tes un pen incommodd.
aen suis en peine, je vous prie de me mander ce que c'est, et
de vouswmnager.
Je suis en I'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre tres
humble serviteur.
Vincent DEPAUL, i.p.Ll.m.
Ce que vous avez dit & Monseigneur de Montpellier, en prenant
cong6 de lui, ine paratt judicieux.
A Monsiear Frmin Get, Supriewu, A Marseille.

s

De Paris, ce 26 mars 1660.

Monsieur,

La grAce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
J1 vous envoie une copie du compte que vous m'avez envoy6,
lors de votre d6part pour Montpellier, des sommes que vous avez
laiss6 dans le coffre pour les esclaves. Or, par les memoires (1)
(1) Cdear de Bourbon, due de Vendome, fli naturel d'Henrl IV et
df Gabrielle d'Estres, n6. an chAteau de Couoy, en Juin 1596, 14giUm6

en Janvier 1595, duo de Vendome et gouverneur de Bretagne en 1598,

ipouse en 1610 Pranoilse de Lorraine, flle unique du due de Merceur.
Tenm
I'6oart par Richelleu, Il prit part a la Conspiration de Chlais
on 1696, sotre Is Cardinal, et fut enfermu & Vincennes durant quatre
an. Retird en Hollande, puts en Angleterre, f revint en faveur sous

Masarin. Son Als aln, Is due de Meroeur, 6pouse en 1651, Laure Maneinf, nibee du cardinal Mazarin. Aprs i'emprisonnement de Condd, le
duo de VendOme reout en 1650 Is gouvernement de la Bourgogne ;
isB,
aUr une demiesion de la reine Anne d'Autriche, la surintendance
Sla navigation et du commerce. En 1653, k la tete de 1'arm6e royale,
11reprit Libourne et Bordeaux ; en 1655, 11 battit la flotte espagnole a
sa Mae
la hauteur de Barcelone. (Charles do la Roncitre. Histolf
rHe francatse, t. V, p. 215.) n meurt & Paris, Ie 22 octobre 1665, et
fat inhum6 & Vendome, en 1'glise Saint-Georges.
(1) Pour oette lettre aves ses noms d'mlaves et ees chlffres, la oopie
Sm paratt pas donner absolue eonflance.
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que M. Vacher m'a envopys, fit4moigne avoir emport6 de dMarlaI
seille an Alger eelles dont I eat parl6 au premier feuillet,
reserve dea cinq cents livres de Mathurin Colin, et de vingt livres

reques par M. Guivar pour Edme Guillaume, dont il no nous

fait aucune mention - outre cela ila emport6 mille nea~ cent
soixante-dix plastres pour M. le chevalier du Brus qu'il a rachet4.
Et sur les eommes du second feuillet, ii a emport6 cinq mille
livres sur 'argent des quetes dont 11 nous a eavoyd le compte de
I'emploi, et mille livres sur les trois mille deux cents livres regues, pour racheter trois pretres ou religieux esolaves, dont il a

ddlivre le PAre Bonaventure de Sainte-Croix, qui est maintenant
& Genes. II y a spparence qu'il a aussi dispose des huit cent
soixante-dix-huit livres, resues des P6res de la Merci. Ndanmoins, iine m'en a rlen Berit, ce me semble. 81 les vingt livres
d'Edme Guillaume sont encore on votre pouvoir, je vous prie de
me lee mander, pour les rendre I ce pauve gargon qui est Id.
Comme d4ji nous lii avons rendu cent quatre-vingt-nenu livres
que sa scwur lui envoyait en Alger et que M. de I'Espiney a touchdes on votre absence, il y a trois on quatre mois, qu'il n'a pas
neammoins envoydes en Alger Or, ces cent quatre-vingt-nea
livres etant done encore en votre coffre, je vous prie de les
faire tenir & Jean Beguin, esolave au dit Alger, paree que nous
avons reou ici pareille somme de Monsieur son p&re.
J'al recu votre lettre du 16. Je suis bien aise que vous eye
repris la conduite. Je vous en remerile, et je prie Notre-Seigneur
qu'l soit lui-meme la v6tre.
Jrcrirai i Monseigneur de Montpellier confornmment i e*
que vous me mandez. Mais ce ne pourra pas 6tre aujourd'hui (2).
Je loue Dieu de ce que MM. de Lespiney et Beaure (3) sont
all6s commencer la mission de Vins. Vous ne me dites rien d
M. Cornier. Je veux croire que vous on lui seres allds i leur
secours.
Je n'mprouve pas I'exp6dient que vous avez propos6 pour epvoyer sorement de l'argent i Alger. Mais je vous prie de ne rien
envoyer du provenu des quAtes que je no vous le mande. J'ai
pourtant doune un ordre contraire i M. Delespiney, mais je ne
savais pas une nouvelle que je viens d'apprendre, qui vient dd
trop bonne part pour nous faire croire qu'elle n'est que trop
veritable. Cest que le frBre B[arreaul (4) en a encore fait une des
siennes en perdant deux mille huit cents deus par sa faute. Vou&
savez qu'environ le temps que vous Mtes alle &Montpellier, il partit un navire anglais de Marseille pour Alger par lequel divers
marchands envoybrent diversee sommes i ce pauvre homme pour
racheter des esclaves. Le vaisseau dtant arrive, Ie capitaine
ayant fait savoir an consul I'argent qu'il avait A lui ddlivrer,
le consul en a touch6 une partie et lui a laisse 'autre, se flant
a sa parole. Or, ii est arriv6 deux choses, Ia premiere est que,
Ieconsul a rachete lee esclaves qu'il avait ordre de delivrer, et
les a renvoy6s en leur pays, s'6tant servi k cet effet de quelquex
(2) Le 1 mars 1660 .tart le Vendred!-Saint.
(3)Jacques Beane, pretre de ia Mteslon;

(4) Jeam Barreau, lere de la Misson, consul de France e Alger.
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dip6ts qu'il avait, dans l'esparance de les remplacer sur ce quo
ledit capitaine lui devait ; mais ii lui a fait banqueroute des deux
mille huit cents dcus et c'est la seconde chose qui eat arrivde.
AprBs cela, Monsieur, et tant d'autres fautes de ce frbre qui oni
pr6ed6 celle-ci, ne devons-nous pas nous d6fler de sa trop
grande facilit6, pour ne pas dire faiblesse. Ne devons-nous pas
craindre si nous lui envoyons de I'argent, qu'il en abuse encore,
et qu'au lieu de payer les dettes, il en contracte de nouvelles.
Tout considder, je pense qu'il est & propos de diffdrer a lui envoyer Ie secours qu'il demande ; dites m'en votre avis. J'attends
celui de Madame la duchesse d'Aiguillon & qui j'ai fait savoir
eatte nouvelle perte. Le remede serait d'envoyer un nouveau consul et de rappeler celui-l-. Nous y penserons.
Nous avens requ dix-huit livres pour Denis Dubois, forgat sur
la Capitaine ; je prie M. Huguier de les lui donner.
Je pense qu'il est bon quo vous ecriviez vous-meme & M. Le
Tacher, A Alger, et que vous lui disiez que le bruit 6tant de de*k
que lui et le consul ont fait la faute que j'ai dite, avec le capitaine anglais, vous le pries de vous mender ce qui en est, parce
que nous avons jug6 & propos de ne leur envoyer aucun secouts
de I'argent des quAtes que nous ne soyons dclaircis de la vdrit6.
J'ai adreas6 un paquet de livres arabes A M. de I'Espiney pour
Tunis, o je vous prie de les envoyer.
Je suis, monsieur, en l'amour de Notre-Seigneur, votre tres
humble serviteur.
Vincent DEPAUL, i.p.d.lm.
A Monsieur Firmin Get, Suprieur a Marseille.

De Paris, ce 2 d'avril 1660.
La grAce de Notre-Seigneur soit aveocvous pour jamais.
J'ai requ votre lettre du 23 mars. Je loue Dieu de ce que vous
avez requ quatre cent quinze livres d'un c6t, et huit cent quatre-vingt-quatre livres d'un autre qui sont ensemble mille cent
vingt-neuf livres des Pbres de la MercL Cette somme, avec les
huit cent quatre-vingt-cinq livres reques ci-devant par M. Le
Vacher, & ce quo vous me marquez, quoique sa quittance n'en
porte que huit cent soixante-dix-huit livres, les vingt livres que
le Pre Serapion (t) dit avoir laissdes a M. B[arreau] et les neuf
livres que ces bons Peres nous ont promis, faisant en tout deux
mille quatre cents livres A quoi monte I'avanie soufferte par le
dit B[arreau] A leur occasion; vous lui en tiendrez compte, e'il

vous plait.

Quoique vous ayes des commodilts assurdes pour envoyer de
l'argent & Alger, je ne puis me resoudre de confier de nouvelles
sommes au consul aprbs la nouvelle perte qu'il a faite par son
imprudence de deux mille huit cents ecus, ainsi que je vous ai
mand6. Jen ai la nouvelle de trop bonne part pour en douter,
et puisqu'il outrepasse les ordres reithrbs que je lui ai donnds,
de n'employer jamais I'argent d'un esclave pour un autre, et de
(1) Le P6re Sdrapon, reUligieux de la Merci, avait dis 1655, des difli-

oultds avee le trite Barreau (VIII, p. 540-5f1), coo•ul de France en

Alr.
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no s'engager pour personne, ce serait lui donner occaion de
faire de nouvelles fautes que de lui mettre de 'argent en maia,
tant il est enclin A l'employer autrement qu'iI ne doit Je pense
done, Monsieur, qu'il faut envoyer quelqu'un en Alger pour prendre connaissance certaine des dettes et en faire lui-m6me les
paiements, des deniers qu'il apportera. M. Huguier ferait bien
cela, ce me semble, si vous pouviex mettre & sa place un des
autres pritres que vous avez, propre faire ce qu'il fait.
Nous avons ici un frbre qui avait did destin6 pour Alger. Je
vous prie e m'en deri retre avis au plus tOt et cependant de
diff6rer I'envoi du secours que ces Messieurs demandent.
Je vous ai mand6 qu'Edme Guillaume eat en cette ville at
qu'ii n'a pas refu en Alger, ni a Marseille, les cent quatre-viagt.

neuf (2) livres que sa seur lui envoyait. Mais aous lea lui avons
i
rendus de deca, afn que cet argent-lk soit envoyd et dhlivri
Jean Begue (3), esclave en Alger (4). Je sais bien que le dit Guillaume a touch6 cinq on six cents livres que vous .ui aves fait
tenir, il y a trois ou quatre ans, et o'est de cela qu'il s'est rachet6, avec une trentaine de piastres que le Pbre Maturin toi
a fourni, mais lea dits cent quatre-vingt-neuf livres n'ont d•l
envoydes a M. Delespiney que depuis cinq on six mois.
Je serais bien aise de savoir combien ily a que les Cordeliers
out etL chass4s de Marseille, et pourquoi ? Nous devons noOr
commettre a Disu pour tout ce qu'il ordonnera de votre maison
et de votre jardin.
Je me donne l'honneur d'dcrire & Monseigneur de Montpellier
par cet ordinaire, conform6ment A votre avis. Si vous avez occasion pr6sente et assur6e d'envoyer vingt dcus en Alger A notre
frdre B[arreau] on & M. Le Vacher, je vous prie de le fairepour les distribuer . Frangois de Lestang, esclave, qui est de
Paris, pen a peu, et n6n tout & la lois de peur que son patron
ne croit qu'il est plus accommodd qu'il n'est pas. Vous en rires
(2) La copie porte iet mille huit cent quatre-vingt-dix livres 1: e
qui est une gosse somme, de par ailleum en contradiction avele
chiffre donn6 par Ia lettre du 26 mars 1660, at meme aves ue aawt
allusion portSe plus bee.
(3) La cople donne Jean Bdguin.
(4) La correspondance eonservde de saint Vincent mentionne comne
esclaves seoourus en Alger (Cf. ddition Coste, t. XIV pwiim) : AgpY
Bauvoy (Guillaume), Beauregard Q.), Begue, Benoit (Jean), Boqi
Pierre), Borguny (Pierre), Borra (Jean), Bourg (Roger), Brunea
(Plerre), Buleson (<raneole), Campan (Dominique). Cirl (Prancols),
Cotte (Nicolas), Cramoisant (Laurent), Crespin (Pierre), Douzillu
(Etienne), Duchesne (Rend), Ducreux (Veuve), PdrFe, Fournier (Luis),
Francisco (Marc), Promentin (Francols), Gaultier (Etienne), Godea.
(Tnmothke), Guillaume (Emme), Guillemare (Jean), Hardy (Boch), HBrigoyen (Johanni de), Insiguin (comte d'), Jobe (Jacques), Lambert
(Jea d), Lauer
), Larque
ett (Bernar
(Jacques),
(Adrien), Laval (Jaoqes), Leloup (OGillaume), Lipine M.), Le Bond
(Toussaint), Liesardy {AdamS de), Marguerin (GUles), Mercier (Plerre),
Mobavec (Guillaume), Petit (Jean), Pierre (B.P. earme), Raggtl, Beguard (ILuli), Renouard (Nicolas), Sauvage (Jean), Seguin (Landoy,
- omte de), Sene (M. de), Senson (Jean). Servi (Gullaume), Seety (Augustin), Vaneamberg (Gaspard), Varlet (Jacques).
Les presentes lettres ajoutlrent k cette Uete : Prancois de Lestang;
Lafortune ; Champagne ; La Rue.
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a un ou & I'autre. Vous prendres es vingt does sur 'argent dea
qu•tes, lesquels nous remplacerons la prochaine fois que nous
vous enverrons quelque letire de change.
Je suis, Monsieur, on 1'amour de Notre-eigneur, votre trbs
humble serviteur.
Vincent Da•.~
,. Lp.d.l.M.
A Monsieur Firmin Get, Supfriewr

Marseille.

De Paris, ce 9 avril 16&0.
Monsieur,
La gr&ce de Notre-Seigneur soit avec vous pour Jamais.
J'ai reou votre lettre du 30 [mars]. Puisque vous etes d'avis
denvoyer & nos oonfrbres d'Alger cinq ou six mille livres par
la barque assur6e qu'on prdpare, j'en suis content et " vous prie
de le faire pour rem6dier k leurs plus pressants besoms, nonobstant la faute du consul dont je vous ai parl4, et la r6solution oi
nous sommes d'envoyer quelqu'un de delk pour dviter que Fargent se consomme inutilement.
Je vous ai ddjk dit que je me suis donn6 l'honneur d'6crire a
Moeseigneur de Montpellier au sujet de votre demeure de Marseille, et comme je ne lui ai offert personne & votre place, j'attondrai sa r6ponse pour voir s'il est expedient de lui faire cette
avance Je suis en peine de l'indisposition de M. Parisy qui ae
m'en a rien 6crit, et bien aise que vous ayes prie M. Durand de
l'aller voir, qui nous en mandera des nonvelles et qui nous fera
peut-tre savoir quelles sont les intentions de mondit Seigneur
pour son seminaire et pouf IaCompagnie.
Nous avons reeu quatre 6cus blancs (1) pour un forgat de Touion nomm6 Armand Duval. Jdcris & M. Huguier quil les lui
donne. Comme aussi au nomm6 Bichard, sur la Fiesque, seize livres qu'on vient do nous apporter. On doit envoyer aujourd'hui,
ou pan Ie prochain ordinaire, une lettre de change de M. Simonnet (2), de six cents livres pour deux esclaves qui sont en Alger,
nommns Lafortune et Champagne ; c'est pour leurs petites necessits. Si vous les receves asses tot, je vous prie de les envoyer on Alger par la premire barque. Voici qu'on vous on
ecrit, et ia lettre est dedans.
Je suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre trs
humble serviteur.
Vincent DPAtUL, ip.d..M.
J'4cris A MM. Le Vacher freres (3). Je vous prie d'envoyer A
oelui de Tunis par la premibre commodit6, cent ecus que nous
avons reius ici pour lui de Madame la comtesse de Tonnerre (4)
pour remboursement de pareilles sommes qu'il a fournies
M. le chevalier de Tonnerre. Je vous les ferai tenir lorsque nous
aurons quelqu'autre argent I vous remettre. Je mande i M. Le
Vacher que nous lee lui envoyons.
(f) Prapp4 eous Louis XIV, I'don blano, an argent, 6tat de Il valeur.
de soixante sous ou trois livres.
(2) MM. Simonnet 6taient des banquiers de Paris.
(3) Jean et Philippe Le Vacher, pr4tres de la Mission. Voir Ntices sur
le prtr., clrere et frtres dfunts de la CongrWgation de ts Mifaol,
Paris, 1898, tome III, p. 606-643 et 595-66.
(4) Marie Viguier, eomtesse de Tonaerre.
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A Momnies Firmi Get, Supdrieur 4 Miareile.
De Paris, ce 16 avril 1660.
Monsieur,
La grAce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
J'ai requ votre lettre du 6 avec Jes paquets d'Alger et de Tunis.
'avais pensd que la barque qui se prdparait pour Alger y allait
sane rien apporter a nos missionnaires. Ila en seraient par trop
afflig6s et peut-Atre incommodes, et pour cela je vous ai pri6
par ma dernibre lettre de leur envoyer seulement cmq k six
mille livres, en attendant que nous puissions envoyer quelqu'un
de delL Vous me mandez a prdsent que la barque a changd de
desseinW sur le bruit qui court de 'armement, et il semble qu'en
effet dans ceette conjoncture, il eat bon de suspendre toutes choses. Ndanmoins, si vous avez occasion de leur faire tenir seulement quelque secours, je laisse cela k votre prudence.
Jespbre de vous envoyer par cet ordinaire une lettre de change
de deux mille livres de MM. Simonnet sur M. Napollon (1), dont
les mille cinq cents livres sont pour la subsistance de ceux
d'Alger ou de Tunis, regua de la ferme des coches de I'annie
pass6e. Si vous aves occasion de les envoyer & Tunis plut6t
qu'Alger, vous le ferez, s'il vous plait. Nous esp6rons recevoir
bientOt du fermier les autres mille cinq cents livres, et alors
nous vous les remettrona pour les faire tenir au lieu oh vous
n'aures pas envoy6 celles-cL Pour les cinq cents livres de surplus voici & quoi vous les emploierez. Vous y prendrez, premierement, trois cents livres que nous avons refu ici de Madame la
comtesse de Tonnerre et que je vous ai prid d'envoyer k M. Le
Vacher de Tunis (2) pour son remboursement de pareille somme
qu'il a fournie an chevalier de Tonnerre. - DeuxiBmement, vous
y prendres soixante livres que nous avons regu ici pour Francois
de Lestang parisien, esclave en Alger, et les envoyer, s'il vous
plait, a M. Le Vacher on au consul pour les lui distribuer pen i
peu. - Troisiemement, vous y prendres trente-trois livres que je
vous prie d'envoyer aussi en Alger pour 4tre delivr6es a I'homme
de chambre de M. le comte d'Insiguin (3), qui est un seigneur
irlandais, fait esclave depuis pen avec son fils, et les deux jeunes
hommes de condition, qui sont de Normandie, nomm6s Lafortune
et Champagne, pour lesquels Madame la marquise de NantouilSlet (4), mbre du premier, vous envoya une lettre de change de
six cents livres la semaine passee. Je donne connaissauce A
M. Le Vacher de toutes ces sommes et de leur destination. Et
enfin vous prendrez sur les dites cinq cents livres, les cent sept
livres qui restent en deduction de ce que nous vous devons, des
avances faites aur forgats, dont je vous prie de nous envoyer le
compte, otivous feres mention des cent sept livres. J'dcris i
M. Huguier qu'il donne trente livres a Jacques Fournier, dit
La Riviere, forgat sur ia Soint-Dominique.
(1)Jean et Louis Napolon, banquiers & Marseille.
(2) Jean Le Vacher dtalt alors & Tunis. Son frtre Philippe, & Alger.
(3)Comte, esclave en Alger.
(4) Louise d'Aguesseau, marquise de Nantoulliet.
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Je loue Dieu des .missions que vous vous proposes de faire
je prie Notre-Seigneur qu'il les bdnisse!
Prene dans le coffre ce qu'il vous faudra pour la d6pense de
votre famille ; nous le remplacerons, Dieu aidant. Tenez compte
de tout.
Je suis, on Notre-Seigneur, Monsieur, votre trbs humble serviteur.
Vincent DsPAUL, i.p.dJ.M.
A M. Gabrel de Lespiney, Prtre de la Mission, A Marseille.
*
De Paris, e 30 avril 1660.
Monsieur,
La grAce de Notre-Seigneur soit avee vous pour jamais.
II y a longtemps que je ne vous ai pas ecrit. Jai pourtant fort
souhait6 de le faire, mais j'en ai dtd emp6che par mes misbres.
Dieu soit loud, Monsieur, de la mission que vous avez faite a
Vins, et des grAces que sa divine bont6 y a faites par vous as
pauvie peuple. Je crois bien que la difficult6 du langage vous
a fait de la peine (i). On en trouve toujours dans les commencements, mais peu A peu on vient A bout de tout, et rien ne doit
rebuter un ouvrier 6vangdlique, de I'exercice des vertus propres
a son dlat, et de la prdtention d'avancer on tout et partout la
gloire de son Maitre (2).
Je suis consol6 de votre courage et de votre patience et j'espbre que Dieu continuera de bdnir vos travaux, et de bien ddifer
la famille par votre exemple. Je prie Notre-Seigneur, Monsieur,
de vous donner une parfaite sant6.
Nous n'avons rien de nouveau ite deck sinon que le sacre dun
6vOque s'dtant fait en notre dglise ces jours passes, il s'en fera
un autre, Dieu aidant, le jour de l'Ascension ; le premier, de
Monseigneur d'Oloron (3), et le second de Monseignour de Chalonsur-Sabne (4). Nous attendons Messieurs les Abbds de Chandenier
qui reviennent de Rome, et de vous quelque petite nouvelle ea
(1) Vin, commune du Var, du dioebse de frtjus, o& la marquise de
Vins avalt fonda des miselons en ses terres seigneuriales. OrigSnaie do
Grandchamp (Calvados), M. de Lespiney n'utalt pa famlliared aveoe l
provenoal, alons surtout d'usage courant dans le pays.
(2) Toujours d'apres les extraits du Mauscrit de Marseille, ces quatre Ugnes ont fournl a l'diton Coste (t. VIII, p. 285), la lettre a* 3118.
(3) Le deuxieme dimanche apr4•e PAques, le if avrlr 1660, ArmandPrancols de la Moytie, eveque d'Oloron, fut sacra, en dglise de SaintLaiare, par Mgr Dominique de Vie, areheveque d'Auch, assisat de
'dvfique de Mirepoix, Mgr Louis-Hercule de IAvl de Ventadour, et de
l'veque de Dax, I'loquent oratorien, Mgr Gullaume Le Rour, eaer
Iui-meme du dimanche prd•cdent. (Cf. GaUa Christiana I, 1280, et
Degert, Histoire des Eveques de Dax, 1903, p. 335-9343. Noter panrm
nombre d'autres, 'erreur du P. Jean (Les veques et les ArchelWques
de France depuls 1682 jusqu't 1801), qui place ce sacre le 28 avril 1661.
(4) Jean de Maupeou, dieque de Chalon-ur-Sa6ae, sera sark, le
9 mal, jour de I'Ascension, par Victor Le Bouthiler,- archeeque -de
Tours, asist6de Denye de la Barde, vaqque de Saint-BBrieo; et de
Claude Auvry, anolen dveque de Coutanoes (GaNi•a GAtWLtSiae. IV, 94).
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I'absenoe de .. Get, sur 1'6tat des choses publiques, particulib6
rement de I'armement dent on parle.
Je suis en Notr-Seineur, Monsieur, votre tris humbe servi-

taur.

Vincent DBPAUL, i.pALdm.

A Monsier Gabriel de Lespiey, prtre de la Mission, Marseille.
De Paris, ce 21 mai 1660.
Monsieur,
La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
Je loue Dieu de ce que vous avez toucdb les &eux mille livres
et que vous avez occasion d'en envoyer mille einq cents a Tunis.
Je suis bien aise que M. Parisy soit a Marseille, je Iy embrasse
de tout mon cceur. Je souhaiterais fort de l'y laisser, mais Monseigneur l'archev&que de Narbonne (1) m'a fait promeltre de le
lui envoyer. Je Le prie done e as tenir prdt pour partir au premier ordr que nous lui en donnerons. Je ne puis lui derre pour
aujourd'hui, non plus qu' M. Cornier, ainsi que je me ie suis
propose J'ai dd accabl6 d'affaires tout le jour et nous voici
dans la nuit; je n puis meme vous crire a vous, Monsieur,
que bribvement et en courant Je pense & vous pour lea diilet pour le remBde que vous voss
eultes oh voues vous troouv
propese. mais je vous prie d'avoir encore patience et de vous
souvenir que le degoft et le ddcouragement sent des productions
de la pausve nature quoe 'on porte partout oib 'on va I qu'il faut
'abandeaner & lesprit de Notre-Seigneur pour se suppotter sotmeme, et-pour vaincre sa timidit, sa paresse et les autres infirmit6s. Je prie cet esprit saint et sanctiflant de vous animer de
sa force, et de vous combler de ses benedictions (2).
J* susi on oa amour, Monsieur, votre trks humble serviteur.
Vincent DsPAu, i.p.dJJM.
A Nesniew Pirwmi Get, Supdriew i MarseiUe.
De Paris, ce 28 mai 1660.
Monsieur,
La grace de Notre-Seigeur soit avee vous pour jamais.
Jo vous
r
ris quot que je n'ai point regu de vos lettres, parce
que M. de Lespiney me mande que vous seriez de retour i Marseille apr6s lea fetes de Pentec6te, c'est pour vous adresser U•
lettre de change de mille neuf cent trois livres sur MM. NapolTon ; vous ea enverret mille cinq oents A Alger pour la subsistance de no confares, et les autres quatre cent tros livres
vous lest retiendma s'il vous plait pour les besoins de votre
maison: J vous priais- i y a quelques semaines, d'envoyer ou. k
Tunis on a Alger autres mille einq cents livres sur les deau
mille que je vous at remises 11 y a environ deux mois. Or, puis
, Pranols Fouquet.
(1) Monselgaeu de Narboaa
(2) Ges ix demoime Hgnus - i partir d4 : j- so" prit - sylnt
iunes.
out ftaral ip reuam ume4
IS rmanusUiSt ds
priB 'pleadm
L VIII . igkWrisbrpre 4tttus. aB as
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que vous ne I'aves pas encore fait, vous enverres, s' vous plait,
i M. Le Vacher, & Tunis, ces premieres mille inq cents livres
Je suis-bien marri que vous ayez perdn 'occasion d'une bazque
qui est partie nouvellement pour y aller.
n faut penser sdrieusement & secourir ceux d'Alger, au plus
tot at d'une fagon ou d'autre, je ne dia pas seulement pour vivre
mais pour payer leurs dettes. Mandez-moi si quelque barque s
prepare, et ee qu'on dit de I'armement
Je n'ai autre chose a dire & M. de Lespiney, ni i vous, Mon.
sieur, sinon que j'attends de savoir le succ6s de vos missions.
Je suis en I'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre trbs
humble serviteur,
Vincent D•PAUL, i.dp.I.M.
Quand je vous dis d'envoyer de I'argent A Alger, je i'entends
ave le grain d sel que les plus sages et expdriments6 jugeront
qu'il n'y a point de danger, et qu'ils ne teront pas difficuAt d'y
recovoir des injures (1).
Voici une lettre pour Alger, laquelle il .e faut pas envoyer

omme ee est, mais aons une enveloppe an consuL

A Monieur Firmia Get, Su&priewr Ad arseiUe.

De Paris, ae 4 juin 1.60.
Monsieur,

La grAce de Notre-Seigneur soit avec vaus pour jamais

Ma joie aurait dt6 pleine, de vous savoir de retour des missions et satisfait du sueees, si vee yeux n'etaient malades. Je
rends grAces a Dieu do tout, et je le prie qu'i alt agrablte de
les gu8rir. J'espbre bien qu'il le fera puisque ee mal eat prevenu
'une cause extraordinaire qui ne se trouve pas & Marseile ei
vous rtee.
Je loue Dieu aussi, Monsieur, de ce quo la lettre de mille deux
cents livres de M. le Cure do Havre (4) a t1 acceptoe, et le paiement promis dans trois jours.
(1) Ce post-sriptnm, drit de la main du Saint, a offert quelque
difficults de lecture aun opiste, qul note : Est,-ce ela ?
(1) Michal Bourdon, eurd d Havre, de d6oemnre 1455
Ila Ai de
1668, netalla en son presbyttr une asesoation de.prttres, et tnatiust
en sa paroisse une eommunautd de Smsrs abaritables. N6 au Havre en
1627, d'une famllle de marchands, Mi•hel Bourdea acheva see 6tudes
ecolesiastiques i Paris ; 11 y fit plusieurs retraltes & Saint-Lasare, eoua
la direction de M. Vincent, et devint docteur en Sorbonne en 1651.
Son rere altn Jean (nB en 1620), pretre egalement, regot I bonnet
de docteur en Sorbonne le 27 aoat 1654 : signald en 1662, par M. Bretonvilliem, comme capable de conduire le s6minaire dioedeain que
voulalt driger Mgr de ILa Fayette, eveque de Limoges, i en fut nomme
Superieur, et, en 1666, fnt agreg6 a la Cempagale de Sant-Sulpice.
Sur la fi de 1668, Jean Aira i&Limoges son frere Mlhel, qcl, snam
Supeirew de la issown, association Ipoale de misaeaires, 7 AnmoWru
vieaire gEtral, Ie it juin 1105 (tert•o idua Jn), aprs une vie de remarquable apoitolat.
Voir : Joseph Grandet. Les saint prtra fraap.ls du xM* a·eIle.
Paris 1897, t. , p. 09-420. L Aulagne. La
.fewr
e thuue au,TVIP
Wkele dam le dIocdea aL.m4moes
de
DaaiN I96. Louts Beztiaat : iO
thmque Sulpciease, t I, p. 473-4'.
.,
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Je vous ai envoyd depuis une autre lettre de change de mille
neuf cent trois livres, savoir, mille cinq cents livree pour la subsistance de nos confr-res de Barbarie, et le reste pour celle de

votre maison (2).

Je trouve bonnes les raisons quo M. de Lespiney m'a marqui
pour envoyer M. Cornier en Languedoc, et non M. Parisy. Mais
Monseigneur 1'Archevfque de Narbonne m'ayant demandi ce dernier, je me suis engag6 & le lui envoyer. On m'a mand6 depuis
que ce bon prelat revient & Paris, et en ce cas, it nous pressera
de lui tenir parole.
Nous avons regu deux ecus pour Andrd de Paris sur la galbre

de la Reyne, je le mande a M. Huguier.
J'ai 6crit & M.de Lespiney la mort de M. Iabb6 de Chandenier,
mais je ne lui ai pas dit qu'il a voulu parattre devant Dieu, soes
le nomr et 'habit de nissionnaire. II les a instamment demand6s
pendant sa maladle k M. Berthe, qui Ie regut en la Compagnie,
quelques jours avant son d&eBs. II avait fait la mame instance
a M. Jolly, at il me I'avait faite a moi-meme, plusieurs fois depuis quelques ann6es ; mais je ne le voulais pas 6couter, je d6tournais son discours, voyant la pauvre Mission indigne d'un
personnage de sa condition et de sa vertu ; jamais je n'en ai
conna un plus & Dieu, plus d6tach6 du monde, plus 6loignd des
creatures, plus affectionn6 & la vie intdrieure, ni plus dispose &
I'assistance du prochain. 0, Monsieur, que c'est une grande perte
pour 1'Eglise, et trbs grande pour nous. II n'y a que notre maison.
du Ciel qui ale m6riti de Ie poss6der en qualit6 de missionnaira
II a seulement laiss6 A celles de la terre les exemples de sa sainte
vie, autant pour les admirer que pour les imiter. Nous en avons
fait une confdrence, et &ee soir, nous en ferons une autre, Dieu
aidant (3). Je no sais ce qu'il a vu en cette ch6tive Compagnie,
qu'il ait ainsi voulu se couvrir de see haillons pour se prdsenter

devant la majest6 de Dieu, oti j'espare qu'il obtiendra de nonvelles b6n.dictions pour ceux qui en sont rev6tus sur s terre,
pour travailler toujours plus vaillamment & la vigne du Seigneur.
Ceux de Rome y sent appliques par Ie Pape m6me qui en a envoyd huit avec quatre 6vdques pour visiter les dv4chds sufragants de Rome. Sa Saintet6 leur envoie aussi les Ordinands aux
quatre-temps, depuis I'ordination de septembre dernier. Ii plait
aussi a Dieu de b6nir partout ailleurs les personnes et les emplois de la Gompagnie. Je vous prie de I'en remercier, et de lui
demander de bons ouvriers.
Je suis en son amour, Monsieur, votre trAs humble serviteur.

Vincent DPAUL, i.p.d.A
Nous venons de recevoir vingt et une livres pour le nomin
Traverse, forgat, et trois livres pour Jacques Fournier, dit Larivi-re, sur la SaWt-Domnique.
S(t) Voir, plus haut, lettre du eB mat 1i60.
(3} Voli dans Nofces (Compagnone de aiat Vincent) 1885, tome IL
p. 511-539, me blographie et des notes ser Louis de Chandenier (k tort
d•6omm6 Claude-Ghies ; o'6talt son frre, mort en 1710).

-

251 -

A Monsieur Firmin Get, Supdieur, d Marsei•e.
De Paris, e 18 juin 1660.
La grAce de Notre-Seigneur soit avee vous pour jamais.
J'ai regO votre lettre du huitieme ; elle m'a fait peur d'abord,
la voyant dcrite d'une autre main que de la v6tre, mais elle m'a
fort consol6 sur la fin, voyant que voe yeux sont gu6ris, dont je

rends grAces A Dieu.

Aprsa tout, ii faut s'ajuster aux ordres de la Providence qui
vous octroie lee moyens de secourir nos confr~res d'Alger, et
attendre en patience que Dieu vous en donne l'occasion, laquelle,
j'espere, que vous ne laisserez pas s'6chapper. C'est un sujet de
grande consolation de savoir que les pauvres escolves frangai
qui sont A Tunis sent proches de leur libert6 et de leur retour
par la paix qui s'est conclue et qui sera executoe. Peut-tre qu'A
I'exemple de cette ville-lk, celle d'Alger demandera la meme composition, et qu'on la reduira par force k rendre lea hommes
qu'elle a pris, et a n'en plus prendre. 0 Dieu, quelle grAce s'il
plait &Dieu de l'accorder & nos ch6tives prirres et aux souhaita
de toute I'Fglise.
Puisque le fr6re Le Moyne est incommod6 & Marseille et qu'il
ne I'6tait pas A Agde, je consens qu'il y retourne, et j'fcria a
M.Durand qu'il le regoive. (1)
Jenvoie dhe aujourd'hui en Pologne les lettres de M. Truil-

lard (2).

Nous avons recu un 6cu (3) pour Guillaume Laisnd, dit La Montagne, forgat sur la Saint-Dominique, ainsi que je le mande &

M.Huguier.

Je suis en 'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre trWs
humble serviteur.
Vincent DePAu, Lp.d.l.M.
Puisque vous avez commence la muraille da cloaque, il est

& propos, sans se plaindre, ni pas meme en parler (4).

A Monsieur Firmin Get, Suptprier, Marseille.
De Paris, ce 25 Juin 1660,
Monsieur,
La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
Jai recu votre lettre et beaucoup de joie d e e qu'i plait a
Dieu de b6nir la mission que fait M. de Lespiney. Vous avez bien
fait de n'y aller pas, a cause de vos yeux malades. Jen aurais
(1) Le frbre caodjuteur Jean Le Moyne avalt ddjk 6t6,

envoy6 de Marseille &Agde (V, p. 379).

en mal 1655,

(2) Dans la lettre n* 3144, k Gulllaume Desdames, Suphrieur & Varsovie, de oe meme 16 juin 160 (p. 310 du tome VII), saint Vincent
mentionne ces lettres de Marseille. Voir, d6jk en 1656, des lettres dudit
M. Truilard, t. VI, p. 97.
{3) Le copaite a mis le quelques points de suspension : la graphie
Escu a dt Il d&router.
{4) Le post-scriptum, de I'deriture de saint Vincent, a dbrouth la leetare dua oplste, reproduile Ic sans plus, malgr sa notoire invraisemblance.
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M61bien marri, et je vous prie de faire ce que vous pourres pour
vous gudrir, bien loin de rien entreprendre qui puisse rengr6-

ger (t)votre mal. Votre sant est trop chore & la Gompagnie, et
trop n6cessaire an poste que vous tenes, pour ne pas Ismanager
soigneusement
Noun aceueilleroas Ie plus gramieusement quo nous pourrons
M Bayn (2), s'il prend la peine de venir c6ans, et lai t aoignerons le plus de reconnaissance que nous pourrans pour la bont6
qu'il a pour votre famille, et les bons offices que vous en aves
recu.
Nous ne pouvons pas nous dispenser d'eavoyer M. Parisy k Narbonne, car voilk qu'on nous Ie demande pour ce que je I'ai fait
espdrer k Monseigneur I'Archevfque. 11 no taut pas pourtant
vous hater de le faire partir.
Voiei une petite lettre de change de cinquante &cus que je
vous prie de retirer. Ils sent pour Nicolas Chocquart, forat sur
la Montoiew lesquols il a demandd & sa m6re, disant qu'il avait
trotuv moyen d'avoir sa libert6 pour cotte somme-l ; mais c'est
lorsqu'il eýait sur une autre galWre, et & prisent, il mande qu'il
s'en va en voyage pour trois mois, et ne demande que visag
livres pour sa subsistance.
Ndanmoins, a mzre, qui avait cet argent pret, a ddsird de Is
vous remettre afin qu'il ne tienne & cela que son fils se sorts de la
misre. BEle vous prie neanmoins de no lui bailler point et
argent que pour sa delivrance, mais de Ie garder, tant que veis
y verrez de I'inertitude, k la r6serve des vingt livres qu'il demande pour ses propres besoins, que vous lui pourrez donner,
s'il vous plait.
Nous avons reun six dcus pour un autre format de Toulon
nomm6 Denis-Dubois, sur la galbre Princesse. J'6ris & M. Huguier, qu'il les lui dilivre.
On 6crit i4i qu'il est arriv & Marseille un ambassadeur d'Alger.
Je vous prie de me mander ce qui en est.
Et suis, Monsieur, en I'amour de Notre-Seigneur, votre tris
humble serviteur.
Vincent DmpAtUL i.p.dl.M.
A Monsieur Firmwi Get, Supdrier, d MareiUe.

De Paris, ce

juillet 1660.

Monsieur,
La grAce de Notre-Seigneur soil avec vous pour jamais.
Jai requ votre lettre du 22 do juin. Je loue Dieu de ce que vos
yeux se gudrissent, et dp la privoyance que vous avez eue pour
nos confreres d'Alger quand vous avez prid M. Le Vaeher, de
Tunis, de les assister, s'il en a l'oceasion.
Jo loue Dieu aussi de I'heureux succs de la mission de M. de
Lespiney, particulirement de la r4conciliation des habitants et
de I'accommodement de ce grand proe6s. Plaise A sa bont6 d'affermir et de multiplier tous les biens qui s'y sont faits.
1) Reagpger : terme aujourd'ul vielli : augmenter, envenimer.
(2) Joseph Bayn, Marseital, qul, lor de ce voyage & Paris, fut charitablement solga6
Saiat-aara (VIIm, p. 384, 400).

Je feral lever, Dieu aidant, une copie en bonne forme du testament de feue Mme de Vinm pour la vous envoyer. Nous en
avons ddji lev6 une mais il n'est pas & propos de nous en ddfaire (i).

Je feral verifier sur nos m6moires votre compte d'avances
faites aux forgats. II out det mieux de 'envoyer en detail qu'en
bloe.
11 est assurm que la fondation de r'h6pital (2) et les gages des
aum6niers ont 6tA mis sur I'dtat de cette annie. II faut en solli- citer le paiement de delk des recoveurs on commis des gabelles.
Mais, pour I'annde prochaine, je ne sais si 1'dtat en est encore

arrt6 ; je m'en informerai.

Nous avons reou trente sols pour Jacques Gabat, format sur la
Saiat-Louis, et trois livres pour Claude Lefebvre, dit Lanal ;,
celui-ci eat & Marseille, I'autre & Toulon. Je vous prie de leur
faire donner & chacun son fait : j'en dis un nMot a M. Huguier
pour le premier.
Nons sommes fort en peine dun esclave nomm6 Vital Bernusset (3), d6tenu & Napolly de Romani (4) ou k Scio, pour lequel
MM. les Abbes de Chandenier ont envoyd & Marseille mille deux
cents livres par M. Le Vacher, ce me se'mble, lequel a employ6
Mme de Valbelle (5) pour recommander le rachat de ce pauvre
homme i un marchand de sa connaissance & qui on a euvoyd la
somme pour Je moins. I avoue avoir recu trois cent cinquantequatre piastres, ainsi que je I'ai vu par l'extrait d'une de sos
lettres ob son nom, ni sa demeure ne sont point marquds, non
plus que la date. II parle que le PRre custode, capucin, a pris
la peine d'en 6crire &Scio k ses Pbres pour en traiter au meilleur
compte qui se pourra, trouvant fort & propos que le rachat
soit mend par le Superieur de son convent. Cependant, dit 'e
marchand, je ne me desaisirai point de I'argent que ledit Vital
ne soit ici, conformiment a mon ordre. Je vous prie, Monsieur,
de vous informer soigneusement, de Mrne de Valbelle, qui est
Stmarchand ? O il est ? Et s'iL n'a rien rit de nouveau touchant cot esclave ? A quoi il tient qu'on n e emrch6te ? A quoi
on a employ6 le reste de I'argent ? Enfln, taches d'avoir une
entibre connaissance de I'etat pr6sent de cette affaire, et de voir
ce qui reste a faire pour I'execution, afin de l'avancer autaat
que vous pourrez. Car, outre la charit6 que vous ferez a ce pauvre captif de. li procurer sa libert4 an plus t6t, vous ferez un
trs grand plaisir i M. 1'Abb de Moustier Saint-Jean (6), frere
de feu M. 1'Abb6 de Chandenier, qui a cette affaire a co&ur, parce
que cet esclave est frMre d'un boa eccldsiastique qui eat i lui,
(1) Sur nl marquise de Vins, voir plus loin, p. 261-295, son testament
et diverses pioes qul delairent la physionomle de cette bienfaltrioe de
sl malson de Marseille.
(2) L'h~pital des forcats & Marseille.
(3) Deja, en mare 1657, le sort de Vital Bernusset occupait la oorrepondance de saint Vincent (VI, p. 260).
(4) Nauplie ou Anapoll (Napoli di Romagna), alors une des prinelpales places venitennes du Peloponýe, fut prise en 1715 par les Tures
et en 1822 ooup6 par les Greoa.
15) Valbelle : lieutenant de 1'Amilrut6 de Marselle.
(6) Voir plus haut, p. 250, note 3.
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et nous stos toutee les obligations imaginables de lul obir;
ce an'attendant de votre vigilance ordinaire, je sus, en ramour
de Notreeigneur, Monsieur, votre tr6s humble serviteur.
Vincent DPAUL, Lp-dLM.

A Mouieur Firmi Get, Supfriewt, d Marseille.

De Paris, ce 1f juillet 1660.
Monsieur,

La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
Nous avons eu la consolation de voir M. Bayn, qui nous a fait
l'honneur de venir cdans par deux fois. Je l'ai envoy6 visiter
ches lai et par votre frre (1) et par un autre. Nous li avors

t6moign6 tout le respect et la reconnaissance qu nous devons

ssa personne et sa bontd, et si 'occasion se prisente de le
servir, nous le ferons de grand cour. II le mnrite bien, car pour
si pen que j'ai en le bien de lui parler, ii m'a parn plein d'hou
neur et de verto.
Je compatis sensiblement & vos douleurs et aux incommodit6s
dont il plait A Dieu d'exercer votre petite famille. Plaise & sa

bont6 infinie den tirer sa gloire et votre propre sanctiicaton.

Au reste, je vous prie de faire tout ce qui est & d•airer pour
vous et pour les autres pour vous bien porter, et de ne vom
hater pas denvoyer M. Parisy & Narbonne. Ecrives & M. Desardins (2) que je vous ai prie d'attendre un nouvel ordre, lequel
je diffire de vous donner, dans l'incertitude du voyage de Monseigneur rArchev4que de Narbonne & Paris, parce que s'il y venait, les choses pourraient changer.
La maison d'Annecy tazit satisfaite des frrres qu'ele a, ii nest
pas & propos d'y envoyer le Frore Lemoyne. eJcrirai & celles de
on
one 'antre se pourLorm et de la Rose (3), pour savoir si l
ront accommoder de lui, et je vous le ferai savoir.
Jai pri6 Mine Fouquet (4) de s'informer de ce que vous
d6sirez savoir touehant 1i'hpital et les Aumaniers. J'en attendi

Ia rdponse

Jai reeu le paquet d'Alger. 'en suis bien aise, et niaumoins
je ne I'ai encore pu voir.
J'6cris i M. Huguier qu'il donne k un forgat nomm6 Jean Fanson 4 livres 10 sols et & Frangois Fremin 6 livres.
J'espire de vous envoyer au premier jour quelqu'argent pour

Monsieur le Comte dInsiguin qui est en Alger et pour vous

rembourser des avances faites aux forgats.
Je suis en Notre-Seigneur, Monsieur, votre tr6s humble serviteur.

Vincent DzPAuI i.p.l...

(1) Nicolas Get, frre de Firmin, a & Chdpy dan la Somme en mal
1635, allas partir poar la Pologne &la mtleptembre 1660.
ltait supirleur &Narbonne.
(2) Georges Desjardlis
(3) Notr-Dame de Lorm, k Castelferrsa (Tarn-et-aronne), eo se
troumea Ie kWarntde ontmabat. Notre-Dame do la Rose &SainteLUvrade (Lot-et-aronne), fondfe en 1687.
(4) Marie de Maupeon, dame de Fouquet, mere da proeureur gi6ral, rendl de nombreux servicees saiat Vinent.
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A Mowiew. Firmia Get, Supdrieur, d Marseile.
De Paris, ce 23 juillet 1660.
Monsieur,
La grAce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
.ai fait parler de votre rente due par les h6ritiers de feue
Madame la Marquise de Vins. II est k propos avant de passer outre que vous nous envoyiez un m6moire du nom des terres oh
les missions ont 6t6 faites ? combien elles ont dur4 ? et comment elles oat rdussi ? et meme que vous y joignies les certifcats que vous avez retires de Messieurs les Cures pour les montrer ici 6 ceux qui administrent la succession.
11 a plu a Dieu de nous 6ter un de nos bons et meilleurs frbree.
C'et Sirven qui dtait a Sedan la r6gle vivante de la maison.
Homme sage et intelligent, bienfaisant & tout le monde, qui
s'adonnait voloniers an soin et soulagemnt des pauvres malades
et a la consolation des afflig6s. Toute la ville I'aimait et a assist6
k son enterrement, depuis les premiers jusqu'aux moindres,
temoignant beaucoup de regret de sa privation; meme les h6r6tiques qui 6taient 4difits de sa modestie et de sa charitd.
Nous avons grand sujet de croire que Dieu a d6ej rctompens6 son Ame dans le Ciel des bons services qu'il lui a rendus
sur la terre. I ne faut pas, n6anmoins, Monsieur, laisser de
prier Dieu pour elle, dans 1'incertitude des jugements de Dieu
et pour nous conformer . l'usage de I'Eglise et & Ia pratique de
la Gompagnie (1)..
Je ne puis que vous prier d'assister nos confrres d'Alger des
que vous le pourrex faire surement.
M. 'Abb6 de Chandenier vous remercie et moi avec lui, de ce
que vous m'6crivea touchant Vital Bernusset, et nous vous
prions de faire changer le premier ordre donn6 a M. le Consul
de Smyrne, en le priant de nouveau de faire tenir l'argent qu'il
a pour ie rachat de eet esclave, la o6 il sera necessaire, et
mme de fournir ce qu'il faudra, en cas que les 354 piastres ne
suffisent Vous pourrez rdpondre de son remboursement lequel
nous vous enverrons au premier ordre. M. Le Vacher ne nous a
pas envoyd celui qu'il a fait donner audit sieur Consul
Je suis toujours en peine de votre goutte, et nous prions
Notre-Seigneur qu'il aie agrdable de vous en d6livrer.
Nous avons c6ans trois on quatre malades qui le seot dangereusement; e'est de fiUvre continue. II semble que le bon Dieu nous
venille visiter. Son saint nom soit beni et sa volont6 toujours
accomplie.
Fdoris a M. Huguier qu'il donne 3 livres A Laisan dit La Montagne.
Nous avons reMu 384 livres pour M. le Comte d'Insiguin, esclave
eft Alger. Nous vous les enverrons an premier jour. Cependant
(1) Un texte tris apparent6 k cette rddaetion, et donni par le manus•

erit de Lyon, forme la lettre 3160 (t VIII, p. 326), et reprodult e bel
dloge du frtre Pierre Sirven, mort i Sedan, le i1 jullet 1660, na6

Verdun-sur-Garonne (dioacae de Montauban), le it mars 1640.
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si vous aves 'occasion de les faire tenir i nos confrsres por
les lui ddlivrer, je vous prie de le faire.
Je suis, en ramour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre tris
humble serviteur,
Vincent DEPAUL, i.pAd n.
A Monsieur Firmia Get, Suprieur, a MarseiUe.
De Paris, ce 6 d'aobt 1660.
Monsieur,
La grAce de Notre-Seigneur soit evee vous pour jamais.
J'ai reou votre lettre du 27 juillet Je viens d'adressar A IL Desdames, on Pologne, celle de M. Truillard. Je n'ai encore pu vort
les lettres de Tunis.
Jo vous ai adressd, :a semaine pass6e, une lettre de change de
Messieurs Symonet sur Messieurs Napollon de 984 livres. Sit
sont pour vous rembourser des avances faites aux forgats at Is
reste pour le Comte d'Insiguin esclave en Alger (1).
Nous solliciterons le payement de la fondation de Madame de
Vins quand vous m'aures envoy6 les certificats des missions que
vous avez faites.
M. le Procureur Gen6ral a dit a Madame sa Mere (2) que ona
seulement Ia fondation de 'hOpital est sur 1'dtat, mais enoore
qu'elle doit itre payee. Et par consdquent les gages des aumdniers des galbres. En ce cas, vous feres bien de distribueri ehacun sa part.
Je rends grAces a Dieu de votre meilleure disposition et do
bon dtat de votre petite famille. Nous avons eu quelques malades
c6ans, qui se portent mieux, graces I Dieu, a la reserve de
FrLre Le Gouz qui est en danger de mort. La perte sera grande.
si elle arrive, car e'est un des meilleurs esprits du SAi-'nair
en tous sens (3).
M. Almbras a 6td eontraint do s'arr6ter a Tours, en s'en revenant de Richelieu, pour une grande faiblesse qui lui est arrivee,
qui nous a mis dans une grande apprdhension, mais par sa
derniere qu'il n'a pu dcrire de sa main, il me mande qu'il se
remet pen A pen (4).
J'embrasse ces Messieurs qui sont avee vous et vo*-e cher
cceur en particulier, Atant de tout le mien en ramour de NotreSeigneur, Monsieur, votre tros humble serviteur.
Vincent DiPAUIs Lp.d..m.
(t) Daus ea lettre du 30 juillet 1660, au meme M. Get, saint Vincent
tratte ds4& de oette lettre de change poor sle omte dnlsigula (t. VUa
p. 332).
(2) Le Procureur gendral Nicolas Fouquet ; sa m&re, Made de Maupeou, dame de Fouquet, dame de la Cbarit..
(3) Rend Le Gouz, originaire de Saint-Michel-de-Chavalgne (Sarth). ,
4chappa & cette grave maladle, et emit see vveux le 1i novembre 1660,
A Saint-Lazare,.en prdience de M. Pierre de Beaumont
(4) La lettre n* 3181, du 7 aopit 1660 (t. VIII; p. 349) k M. Denis
Laudin, Supdrieur des Pretres de la Mission au Mans, rapporte lea memes
falts, et dane une rtdaelion identique da seerdtaire.
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A .Moniewr. Firmin Get, Supriew, daMarseille.
M irDe
Paris, ce 3 d'aoLt 1660.
Monsieur,
La grAce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais
Jai reeu votre lettre du 3 et les certificats des quatre missions
one vous avez faites sur les terres de feue Madame la Marquise
de Vina. Nous nous eA servirons pour solliciter le payement de
ua rente
M.l'Abb6 de Chandenier ayant vu que I'on parle de mille piastres pour le rachat de Vital Bernuaset, ne veut pas r6pondre pour
one si grosse somme; mais seulement jusqu'k cinq cents (1);
jo veux dire qu'en cas qu'on le puisse ddlivrer pour 500 piasLres, il prie qu'on fournisse ce qui manque a la somme qui a
616 envoy6e, et qu'il rendra ce surplus-l, tous frais fails. Je
vous prie de vous on rendre caution, et non pour davantage
Nous sommes fort press6s par la mbre de La Rue, eselave en
Alger, qui demeure chez le Consul, pour 600 livres qu'elle lui a
envoyes et que vous ou M. de Lespiney aves reous, ii y a huit ou
neuf mois. Si vous lui avez fait tenir ce secours, mandes-le moi,
on souvenez-vous de I'envoyer & la premire commodit6.
Gardez, s'il vous plait, les 130 livres qui vous restent pour
a forgat qui eat en voyage, jusqu'k ce que sa mere vous fasse
savoir ce que vous feres de cel argent, puisqu'il n'est pas suffsant pour d6livrer son ils. Nous ne savoas oi elle demeure pour
ren avertir, il taut attendre qu'elle vienne ou qu'elle envoie
ceanL
Je lone Dieu de e, que vous vous portes de mieux en mieuz.
Nos malades sont aussi hors de danger par la grAce de Dieu.
Je mande & MKHuguier qu'il donne 30 livres & Pierre Laisan
Je suis en I'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre tres
humble serviteur,
Vincent DmePAUL, ipAim.
A Monieur Firmin Get, Superieur, a Marseille.

De Paris, oe 20 d'ao&i 1660.
Monsieur,
La grAee de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
Voici une nouvelle qui vous affligera: c'est que le bon
M.Bayn (i) est malade d'une colique depuis quatre on cinq jours;
pour moi, j'en suis fort en peine, quoique, grAces a Dieu, il n'y
a rien a craindre. Et ce qui augmente ma douleur, c'est que nous
a'avons pu le loger odans selon son desir, de quoi il a suet. d'etre
m646difl6, pouvant penser que nous manquons de reconnaissance
et de charite ; et n6anmoins, Monsieur j'ai plus ddsire de lui
donner cette satisfaction que je no l'ai jalnais d4sird pour personne, tant parce que vous nous 'avez recommandd que pour
la grande bont6 que j'ai reconnue en lui Je me suis mOme
(1) La cople porte quinze cents. La graphle originale, cinq sagts,
peut avoir 6t6 confondue avec quinse cents. D'aileurs, le contexte
piastres..) et la semblable mention de clnq cents, dans la letre
palle
do a septembre 1660; autoriseat cette restittion d. teote.
(1) Joseph Bayn, marseflals.
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appliqu6 deux ou trois lois aux moyens de le recevoir, et ls
ai ooncert4a avec notre Frire Alexandre (2) et avec d'autres;
mais ii nous a 6t impossible de frouver en toute la maison un
lieu convenable, nos infirmeries sont occupies de nos malades.
Nous n'avons que quatre chambres & chemin6e dont mune sert
A Mgr I'Eveque d'Oloron (3), une autre & M. 'Abbd de Chandenier (4), la troisi6me &M. Pignay (5), Docteur en Sorbonne, notre
bienfaiteur, qui tous logent ceans; la quatrimme est promise &
une personne de condition qui doit venir faire la retraite, et o0
nous devons loger ensuite un des pr6dicateurs de la prochaine
ordination qui sera un externe. Pour nos petites chambres, vow
savez qu'eiles sont tout 6 fait incommodes pour les malades, et
qu'au lieu de faire plaisir &M. Bayn en lui en donnant une, nous
lui aurions fait tort de le loger si pauvrement Outre que la
plupart de nos prAtres n'en ont point, et qui plus est, nous avons
pour I'ordinaire quinze ou vingt exercitanta que nous sommes
contraints de mettre dans les salles, faute de chambres. II n'y a
done que la pure impuissance qui nous aie empech6 de loger ce
bon Monsieur. Nous lui avons offert an reste tout ce qui dppend
de nous et lui avons donn6 un frire pour le servir pendant sa
maladie, lA oh il est.
Je verrai avec Madame la Duchesse d'Aiguillon si les nouveaux
Fermiers des Gabelles voudront faire payer les gages des Aum6niers qui sont sur I'6tat de celle annie. Je crains bien qu'ils en
feront difficuH.
On nous a fait esp6rer, pour le prochain ordinaire, un mandement sur le Receveur des terres de Madame de Vins qui est de
del& pour recevoir de lui la premiere annee de sl rente.
J6cris a M. Huguier qu'il donne B Jean de Brdquigny, forgat,
30 sols, et je prie Dieu qu'il achve de vous gu6rir et de vous
sanctifer par Notre-Seigneur Jsus-Christ en qui je suis, Monsieur, votre trWs humble serviteur.
Vincent DEPAUL, i.p.d.m.
A Monsieur Firmin Get, Supdrieur, A Marseille.
De Paris, ce 27 d'aodt 1660.
Monsieur,

La grAce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
Jai reou votre lettre du 17. Madame la Duchesse d'Aiguillon a
fait parler aux Fermiers des gabelles de Prdvenee pour les prier
d'ordonner k leurs commis de payer les gages des aumOniers, mais
je n'ai su quelle rponse ils ont faite.
M. Grimancour (1), ex6cuteur honoraire du testament de feue
Madame la Marquise de Vins, nous a promis une ordonnance sur
le Receveur de ses terres pour vous payer la rente de la premitre
annde de sa fondation. J'ai envoy6 chez lui pour la retirer. Si
i
I'infrmerie de
(2) Alexandre Veronne, frere ooadjuteur, pr6pos6
Saint-Laare.
saer6 l
MayUe,
6v6que
d'Oloron,
(3) Mar Armand-Francois de la
li avrl r6dent, en 'dgUe Saint-Laare. Vor plus haut, lettre di
30 avrfl 1660.
(4) Claude de Chandenier 6tale depuls 1658 Ih6te de SantLazare.
(5) Nicola Pignay, testament du 10 aowt 167f (Arch. mat., M. 213
n* 8).
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je la regois avant le d6part de l'ordinaire, vous le recovre avee
Iaprdsente, sinon ce sera pour le prochain.
C'est assez que vous pensez aux grands et pressants besoins
de nos confrerea d'Alger ; je suis assure que vous forez tout votre
possible pour les assister au plus tt. M. Bayn eat gudri grAce k
Dieu. J'dris a M. Hughier (2) qu'il donne 6 livres 15 sols I
M. Ebran, forgat.
J suis, en l'amour de Notre-Seigneur, Monsieur, votre trbs
humble serviteur.
Vincent DpAauL, i.p.d.lm.
A Monsieur LhuiUier, Pretre de la Mission, A Crcy.
De Paris, ce 27 aoit 1660.
Monsieur,
La grace de Notre-Seigneur soit toujours avec vous.
Voiei le bon FrBre Servin (1) qui s'en va A Saint-Fiacre (2)
avee le dessein de repasser par Crecy. Je vous prie de le recevoir
aves toute la cordialitd possible comme un des bons seiviteurs
de Dieu qui sont en la Compagnie.
Monseigneur de Meaux (3) m'a fait mander par . Brin (4)
qu'il ddsirait vous employer en ses visites ; a quoi j'ai rnpondu
que vous n'6tes pas encore assez exerce pour pouvoir pr4cher
toes s l jours; mon dit Seigneur se contente de ce que vous
pourrez faire. Cela 6tant, je vous prie de lui rendre tous 1~a
services qui vous seront possibles en ce saint emploi.
Jai mand6 & Monsieur Brin de vous dl6ivrer de ce p6nible et
Insupportable fardeau, dont la Providence de Dieu vous avait
chargd, et qui vous a fait si continuellement pratiquer la vertu
de patience, qu'il y a grand sujet de b6nir Dieu de la force qu'il
vous a donnde pour supporter si longtemps cet homme si fLheux
et si ddraisonnable (5). Je crois qu'h prdsent cela vaut fa;t Je me
propose d'envoyer un pr4tre & Crecy pour y demeurer penidant
que vous seres en visite. Je vous prie de me mander quand estce qu'i le faudra faire partir.
Je suis en Notre-Seigneur, Monsieur, votre tres hi.mble serviteur.
Vincent DEPAUL, i.p.dJ.m.
(i) Jean de la Roche-Lambert, seigneur de Grimancourt, conseiller
- t maltre d'hotel du Rol, demeurant AParis, rue de Beaubourg, parelsse
Salnt-Niclas-des-Champs, avait t616lu, lore de la mort de la marqulse
de Vins, 20 f6vrier 1659. ourateur et tuteur des enfants mineurs de la
ditunte marquise, et tout ensemble exbouteur honoraire de see volontes supremes. (Voir 1'nventaire apre d6ete de la dite marquise de
Vin. Texte donne plus bas, pp. 280-295.)
(2) La cople porle Gagnalre
(1) [Servin]. La copiste a lu Souvin qui a'existe pr.
(2) Salnt-Flaore, canton de Crecy, arrondissement de Meaux (Se-eMarne).
dque titulaire de Phl(s) Dominique de Ligny, qui, aprfs avoir 6t 6v
ladelphie, Ie 1 juin 1658, et coadjuteur de Meaux, succzda a Mgr Dominique Seguler, le 13 janvier 1659, et mourut le 27 avril 1681.

(4) Gerald Brin, pretre de la Mission, dtait superier de Meaux.
(5) M. Pierre de Lorthon, fondateur de la malson de Crdcy, fut pour
elle une source de dlifcultes, et exerOa la patience de M. Lhulier.
Ce Ds lut pas le seul fardeau, oar oe asaet propoe6 lo pour MeaBx, y
at auesa pour beauooup.
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A Monmieur Firmi Get, Supdriesr, d MarseiUe.
De Paris, ce 3 de septembre 1660.
Monsieur,
La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour Jamai.
Nous n'avons encore pu retirer de M. de Grimancour (1) rordonnance qu'il nous a fait esp6rer sur le requ des terrea de
Monsieur le Marquis de Vine pour votre rente. II tire de longW
pour gagner temps, mais le ferai presser, Dieu aidant
Nous avons regu 12 livres pour Denis Beauvais, 3 livree pour
le nommi Urbain Hanis, 3 livres pour Jean Lavergne, tous
forats A Toulon. J6cris i M. Huguier qu'il leur donne a chaoun
son fait, plus 3 livres & Desloriers.
Nous n'avons encore en r6ponse des Fermiers des gabelles
touchant lee gages des Aumnmers.
M. l'Abb6 de Chandenier n'entend rdpondre pour le sieur Bernusset (2), esclave, d'aucune chose, sinon qu'on puisse le d6livrer
et renvoyer en France pour cinq cents 6ous. En ee eas, ii r6pond
de oe qui pourra manquer aux quatre cents dcus qu'il a d&jk
envoyds: savoir les cent 6cus d'un c6t6 et les frais faits on i
faire pour le port et autres droits des dits cinq cents 6cus, ea
sorte qu'ils soient rendus nets et liquides au dit Bernusset, suppos6 qu'on n'en puisse rien faire rabattre A son patron, et comme
j'ai dit, qu'l le veuille au moins Icher pour cette somme-la.
ce que nos
Jai requ les lettres de Tunis, nous penseronsa
aurons a faire pour conserver e consulat-l.
Prenes, s'il vous plait, mille ivres sur la masse des qudtes
pour en assister M. le Vacher de Tunis, et sur oes mille livrea
envoyez-lui les habits et autres provisions qu'iU demande, et 1
reste de la somme vous la lui ferez aussi tenir a m4me temps
NonM verrons puis apres si ees qutes-lk sent pour d6gager Is
dit sieur le Vacher de Tunis aussi bien que ie Consul d'Alger,
ainsi que e'est le sentiment de Madame la Duchesse d'Aiguillom
Cela htant, cela fera autant de pris. Et en cas du coouraire, il
faudra remplacer ees mille francs du premier argent que nous
enverrons a Tunis. Tenez en m6moire, s'il vous plait.
Pour secourir nos frbres d'Alger, cela est tout A fait n6cessaie. Mais il faut faire la guerre k P'eil pour no rien hasarder
dans le trouble pr6sent. Informez-vous auparavant du sucobs de
Parmee, et prenes la peine de nous en avertir, et nous verrona
Je n'ai encore pu voir le m6moire qui regarde lea Peres Cordeliers (3); dites an Supdrieur des Observantins que je lui demande encorejiuit jours pour penser a oe qu'il propose et pour
en prendre avis.
Je suis en Notre-Seigneur, Monsieur, votre trbs humble srviteur,
Vincent DBPAUL, i.p.d..m.
(1) M. de Griman6ourt, exouteur honoratre du testament de I& marqutle de Vins. Voir page 259, note I deola lettre du 27 aoMt 166ft
(2) Sur reselave Bernuset, voir lettre du 2 juIet 16t.
.(3) ordeUelrs et Obeervantins, famllep et rformam retiglews d4verses de 'Ordre franelseain.

-

24t -

LA MARQUISE DE VINS (t 20 fdvrier 1659)
BIENFAITRICE DB LA CONGREGATION DE LA MISSION
En une page d'anthologie sur la reconnaissance, saint Vincent
de Paul, apprenant la mort de Madame de Vins et soulignant sea
bienfaits, proclamait aussit6t la gratitude que lui devaient la
Companie tout entiAre et spdcialement la maison de Marseille.
Ce fut l'application pratique de ia conference du 21 f4vrier 1659,
explication des PVgles Communes (chapitre II, article 2) : l
semte deangeiique, rechercher le royaume de Dieu.
8'61evant jusqu'au mystbre et aux attentions prevenantes de
la Providence, nous trouvons, en cette conclusion du Commentaire des Constitutions, non un pale resum6, mais un echo quasi
steAographi6 de la parole enflamm6e de saint Vincent, ce jour-lk
eneore sp4cialement saisi et inspir .
C'est bien la vive impression qu'en ressentirent les auditeurs,
oamme le note ddjk le manuscrit des Conferences. A la fin de
Pentretien que cl6t le Sancta Maria, M. Vincent a quelque chose
&ajouter (1). Apres la prihre, Monsier Vincent dit :
pex, Messieurs, s'il vous plat. (I prononoa oea
Attendesm
paroles avec un trfs grand sentiment d'humilite et de reconnuisance.) Nows parloun de la Providence, mes fdres, et da ddsir
qu' Dies que nous nous abandomnions A eUe. Bt voici comme it
s p* a S& bont seno faire dprouver tout retaement combies it
eSt vritable en see promesses. IIa inspir une dame, morte depuspeu (ce fat hier qu'elle trepassa), de faire do bien a cette
pamp et chdtive Compagpie et A une autre maison que celle-ci.
Parson testament, ele lui a lisse 1&000 lires. Somme notable,
18.000 livre 1 0 boste de Die, que vow 4tes admirable 1 0
conduite adorable, que vous etes digne d'amour 1 0 Providence
itfima, qui veliez aux besois dun chacus, voti qu'au jowr que
ova devion parter de vous, voas vowu montres a sous; a"
mate jour que nou devious nus exciter a nous reposer sur vuo
ains paternels a Pgard des choses temporeles pour ne penser
ce mme. jour o)s nous envoyqe icit• petit
•
qgsu' spirituelles,
pi*ca pour nowu donner Ie premier avis de cette aum•ne considrabe I Comme cet enfat est arrie & la porte, it a demand&
i me parler; et on lad a dit que je 'detais pas en etat de cela;
nfi a fait si bien qu'i eat entrd en notre chamJ1a persistd et ea
bet, oi ilm'a prseatd l'extrait du testament de la ddfunte. C'est
Madame la Marquise de Yins, qui a jetd les yeas sur la maison
a plus pauvre et la plus utile de la Compagnie. Vest cele de
lMaseie,. laquee elle a laiuse cette somme, pour itre mise
de faire des missions dans le diocese de
an rente, A conditi•
Mrseile, et, de temps en temps, en quelque terre qu'ele a en ee
pap4-l Monsieur de Saitw-Nicolas-du-CAordonnet m'en a aussi
emfite domad avis. Qui a'admirera, Messiers, cette grd4e de
Dieu gqi, voant cette pauvre famille en danger de succomnber,
ra releae et Laffermit par ce secours considerable I be est sur
passage et mi-ehemin de Rome ; dest ua port de mer otu ron
4o
(i) Prs directement sur le manuscrit (folo 58-59), le texte sulvant

a t6 donme dans I'rdion Coste (tome XII, p. 148-149) ; trote menues

rfattes sont seules I signaler.
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s'embarque pour l'Italie et le Levant, et partant trB4 commode
pour la Compagnie. Ele a soin du sa lt et du soulagement des
pauvres forvats, sain et malades, et fait les affaires des escaves
de Barbarie, et avec cela fait les mbmes biens que les autres mai
sons font.
0 messieurs, 6 mes fr#res, que voii us grand sujet de seo
humilier devant Die' du soin qu'il prend de nous maintenir en
cet tdablissement important, d'une maniere si efficace, d laquele
nous ne nous attendions pas ! C'est n grand sujet de reconnaotre
de toutes nos forces le bien qu'il fait d cette pauvre maison, 01
nos confrrees travailent atec fruit et .bnddiction. Je de eci
d la Compagnie afin que, dun cOte, elle rende grdces a Dieu de
celles que sa divine bontd a faites a cette bonne dame qui dtait
de grande pidtd, comme aussi de la charitd que son infinie misericorde nous a faite par son moven ; et d'un autre, qu'elle prie
Notre-Seigneur qu'i soit lui-meme la recompense eterneUe de
son ine et lui. fasse I'pplication du marite des biens qui se
feroan en vertu de cette aumdne. e prie tous les prdtres de ce6brer demain & son intention, 'ils n'ont quelque autre obligation
Je m' t ais oublid de vous dire ceci, quoique je me le usse propose. Cest ce que favais a vous dire. Apras ces mots enflammrs, aprts '6motionnante 6loquence. qua
l'histoire, faite de d6tails, concrets et eontrOl•f,
consigne iei
quelques pr6cisions au sujet de cette charitable bienfaitrice:
Madame la Marquise de Vins. Voici ce que nous en apprennent
des actes recemment retrouv6s et ci-apr6s publids.
Laurence de Veirac de Paulian (eUe signe de La sorte) etait
originaire du Languedoc : fille de Jean de Veyrac, seigneur de
Paulhan, et de GlCrice de Grignan. Sa mere 4tait d4funte, et son
frbre Henry de Gu6ret, baron de Castelnau, dtait decede en 1636
quand leur pere se remaria, le 14 janvier 1637, avec dame Elisabeth de Saint-Gilles. Laurence, depuis 1621, etait A la Cour,
fille d'honneur (elle le resta jusqu'en 1640) de la reine (1) Anne
d'Autriche qui signe, comme t4moin, au bas de son contrat de
mariage. Lors de cet acte, les 25 et 27 janvier 1641, elle etait
logee b Paris, rue Coulture-Sainte-Catherine, paroisse SaintPaul, en la maison de Laurence de Clermont (2), duchesse douairikre de Montmorency, veuve du conndtable de France, messire
Henry de Montmorency. En ee jour, Laurence signe les clauses
(f) Btat de la maison du rot Lors XIII..., publid par Eugbae Grien 162t,
selle, Paris 19i2. N* 3476, MademoiseUe Laurence PauUaI
morte en 1640.
Un an encore (1640-1641), elle fut atraohde & la maison de la reins
Anne d'Autriche, et fit partle des autres demoiseUes (elles 6talent douze
en 1640), qu ne seront paydes de leurs gages que sur tes deniers traordnaires selon guil sera ordonad par Sa MKfeQs. Eugnae Orisell
op. cit, n* 3516
•Vadame de Paulian [mare de Laurence], fut dame d'honneur san
gages d'Anne d'Autriche de 1616 & 1631, Eugene Grisele, op. cit,
no 3856.
(2) Veuve de Meesire Henry de Montmorency, connestable de France.
Laurence de Clermont, fut dame d'honneur d'Anne d'Autriche k douse
mille livres de traitement, de 1616 & 1624. Eugene Griselle, op. cit.,

n* 3348.

-283et conditions de son mariage (3) avec Melchior de Vins (4), Dagoust de Montauban, baron de Forcalqueiret, file atn6 (5) de
Frangois de Vina et de feue Magdeleine de Janson, plus tard
mardchal de camps 6s armies du Roi (+ mai 1650). De ce mariage
naquirent quatre gargons, Francois (6), Jean (7), Francois-An-

toine, Joseph-Laurent. Veuve apres neuf ans de mariage, Lau-

(3) Parmi lea t6moins de ce contrat de mariage, du 27 janvier 1641,
igurent Claude de Bouchaveanes (Madame Vignier de Bouchavannes),
dm d'honaemu sas gages de la reine Anne d'Autriche (1640dam
1651). Ele avait 6t6 (Claude Lamet, demoiselle de Bouchavannes), demoiselle d'honneur de la Reine & deux cents livres de gages, de 161i
k 1628. Cf. Eugene Grtelle, op. cit., n 3386, 3458.
(4) Claude Fleubet, seigneur de Caulont, devint en 1658, secrdtalre
des ommandements et finances de la reine Anne d'Autriche & dix-hult
enis livres de traltement. Cf. Eugene Griselle, op. cit., n 4244L
(4) Vins. * Cstte famille, connue d'abord sous le nom de Garde,
posedalt la terre de Saint-Marc des le xv* siaele. Gaspard de Gard,.
ayant epousd Honorade de Ponlev&e, sour du comte de Garces, lour
ffi Hubert prit le nom de Vias, et servit sous le rol Henri II. Franois,
marquis de Vins, ayant recueitdi a succession de son cousin .rcrmain
Melehlor d'Agoult, en prit les armes comme kcartelures. 11 etail lieutenant-g6ndral an service de France sous Louis XIV. Armes : eartted,
sm iet 4 a'azur, A ue tour terrasse d4argent et accostie.de deua
itles dor ; aux 2 et 3 d'or au loup rampant d'aszu armE et lam.de gueutes. * Borel d'Hauterive. Annaire de a noblesse de
mae.e annde 1864, page 406.
longtemps lorsqu'tl fut fait colonel-ieutenant du
(5) it avalt serl
Rlgiment de la Marine du Levant, par commission du 17 juis 1646. Le
taitcolonel em chef. Le
t
cardina de Masari leva ce .rtgimert etn
arquis de Viu le commanda au sidge de Crdmose en 1647 : i y ret twe blessure st considrable qu'il ne put servir depuis. On douas
et21 seri 1648 ua ordre au sieur de la Roque pour commander e
Regiment de la Marine pendant le temps de la blessure et fusqu'k t
parfate guerson du marguts de. Vims. [Voyez les manuscrits le Tellier,
tome X, p. 173 et 175.] Mais n'ayant pu se rWtabWr I s'ei ddmtt ae
mols de mars 1649, obtint e 25 le brevet de mar4cha de camp ea contsddratio de ses services et mourut des suites de sa blessre.
Chroologle historique-mltatre..., -par M. Pinard, MDCCLXII, t.VI,
p. 354. Lea pices publides ei-apres permettent de prtoiser que le marquis mourut i la mi-mai 1650. Son inventaire apres deces eat du
i8 mal 1650.
(6) Francois meurt dans l'arm6e * dans une occasion pres d~Utrec
le i septembre 1672 a.
(7) Jean fut d'abord chevalier de Malte, jusqu'k la mort de son ain ;
il s'engagea alors dans 1'armue. Le detail de see prouesses guerrieres

oecupe les pages 208-211 du tome second de I'Abrdge chrologique at

histortque... de la matson du HoI par de Nieurvllle Liege MDCCXXXIV:
MDCCKXXIV.
Jean mourut & Paris le 3 aoOt 1732, Ag6 de quatre-vingt-dix ans,
aprAs avoir assist6 lea pauvres de son superflu, qul tait tres conld6able, falt de grands dons aux hplitaux et avoir tonde des eooles
d@hUlennes dans toutes ses terres... il eut soin des pauvres. II availt
pousd, en 1674, dame Charlotte I'Avooat, dont 11 eut SImon-Cdjar de
Via, d'Agoult, marquis de Savigny. son fle unique, mort le 3 aon0t
1692, au combat de Steinkerque.
Les MtEmores de Saint-Simon, edit Boislisle (t. VI, p. 353, note 4),
fut depose, Paris, en I'Eglise Saintr
pprnnenet que le c=ur de ce ills
Eustache, chapelle Sainte-Marguerite, ou Madame de Vine fit galement

enterrer son mar.
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rence avait encore neouf ans & vivre. Partageant son temps entas
le chateau provencal de Vins et Paris, c'est 1i qu'elle meurt sl
20 f4vrier 1659, rue d'Ener (aujourd'hui Denfert-Rooherean),
faubourg Saint-Michel, paroisse Saint-Cosme (8). Les boaeo
euvres avaient occup6 et preoccup4 sa vie (9) : la fondation a
faveur des missionnaires de Marseille (10) prend rang dans eatte
longue s4rie de bienfaits, et la marquise de Vins demeure une
des bienfaitrices peu connues de la mission et de Saint-Vincent
de Paul : ce titre, elle a droit aux quelques souvenirs que, prie
de trois siecles apr6s sa mort, lui consacrent les Annales.
Fernand CoMeas vzum.
TESTAMENT DR MADAME LA MARQUISE DE VINS
[29 mai 1655]
(Archives Nationales, 6tude XVIII, liasse 290)
Par devant lea nottaires garde nottes du Roy nostre Sire ea
son Chatelet de Paris soubsignds fut pr6sente en sa personae
dame Laurence de Veyrac de Paulian, baronne de Castelna,
veufve de deffunct haut et puissant seigneur messire Melchior
de Vins d'Agoust de Montauban, chevalier, marquis de Vins
mareschal de camps ez armees du Roy, fille dmancipde de mersire Jean de Veyrac, baron de Paulian, Saint Paul et autres places, demeurante ordinairement au ehasteau dudit Vins ea
Provence, de present en cette ville de Paris,- logde rue de la
Harpe en la maison de feu monsieur Lhuillier, vis & vis la rue
du Foing, paroisse Saint-Benoist, laquelle dame marquise de
Vims onsid6rant qu'il n'y a rien de si certain que la mort, ny
chose plus incertaine que le jour et l'heure d'icelle, craignant
(8) Arch. Nat. L. 634 Registre axalytique i
tures (1539-163), parolsse Saint-Cosme.

sptmua,
Wuamce, sdpUl-

(9) Parmi les testaments et codiciles de la charitable marquse ignalons, aux Arohives Nationales (Minutler central, etude XVII, Slase
290), &la date du 18 Janvier 1655, le codiolle d'ua autre tetament da
12 octobre 1654.
(10) Se rapportant & 'histoire de la malson de Marseille en es d6-

buts, relevona que dans le tome XIII de 1'6ditio Coste so trouvent peblids lee textes, lea documents saivants :
8 f6vrler 1619. Breeet daummdner gcdafrdiles Galres, pour M. Vincent (p 55-56).
25 uillet 1643. Foadatloa de Lfabtssemeft de Marselle, par i du
chesse diAigu0ilo (p. 298-301).
16 janvier 1644. Le SupftEeur g•nera de la Mission*nomd Aumadae
g&daral des Gaures (p. 302-303).
Juillet 1646. Athributions de 'auta6aer gdinra des GaUOre (p. 800
310).

AglR6ements pour les prestres de la mission de MarseiWe chargs des
gaoldritens (p. 3i0-312).
9 julIet 1650. Resaout
concernuat I'etaissemenm de MrseWe
(P. 322-23).
l
1656. Les Reglegfe du monastte Salat-Victor au seadnaare de MarseWe (p. 370-371).
s
Notons en outre que dan Henri Simard . Sat Vincent de Patu et

see evees Marsme (ip.103-104), se trouve publi en date du 7 septembre 1656, Acted
de ddlbibhraton de mernas
SaitVi•tor de aretlU, peor mettre ses clers an aLemabir de la Mission.

ea stre prdvenue ab infttat et avant que d'avoir dispos6e des
bioi qu'il a pin & Dieu luy donner en ce monde, estant k prdeat aine d'espri.tet entendemient ainsi qu'il est apparu ausdits
notaires soubssignds, allant et venant par la ville oh I'occurence
de es affaires luy permettent, mesme s'estre transportie en la
malson et estude de Chalon I'un dead. notaires soubssignds, a
refet des presentes, a fait dict6 nomm6 et ordonne son testament
t ordonnance de derniere volont6, en la forme et manibre qui
ensit.
Aprs avoir fait Ie signe de la Croix et invoqu6 la misericorde
et assistance de Dieu Ie PBre, le Fils et le saint Esprit, de la
trs sainte Vierge Marie, sa singuliere advocate, son ange gardien, de saint Laurent duquel elle porte le nom, des saints sea
partiouliers advocats, et de tous les anges saincts at sainctes du
Pandis, particulibrement son boan ange;
Premi6rement parce que son Ame est plus noble que son corps,
ele la recommande & la Sainte TrinitY, son crateur, Ie suppliant
trts humblement de luy faire misdricorde et la recevoir en son
paradis - et quant A son corps elle vent qu'il sqit inhumd dans
r4glise de la paroisse en laquelle arrivera ledit d6ceds, et audevnt de l'autel de la Vierge, sans aucune pompe et c6rdmonie et
salemnent sem accompagn6e des prestres de ladite dglise et de
treie pauvres vestus en noir, portant chacun un flambeau ardent
ca main; que ledit mesme jour soit c616br6 en ladite 6glise
autant de messes que pourront dire les prestres d'icelle, et sera
iftbr6 un annuel de messes dans un couvent de Minimes, plus
prochain du lieu de son ddoeds, par un des religieux dudit couvent, en remission de ses pchbs : et pour tout ce que dessus
aera pay6 ce qui est accoustumn par son hdritier cy apres nommd.
Item vent et ordonne ses debtes estre payees et tor[t]s faits,
si auouns y a, r6pards et amendes par Messieurs ses exdcuteurs
cy aprts nommes, et notamment ce qui est deub d'arrerages aux
pauvres de Castelnau et autres debtes, s'il s'en trouve de 16gitimement deues tant par Monsieur de Castelnau son frbre que
par alle.
Item vent et ordonne que, Ie jour de son enterrement, i1 soit
ddlivrd aux pauvres jusques a la somme de cent livres tournois,
tant aux pauvres honteux qu'aux autres pauvres.
Item ladite came testatrice, voyant les grands biens qui arrivent Journellement en l'Eglise de Dieu par les prestres de I&
Compagnie de la Mission, establie et instituee par Monsieur
Vianent, tantj l'esgard des eccldsiastiques qui sent receus dans
Ions seminaires pour y faire les retraites spirituelles, et estre
dOevBs en la science et pratique des saints ordres qu'k I'endroit
dv pauvres gens de Ila campagne, par les missions en leurs paoimes, par le moyen desquelles its sont instruits de 1A doctrine
z

salut ot port6s & p6nitence, afin de donner moyen ausdits

prstres de ladite. Compagnie d'estendre encore davantage ces
asenrs de leur charite dans le diocese de Marseille et sea envi1m, et pour so rendre elle mame participante de tous ses biens.
m. la manibre qu'elle pent plus advantageuse, donne et 16gue
&la maison desdits prestres, establis audit diocese at ville de
Marseille, la somme de dix buit mills livres tournois, laquelle

ladite dame testatrice veut estre payee en quatre annes, a comp-
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ter du jour de son deceds, et cependant que le revenu en soit
pay6 au denier seize par chacun an et lequel revenu diminuera
i proportion des payemens qui en seront faits ; veut et entend
que lesdittes dix huit mille livres soient mises sur la ville d'Aix
ou sur le pays de Provence, la oh I'on trouvera que le fond sera
le plus assurd, aux charges et conditions cy dessous, d'augmenter
de deux prestres au moins le nombre des eccldsiastiques n6essaires k leur ditte maison afin de fournir plus facilement amu
employs conformes A 1'esprit de leur Compagnie et aux charges
de la prosente fondation.
D'envoyer deux ou trois prestres de laditte maison durant trois
mois, par chacun an, faire la mission dans ledit diocese ez lieux
qu'il plaira an seigneur evesque leur marquer, entre les plus
necessiteux et mieux dispos6s d'en profiter, en sorte toutesfois
que les paroisses de ladite dame et de ses hdritiers apres elle
tant du ressort dud. diocese quf des dioceses voisins A dix. douze
et quatorze lieues, soient visit6s par lesdits prestres on plus
grand nombre, de cinq en cinq ans, et que tous les exercices
accoustumes ez'missions y soient faicts; et ou il arriverait (ae
qu'k Dieu ne plaise) que lesdits prestres, sans cause jugde Idgitime par ledit evesque, manquassent deux annees consecutives
A faire lesdittes missions, Messieurs les Recteurs de l'hospital
de la susdite ville de Marseille auront droit de r6peter, par
chacun an d'obmission, la somme de trois oens livres, une fois
payde, sur lad. rente de mille livres on plus, dont moitid sera au
profit dudit hospital, et 1'autre moitid sera distribude par lesd.
recteurs aux pauvres plus honteux de ladite ville, et feront
apparoir dudit employ au seigneur Evesque ou & Messieurs ses
grands vicaires.
Que messieurs les Cur6s on autres prestres habitu6s dans les
paroisses des domaines de ladite dame et de sea hdritiers seront
& perpetuitd regus en ladite maison gratis pour y faire leur
retraite spirituelle, durant huit on dix jours, 'un aprbs l'autre
on plus grand nombre.
Qu'au jour du deceds de ladite dame, tous les prestres de
ladite maison diront la messe A son intention, et sera escrit aux
autres maisons de ladite Congr4gation i ce que pareillement tous
les prestres d'icelles cdl6brent une fois A I'intention susdite.
Qu'h perp6tuite sera celdbrd, chaque jour, une messe l'intention de ladite fondatrice, de sa famille et des agonisans, scavoir
trois messes par semaine pour ladite fondatrice et les quatre
autres a 1'intention desdits agonisans, lesquelles messes seront
de Nostre Dame, les jours qui ne seront point occupis.
Et arrivant que ledit Institut de la Mission vint a d6choir en
ladite maison, en sorte que, durant cinq anndes cons6cutives, il
n'eust point dtW, par lesdits prestres d'icelle, satisfait aux conditions susdites, laditte fondation de dix huit mille livres sera
retiree et donn6e par ledit seigneur Evesque, de I'avis et consentement de la premiere dignitd de la cathddrale de ladite ville et
de I'hdritier principal de ladite dame, a l1une des maisons de
ladite Congregation la plus voisine et dans laquelle subsistera
I'esprit et r6gularit6 primitive d'icelle Congr6gation; et arrivant
(ce qu'h Dieu ne plaise) un relAchement gendral, ae maisons de
laditte Congregation, en sorte que les emplois de rinetruotion
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des eccldsiastiques et des missions t la campagne y cessassent
at ne s'y pratiquassent plus qu'avec une n4gligence notable at
jug6e telle par le seigneur Evesque, ledit seigneur Evesque
transf6rera de I'avis des susdits laditte fondation
aune autre
Congrdgation qui sera jugie par eux avoir plus de rapport et
de conformitL & iesprit et fonctions de 1'Institut susdit, en sorte
que les intentions de la fondation soient acquitt4es, ea la meilleure maniere qu'il se pourra, et ou il ne s'en trouverait lor,
dans laditte ville ou ez villes des dioceses voisins, ladite fondation sera transfdrde a l'hospital susdit, aves obligation d'y tenir
a perpdtuitd quatre pauvres malades.
Item, disposant par ladite dame fondatrice testatrice de ses
dits biens, legue, par droit d'institution particulibre audit messire
Jean de Veyrac, baron de Paulian son pere et h dame' Elizabeth
de Veyrac de Paulian comtesse d'Uzbs sa swaur, la somme de cent
livres chacun payables, trois jours apres son deceds, et en ce
lle les fait ses heritiers particuliers.
Item legue ladite dame testatrice, par mesme droit d'institution particuliere, a Jean de Vis d'Agoust, Frangois Anthoine
de Vins d'Agoust et Joseph Laurent de Vins d'Agoust, ses enfants,
et t chacun d'eux, la somme et valieur que montera la moitid
de leurs droits de 16gitime sur see hdritage et succession, oultie
at par dessus leur diet droit que chacun d'eulx comptera,
vonlant que le tout leur soil pay6 en deniers on en biens immeubles de ladite succession, au choix de sondit hdritier, lors qu'ils
auront attains I'age de majorit6 et entres dans la vingt siximme
anne de leur Age; et cependant, jusques audit temps, jouiront
des fruictz dicelle 16gitime et 16gat, & raison du denier trente,
t, en ce que dessus, elle les institue ses h6ritiers particuliers,
at 4'autant que, par le contract de mariage d'icelle dame testatrice du vingt septi6me janvier mil six cent quarante un passe
par devant Desnots et Vaultier notaires audit Chatelet, elle a
fait donation de la moiti6 de tous ses biens au profit de 'unde
ses enfants masles qu'elle nommeroit, a quoy satisfaisant, elle
nomme et eslit pour ladite donation de la moitid de sesdits biens,
Messire Frangois de Vins d'Agoust son fils, et lequel elle institue
aussy son heritier universel on tons ses biens meubles, immeubies, chasteaur, terres, seigneuries, droits, noms, actions et
raisons auquel elle substitue, en tous ses dits biens y compris
eeux de ladite donation, l'aind masle que sondit fils hdritier aura
de loyal et 16gitime mariage on celui qui tiendra lieu d'aind,
et apres ledit Ills aine le deuxieme et autres masles consacutivement tenant lieu d'ainesse, 'un apres 1'autre ddc6dants sans
masles, jusques au dernier des ddcidants masles dudit Frangois
de Vins h6ritier, .prdf6rant .en tous degrds l'aind & cejuy qui
tiendra lieu de I'aind; et, la ligne. masculine dudit Frangois de
Vins h6ritier finie, ladite dame testatrice substitue ledit Jean
de Fins, son second flls et ses descendants masles graduellement,
le droit d'ainesse gardd comme dessus; et en deffault dud. Jean
de Vins et ses descendants masles, substitue ledit Frangois
Anthoine de Vins, son troisieme fils et ses descendants masles
graduellement, comme dessus; et a leur deffault ledit Joseph
Laurent de Vins, son quatrixme fils et ses descendants masles
Mraduellement et par droit d'ainesse comme dessus; declare

ladite dame testatrice qu'elle n'entend et ne veult qu'aulcun da
see descendants masles se trouvant prestres sacrez, religieux on
chevalliers de Saint Jean de Jdrusalem profex, qu'ils puissent
pr6tendre a ladite institution ny substitutions ; et an cas que
lesdits Frangois, Jean, Frangois Anthoine et Joseph Laurent de
Vins et leurs descendans masles vinssent a deslailhr, ladite dame
testatriee appelle A sa dite succession universelle la fille ainde
dudit Frangois de Vins ou I'aind descendant masle d'icelle survivant; et au cas que ledit Frangois d6c6dat sans aucune Alle on
descendans d'icelle, substitue la fille ainde dudit Jean son second
fils ou I'ain6 masle descendant d'icelle survivant; et 4 deffault
de descendans dudit Jean. substitue la fille ainbe dudit Frangos
Anthoine.son troisidme fits ou l'ain descendant masle d'icelle
survivant; et en deffault des descendans dudit Frangois Anthoine,
substitue la ille aisn6e dudit Joseph Laurent son quatrieme fil
on le fils puasnd descendant dicelle survivant Et en deffault de
tous les descendans d'icelle dame testatrice, elle substitue pour
Is moiti6 de see biens, suivant la transaction d'entre ledit sieur
Baron de Paulian k ladite dame testatrice du sixibme juin mil
six cens trente six pass6e par devant Cartier et Marion notaires
audit Chatelet, ledit Messire Jean de Veyrac baron de Paulian
son pAre, et & son deffault ses autres enfants ldgitimes et naturels qu'il pourra ddlaisser survivants, pour ladite moiti6. It
en cas que lesdits enfans de ladite dame testatrice vinssent i
d6e6der sans enfans, sur la moiti6 qui luy demeure libre, elle
donne et l1gue aux sieurs et dames cy aprds hommez les sommes
qui ensuivent: a scavoir i Messire Franoois de Grignan, archeveque d'Arles, la somme de quatre mille livres ; A Messire Jasques de Grignan, i present dvesque de Saint-Paul, la somme de
quatre mille livres; a dame Gabrielle de Carce, veuve de Monsieur
de Gordes, six mille livres; A dame Claude de Bouchavannes,
veuve de Monsieur Viguier, quatre mille livres; a dame Anne
Lamoignon, prdsidente de Nesmond, trois mille livres; a Monsieur Fret, curd de i'eglise Saint Nioolas du Chardonnet de celte
ville, mille livres, et apr6s luy et & son deffault lea dites mille
livres seront donndes i la bourse elericale de ladite egiise SaintNicolas du Chardonnet, le tout pour une lois payez. Et ce poor
la parent6, bonne affection qu'icelle dame testatrice porte ausdits
sieurs et dames, et assistance qu'elle en a reque.
D6clarant ladite dame testatrice qu'en cas qu'elle d6cade avant
ledit sieur baron de Paulian son pere, elle Ie supplie trbs humblement de vouloir luy faire I'honneur de prendre la tutelle de seo
enfans, en ce qui regards ses biens, et d'en avoir les soins qu'elle
attend de sa bont6, et en cas que ledit sieur son Pere vienne a
d6cdder avant que ses enfans aient attaint 'age de vingt cinq
ans on qu'il n'y peut vaquer a cause de son Age elle supplie trbs
humblement Monsieur le baron de Vins president en la Cour des
Comptes de Provence, Messire de Ponteurs, seigneur de Sillens,
et Monsieur de -BBgue, eccldsiastique, de luy faire Ihonneur
d'eatre tuteurs honoraires de ses dits enfans, en co qui concerne
ses biens, et de vouloir choisir un'ou plusieurs pour leur donner
la qualit6 de tuteurs ondraires, lesquels elle supplie les dits
sieurs de vouloir choisir, sans aucune autre vue que d'une
grande probite et rdputationn lesquels rendront compte chaqVe
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ausdits sieurs les tuteurs honoraires on au moins & deux

qui ordonneront le payement des peines desdits tuteurs on6raires,
te qu'il leur plaira.
Suppliant trbs humblement tous messieurs ausquels sesdits
eufnts et elle ont I'honneur d'appartenir de vouloir choisir pour
tuieurs honoraires, pour avoir 1'administration des biens .aterals de sesdits enfants, lesdits sieurs baron de Vins, de Ponteurs,
de Sillens et de Begue, lesquels pourront aussi faire 4lection de
tuteurs oneraires pour gerer lesdits biens paiernels, lesquels
ladite dame testatrice supplie qu'ils soient choisis, sans avoir
autre 6gard qu'k probite et r6putation d'iceux, qui leur en rendront compte chaque ande ; elle supplie encore tous nmssieurs
les parens d'ordonner ou trouver bon que sesdits enfans soient
eslevis .Paris, par des personnes dignes de cet employ, et qu'il
as soit rien espargne pour leur donner une bonne education, au
lieu et par les personnes que Messieurs les excuteurs de son
prVent testament trouverpnt bon.
Eile supplie ledit sieur baron de Vins de vouloir accepter un
diaant qu'elle a et le faire mettre en bague et iceluy garder
pour avoir memoire d'elle, suppliant aussi ledit sieur baron
de faire choisir un pr6sent, de la valeur de guinse cent livrea,
poor ledit sieur de Sillens, et un autre present de mille livres
pour ledit sieur de Begue qu'elle prie aussi de garder pour
rainour d'elle, comme un petit temoignage de la reconnaissance
qt'elle a des peines qu'ils lui feront I'bonneur de prendre; pour
e ibater ses intentions et pour executer le present testamen
ladite dame testatrice nomme et depute lesdits sieurs baron de
Vina, Messire de Ponteurs, seigneur de Sillens, et Monsieur de
Begue ecclesiastique, les suppliant tres humblement de luy vouleir faire 'honneur d'en prendre !apeine, cassant et revoquant
ladite dame testatrice tous autres testaments, codiciles, ou donation A cause de mort, qu'elle pourroit avoir cy devant faits;
vet qu le present sien testament soit son dernier et valable
testament et disposition finale, lequel elle veut qu'il vaille par
droit de testament, codicile on donation & cause de mort et en
lameileure forme que ded roit pourra valoir, et au cas qu'
I'aenir ladite dame testatrice fasse autre testament et que les
mots In te Domine aperavi, non confuadr
r in atermsm n'y soient
ineres, elle declare que ledit testament sera nul et falt contre
ee intentions, et comme tel elle le revoque e veut que le pr6sent
testament soift execute, soumettant l'examen et closture du compte
de Flexoction testamentaire d'iceluy, soubts e scel de la poevote
It Micomte de Paris.
Ce fut ainsi fait, dicte, nomme et ordoenn par ladite dame
testatrice ausdits notaires soubsignes puis apres, par run d'iceux
Sla presence de 1'autre, elelle leu at releu, quelle a dit bien
cavoir et entendre, et passe en la maison et etude dudit Chalon
r desdits
ua
notaires, ran mil six eens cinquante cinq,Ie vingt
neufvieeme jour de may, avant midy, et a ladite dame testatrice
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CODICIILL DE MADAME DR VINS DU I FEBVRIER 1659
(Archives Nationales, Minutier: Etude XVIII, liasse 298.)
Aujourdhui est comparue, par devant les notaires gardenottes
du Roy nostre Sire en son Chastelet de Paris soubssigada, dame
Laurence de Veyrac de Polian baronne de Castelnau, et veufve
de deffunct hault et puissant seigneur Messire Melchior de Vina
Dagoust de Montauban chevalier, marquis de Vins, mareschal de
camp ez armdes du Roy, fille dmancipde de messire Jean de
Veyrac baron de Paulian, Sainct Paul et aultres places, demeurante ordinairement au Chasteau dudit Vins en Provence, de
pr6sent en cette ville de Paris logee fauxbourg Saint Michel rue
d'Enfer paroisse Saint Cosme, iaquelle saine d'esprit, m6moire
at entendement, venue expres en I'dtude de Chalon run desdits
notaires soubasigads, et iceluy requis lecture luy estre faite da
testament par elle faict le vingt neufviesme may mil six cens
cinquante cinq, receu par de Sainct Jean et Chalon notaires
soubssignes, ce qui luy a es6 octroyd et qu'elle a diet bien
scavoir et entendre; et d6sirant d'augmenter & iceluy par forme
de codicile, a de nouveau demand6 misericorde & Dieu et pardon
de tous ses pdchds, implore l'assistance de la sainete Vierge at
singulikre advocate, elle se recommande aux pri6res de ada
bon ange et de tous les anges et de tous les saincts st particulibrement Saint Laurent duquel elle porte le nom, les suppliaut
d'obtenir de Dieu qu'il luy fasse la grAce de la recevoir en son
paradis par les m6rites de Nostre Seigneur Jdsus Christ; veult
et ordonne . son hdritier universel messire Francois de Vina
Dagoust son fils qu'elle a institud par sondict testament, et a se
substitues et successeurs & perpdtuit6, d'aultant qu'au lieu de
Vins ii n'y a aulcun maistre d'escole, de donner annueliement
an chapelain qui aura la chapelle que feu Monsieur de Vins a
fond6e en I'eglise dudit lieu, la somme de soixante et quinse
livres, par droict de legs annuel et perp6tuel, k condition que
ledit chapelain qui aura ladite chapelle, tous les dimanches et
festes apprendra le cathchisme st voye de salut au peuple dudit
Vins, dans i'eglise, A deux heures aprbs midi, et aux jours
ouvriers apprendra de lire et escrire les enfans dudit-lieu; iaquelle somme de soixante quinze livres sera payde par moitid de
six en six mois, et apres avoir procdde auxdites instructions
pendant six mois; et au cas quo ledit chapelain manquast d'y
satisfaire dignement et comme il appartient, ladite somme sera
donnde an vicaire qui se trouvera en ladite dglise, en satisfaisant
& ladite instruction; et, au cas que run ni I'autre ne s'en acquitassent dignement, sera permis aux consuls dudit Vine de faire
subroger un aultre prestre & leur place par Monsieur i'Evesque
dudit Vins; st M. le Curd dudit Vins priera ledit chapellain k
qui ledit legs est faict d'assister autant qu'il lui sera possible les
malades et surtout les agonisans de sa presence et instruction
spirituelle, et auquel prestre sera payd ladite somme ausdites
conditions.
'Et voulant ladite dame rhcompenser quelques personnes qui
I'ont servie, elle leur laisse ce qui en suit:
Premi4rement, elle donne et 16gue &Catherine Porte sa demoiselle, oultre tout ce qui se trouvera luy estre daub de ses gages
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qu'elle veult luy estre payes k raison de soixante et douze livres
par an, au cas qu'elle se trouve a son service lors de son decedz
at qu'elle n'aye point est6 recompens6e, la somme de seize cens
ivres pour la recompense des bons services qu'elle luy a rcndus
at rend, B condition que si elle se marie ou se rende religieuse
lesdites seize cens livres luy seront baillez pour entrer en I'une
Oal'autre de ces conditions ; et si elle n'est point maride nv rellgieuse, ou qu'estant maryd elle n'aye point d'enfans, elle jouira
sa vie durant des revenus desdites seize oens livres qui pour cet
efet seront mis en rente constitude. Et ne pourra disposer, lors
de son decedz, que de mil livres et quant aux six cens livres
retourneront aux enfans de ladicte dame et, aussy en cas qu'elle
ne se marie ou. ne soit religieuse, elle luy donne, oultre ce que
dessus, deux charges de bled, chaque annde pendant sa vie, et un
logement dans l'un des maisons de ladite dame; et encore luy
donne les robes et juppes qui se trouveront a l'usage de ladite
dame au jour de son decedz.
Item donne et e1gue 1 son mattre d'hostel, oultre ses gages de
cent livres par chacun an, la somme de soixante et quinze livres
,daugmentation par chacun an, pour aultant d'anndes et on proportion qu'il luy aura rendu service, et se trouvera au service
de ladite dame au jour de son decedz, on cas qu'il n'aye point
est6 recompense.
Item donne et 16gue A Jeanne de I'Espine, sa femme de chambre, oultre ce qui se trouvera luy estre deub de ses.gages qui
sat de cinquante livres par an, pour aultant d'anndes qu'elle luy
aura rendu service la somme de quarante livres d'augmentation
par an, en cas qu'elle n'aye point est6 recompens6e, et se trouve
an service de ladite dame, au jour de son deceds.
SItem donne et l•gue &son cocher, ou!tre ce qui so trouvera luy
estre deub de ses gages qui sent de soixante quinze livres par
an, pour aultant d'anndes qui luy aura rendu service la Eomme
de trente livres d'augmentation par an, en cas qu'il n'aye point
est6 recompens6 et se trouve au service de ladite dame, an jour
de son deceds.
Item donfie et 1ague h ses deux laquais, k chacun d'eulx, trente
livres pour aultant d'anndes qui se trouvera qu'ils I'auront
servie chacun, qui sera trente livres pour chacune des dites
anudes, on cas qu'ils n'ayent point est6 recompensez, et se trouvent au service de ladite dame, an jour de son deceds.
Item donne at 1•gue a son cuisinier, oultre ses gages qui se
trouveront luy estre deus qui sent de quatre vingt dix livres par
an, pour aultant d'anndes qui luy aura rendu service la somme
de trente livres d'augmentation par an, en cas qu'il n'aye point
estd recompensd et se trouve au service de ladicte dame, au
jour de son deceds.
Item donne et l4gue a sa servante de cuisine, oultre ce qui
N*trouvera luy estre deub ses gages qui sent de soixante livres
par an, pour aultant d'annees qu'elle luy aura rendu service,
ia somme de vingt livres d'augmentation par an, en cas qu'elIe
n'aye point est6 r6compens6e et so tronve an service de ladite
dame, au jour de son deceds.
Item veult et entend que lesdites Catherine Ports et Jeanne
e l'Bspipe soient reavoyes en Provence dot elle sent, aux
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frais de ladiote dame, et ler voyage pay6 sans qu'il leur en soft
demandd aucune chose; et ce, oultre les legs qu'elle leur a faita
.evocquant ladite dame le codiciel par elle faict le trllte dud.
mois de may au dit an mil six cens cinquante cinq, par devant
lesd. de Sainet Jean et Chalon, voulant que sondit testament et,
le present codicile soient ex6cut6s et sortent leur plein et entier
effet, solon leur forme et teneur.
SCe fut ainsi faict, declard par ladicte dame de Veyrac qui a
dicta4 nomm6 le present codicile auxdits notaires, et & elle leu
et releu par ledit Chalon 'un d'iceulx l'autre pr6sent, qu'elle a
dict bien scavoir et entendre, en I'estude d'iceluy Chalon 1'an
mil six cens cinquante neuf, le quatriesme jour de f4vrier, avant
midy, et a signe.
Laurence Do VwIRc Oas PAUUAL.
CHALOm
DI SAMTr JBan.
CODICILLE DE MADAME DR VINS DU 20 FEVRIER 1659
(Archives Nationales,minutier : Etude XVIII, liasse 298.)
Aujourd'huy, an mandement de dame Laurence de Veyrac de
Polian baronne de Castelnau, veuve de ddfunt haut et puissant
seigneur Melchior de Vins d'Agoust de Montauban, chevalier,
marquis de Vins, fille dmancipde de messire Jean de Veyiae de
Paulian, demeurante ordinairement au chasteau dudit Vis en
Provence, de present & Paris, logde faubourg Saint Michel rue
d'EnTer, paroisse Saint Cosme, les notaires et gardenottes de
Roy nostre sire en son Chatelet de Paris soubssignds se sont
transport6s en l'hostel de ladite dame, auquel lieu is rent
trouvde au lict, malade, saine toutefois d'esprit memoire et
entendement, ainsi que de prime face il leur eat apparu, laquelie
aprbs Is lecture qu'elle s'est fait faire par Chalon, run desdits
notaires soubssignes en pr6sence de l'autre, de son testament do
vingt neufviesme jour de may mil six cens cinquante cinq et de
son Codicile du quatrieme du present mois recen par ies notaires
soubssignes, a fait, dicti et nommr ce qui ensuit: c'est & savoir
que, pour certaines bonnes et justes considdrations, elle a nommi
derechef messire Francois de Vins, son lis aynd, pour recueillir
et prendre la moitid des biens de ladite dame testatrice, desquela
par. son contrat de mariage, elle a dispose en favour de 1'un de
ses enfans masle & son choix, et outre elle veut et ordonne quo,
sur 1'autre moitid de ses biens, ledit sieur Francois de Vins
prenne la somme de trente mil livres tournois, et en cela elle
fait, institue et nomme de sa propre bouche son hdritier, at pour
ladite moitid des biens dont la disposition luy est demeuree
libre par ledit contrat de mariage, apres avoir distrait lesdites
trente mil livres tournois, elle la donne et laisse i. tous sea
enfans puisnds pour estre partagde egallement entre eux et les
fait, institue' et nomme de sa propre bouche see hdritiers a la
charge et condition que, dans les biens qui doivent demeurer
comme dessus ausdits puisnes, sera comprise la terre de Castelnan sea appartenances et ddpendances, laquelle elle veut et
ordonne estre vendue incessament par l'advis et conseii de mes-

sieurs qp'elle nommera cy apres pour avoir le soing eT donner
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Secoseil et la protection k sesdits enfans pour estre lee deniers
iprocdderoat de ladite vente, employes en rente ou acquisition
itage au profit et utilit6 desdits puin6s, et moyennant ce
qm dessus, ladite dame testatrice a d6clar6 qu'elle r6duisoit les
intitutions d'hdritiers portes par ledit testament en la forme et
a=u termes cy devant ddclards comme estant sa derniere volontA
quelle veut et entend estre suivie at ex4cat6e et, en tant quo
oin aeroit, r6voque lesdites institutions * rtes par ledit testament, moiennant celles contenues on la prdsente disposition;
et pareillement ladite dame a dit aussi qu'eile revoquoit lea
substitutions et les legs faits en cas de deceds de tous ses entana

portds par le meme testament, lequel an surplus elle veut etre

eBneut6 soit par forme de testament on codicile et donnation a
eause de mort, et en telle autre forme et maniere qu'il pourra
iltoir, comme aussi elle veut et entend quo tous les legs contenus
ea son codicile du quatriesme du prdsent mois soient executes,
at augmentant & iceux elle a donnd et I gu6 is somme de quatre
oena livres tournois au sieur Moumon, son homme d'affaires, et
vent qu'on continue a la mbre de mademoiselle Porte ee que
Ia dite dame a accoustumi de luy donner par charite: qui eat
dea charges de bid et un habit, Ie tout environ de soixante
guise livres par an et ce par forme de ,unsion viagbre soulement Et pout donner conseil &toutes les affaires que pourroient
avoir ses enfans, ladite dame testatrice a suppli6 Messieurs Ie
baron de Vins, de Sillens, et de Begue ecoldsiastique, se e1esaters, d'en prendre Ie soin et de donner A sesdits enfans leur
esistance et protection, mesme pour la vente de ladite terre;
at pour satisfaire k la clause d6rogatoire contenue audit testameat du vingt neufviesme may mil six cens cinquante cinq elle
a voulu et ordonn6 estre insrdB en cestuy-4i ces mots: Is te
Dopine speravi now confundar in aeternwm, rdvoquant touteas
-ntres dispositions qu'elle pourrait avoir faict cy devant, austres que celles cy-dessus exprim6es et datdes.
Et fut ainsi fait, dict, nomme par ladite dame ausdits notaires
soubssignds, et k elle par 'un d'iceux en la pr6sence de I'autre
le et releu, en une premiere chambre ayant vue sur ladite rue
tEnfer et court de ladite maison devant declaree, qu'elle a dit
bien entendre 1'an mil six cens cinquante neuf Ie vingtiesme jout
de fdvrier, entre sept et buit heures du matin, et a declar6 ne
pouvoir escrire ny signer quant A prdsent a cause des grandes
fabhlesses et ddbilitds on toutes les parties de son corps caustes
ar sa maladie, d e ee aire enquise et interpelee par ledits
r'ordonnance.
notaires soubssignes pour satisfaire
CALsW.
Da Samcr Jam.
.CONTRAT DE MARIAGE DE MELCHIOR DE VOIN

ET DE LAURENCE DE VEIRAC DE PAULIAN
(27 janvier 1641)
(ArcA. ast. minutier central Etude CXI, registre 37)

Par devant les notaires gardes nottes du Roy au Chastelet de
furent pr6sens Messire Melchior de Vins
ari soubz-signsa

Ihai de Polcalqueiret, fz saint de MessiF Fraois de Vin's
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seigneur dudit lieu, baron dudit Forcalqueiret et autres places,
6mancipd par led. seigneur son pre par acte passe devant Joseph Gamier, notaire royal hdr6ditaire de la ville de Brignolles le sixieme jour ddoembre mil six cens quarante, demearaat
audit Vins en Provence, estant de present & Paris log6e ue d'Avron, I'enseigne du Coq, assistd de Messire Jean de Vintimille,
des Contes de Marseille, pr4vost et conseigneur de Ries, demeurant audit Riez en Provence estant aussy de present k Paris
loge en lad. maison du Coq, au nom et comme procureur dudit
seigneur de Vins par procuration specialle escripte en suite
des articles du present contrat de mariage, passee par devant
ledit Garier le septiesme jour dudit mois de decembre, attestee et certifl6e par le sieur Despars lieutenant principal civil
et criminel aud. Brignolle le dixiesme dud. mois dudit mois
(sic), escripte en papier laquelle sera joincte & la presente minutte et ins6ree en fin d'icelle aprbs ou elle aura 6te paraph6e
par led. seigneur de Forcalqueiret filz et par led. sieur de Vintimille procureur d'une part ;
et demoiselle Laurance de Vayrac de Paulhian fille de Mre
Jean de Vayrac seigneur et baron de Paulhiau et sainot Pol,
chevalier de I'Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et fllle d'honneur de la Reyne, dmancipp6e par led, seigneur
son pbre par acte fait au Chatelet de Paris le sixibme jour de
juin mil six cens trente six demeurant en lad. ville de Paris,
rue Coulture sainte Catherine, en la maison de Madame la Conndtable de Montmorency, aussy assistee de noble omme Pierre
Lemusnier conseiller secretaire du Roy et de ses inances, demeurant rue Delvaque, paroisse Saint Nicolas des Champs, an
nom -et comme procureur dud. seigneur de Paulhian par procuration sp6ciale, aussy escritte en suite desdits articles, attest•e
et certifle led. jour par le sieur de Roquement, principal & Pdzenas, escritte en papier passee par devant Fabry, notaire
royal en la ville de Pdsenas, diocese d'Agde en Languedoc, Ie
second jour de novembre mil six cens quarante, laquelle sera
pareillement jointe A la prdsente minutte et ins6rde on fin d'icelle, aprbs qu'elle aura et6 paraph6e par lad. demoiselle et
par led. Lemusnier, d'autre part ;
lesquels, en la prdsence de ma dite dame Reyne, do tr6s baulte
et trbs illustre princesse Madame Marguerite Charlotte de Montmorency, espouze de Monseigneur le prince, de Mademoiselle
Anne de Bourbon, fille de mess. seigneur et dame prince et princesse, tres haulte et puissante dame Madame Lauence de Clermont, duchesse douairiere de Montmorency, veuve de Monseigneur le connestable de Montmorency due et pair de France,
tres haulte et puissante dame de Montmorency duchesse douairiere de Ventadour, veufve de Monsieur le due de Ventadour,
messire Frangois deo Vins, chevalier, seigneur de Rocquebaron cappitaine au rdgiment des gardes du Roy, frbre dud. seigneur de Vins, haulte et puissante dame Gabrielle de Carces, espouze de Monsieur de Gardes, chevalier des ordres du Roy, capitaine des gardes du corps de Sa Majestd, dame Claude de Bouchavanne veufve de messire Jacques Vignier conseiller du Boy
en ses conseils seigneur des Riceys, messire Gabriel Dannet cheyalier seigneur de Francour, conseiller du Roy en ses oonseils,
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mmandant pour le service de Sa Majest6 en a ville de Beauvais, et Messire Louis de Saint Simon, chevalier de l'ordre
du
ygentiUlbomme ordinaire de sa chambre, seigneur de I'Andri-

court et Ambtainville, amis des parties,

Sont reconneu avoir faict et accord6 le trait6 et conventions

deo ler manage ainsi qu'il sera cy aprbs declard. Aprea que
ladits sieurs de Vintimille et Lemusnier ausd. noms do procueors dead. seigneurs de Vins et de Paulhian pbres ot, pour
on lours noms, d6clar6 qu'ils ont pour agreable led. mariage. et
tE en consdquence ont lesd. sieur de Forcalqueiret
et
damoiselle de Paulhian promis se prendre par nom et lla,
loy de
mariage et en faire lea solennit6s en face de nostre mere Saincte
glise, dessoubl lea licences d'icelle le plus test que
faire se
pourra.
Lesquelles conventions sont que lad. damoiselle future espouze
ea constitue en dot tous et uns chacuns des droicts pieseus et
avenir qui luy seront restituez enliorement suivant r'usage
du
pays de droit escrit, lesquels droicts pr6sens sont : la succession
d deffuncte dame GClrice de Grignan mire de lad. demoiselle

tature espouse;

la succession de deffunct messire Henri de Gudret baron de
Castelnau son frIre, appartenances et dependances de sad. sucseemin;
item la somme de six mil deux eens quatre vingt dix livreq
does k lad. demoiselle future espouse par led. sieur de Polian,
on pare, par sa promesse du septibme juin mille six cent trente
sr, laquelle somme il a encore reconnu debvoir k lad. demoiselle
r acte soubi son seing privd certiffi6 par led. Fabry notaire
ad. Pzenas, led. jour deuxlTme novembre mil six cens quarante,
nonobstant la rdserve par luy faite de vingt deux mil quatre cens
ivres cy aprbs ddclarz ;
plus six mil livres restant de la somme de douze mil livres
donndes par le Roy k lad. demioiselle, comme fille d'honneur de
is Ieyne, suivant 'acquet patent du douzibme juiri mil six cena
trante trois, enregistrd en la chambre des comptes le treiziesme
jour dudit mois, suivant la notification de Monsieur de Fieubet,
trdeorer de I'Espargne, pour lesd. six mille livres restans, estant
?a bas de coppie dud. acquet patent et arrest de lad. chambre
des Comptee;

item la somme de six mille livres aussy donnde & lad. demoiaelle par maditte dame la connestable en faveur de son mariage;
plus les meubles, vaisselle d'argent et pierreries de lad. demoiselle de valleur de la somme de dix mil quatre cens quatre vingt
hait livres, et contenus en 1'estat sign6 desd. futurs espoux et
notaires soubzsign6s aussy joinct la presente minutte;
item led. Sr Lemusnier, aud. nom de procureur dud. seigneur
de Paulhian, et par vertu de sad. procuration a, par ces pr6sentes,
conArmd le contrat de donation par luy faict A lad. demoiselle
frutre espouse sa fille par devant Cartier et Marion, notaires an
Chatelet de Paris, ledit jour sixi6me juin mil six cens trente six,
tontenant aussy donation raciproque que lad. demoiselle a faite
ud. aieur son pbre, led. contrat par elle depuis confirmd par
alet du dix neuviesme octobre dernier passe par devans lesd.
Grtier et Marion, notaires, et sans prejudice de la somme de
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vingt deux mille quatre eens livres deubs aud. seigneur de
Paulhian par lad. demoiselle future espouse ou par Monsieur do

Castelnau son tr6re, quo led. sieur de Paulhian se rserve et; en

tant que besoin serot, led. sieur Lemusnier audit nom, lequel
suivant sad. procuration a, pour et au nom dud. seigneur de
Paulhian, fait donation entre vita et en faveur dudit mariage &
lad. damoizelle future espouze sa fille de touttes et chacunes ies
choses par luy h elle donn6es par led. contract de donation, aux
charges et conditions y mentionn6es. Ce outre, s'eet desparty
led. sieur Lemusnier procureur suedit pour et au nom dud.
seigneur de Paulhian, aussy en favour dud. mariage, en qualiti
de pbre de lad. damoiselle future espouse, de la rente de is
somme de quatre mil cinq eens livres chacune ann6e on ee
oompris la somme de quinse oens livres que led. seur son pere
luy a donndes par la susd. donation, et assign6 par lead. presentes lad. somme de quatre mil cinq cens livres A lad. damoiselle
future espouse sa fille A prendre sur les fruicts et rentes de la
terra et seigneurie de Castelnau, en la forme suivante seavoir:
sur les moulins a bled assis sur la riviore d'Heraut en despendant
douse cens livres, sur les usages et droicts seignetriaux de ladits
terre quatorze cens soixante livres, sur le domaine et terres qut
en dependent la somme de seize cons livres, sur la mestairie
assize dans led. terrouer six cens livres, sur le jardin et us

vigne dite la Caorade dans l mesme terrouer cent quarante

ivres, revenany le tout a lad. somme de quatre mil cinq eow
livres comme led. sieur de Pollian a fait apparoir par les ba5u
& fnrme; ensemble leur baillera la maison et ohasteau dud. lieu
pour leur demeure quand bon leur semblera; se r6servant aussy
led. sieur Lemusnier pour led. sieur de Polhian le surplus de Ia
"rente dud. Castelnau et les autres biens en quoy qu'ils consistent, n6antmoins avec pacte et condition que les rentes dead.
biens cy dessus sp4ciffies et bailles pour lad. rente de quatre mil
oinq cons livres venant a s'augmenter ce seroit au proffiet do
lad. damoiselle future espouse, oomme aussy venant a se disanuer elle le supportera sans que led. sieur son pere y soit en
rien tenu n'y oblige, en auccune faon que ee soit, pour par
lad. demoiselle future espouse disposer desd. biens cy deeto
ip6ciffies et rente d'icelle & ses plaisirs et voloete, et commescera avec lad. demoiselle future espouse de jouir dead. fruictz
et la rente de l'annde prdsente mil six cens quarante un, en cas
que le mariage soit consommd et non autrement.
Que led. sieur Lemusnier, aud. nom de procureur dud. seigneur
de Vins et par vertu de sa dite procuration" a par les pr6sentes
en contemplation dud. mariage fait donnation aud. seigneur futur
espous son fils de la place de Vins, de la baronnie de Forcalqueiret t la place d'Ongles et le mas de Saint Estienne et do
tous les droicts et appartenances dead. terres et oe comme neritier de feue dame Magdelaine de Janson sa mnre, suivant le pouvoir que led. sieur pbre en a par le testament d'joelle dame, la
dotte de laquelle eat comprise dans lad. donation &condition que
lad. donation sera franche et immune de toutes charges, as
reservant ndantmoinq led. seigneur de Vins les fruictz de lad.
donation sa vie durant, et la somme de quinze mil livres sur lad.
donation pour en jouir et disposer i son plaisir et volontM.

Item led. sieur de Vintimille, procureur dud. sieur espouz et
wanom dud. sieur de Vins pbre, a par ces presentee don6 aud.
aieur futur espouz son filz tos lea droicts que led. seigneur de
Vins pere a dans la maison de Sault A luy adjug6e par arrest de
la Cour de parlement de Paris pour en jouir par ed. sieur futur
espwo

d6s le jour 4ud. futur maiage.

Item a led. sieur de Vintimille, procureur suadit promis pour
e an nom dud. seigneur de Vins pre, d'entretenir lesd. futurs
epou et leur train dans la maison dud. seigneur pere et donner
tad. sieur futur esp6uz son fil, par chacun an, la somme de
quinse cens livres outre ledit entretenement et pour ses menus
paisirs; et outre oe, lesdits futurs espouz jouiront des rentes et
rvenus des biens et dot de lad. demoizelle future espouse. Et
oan as quo leedits future espous se voulussent s6parer d'avee
led. seigneur de Vins pbre, led. sieur de Vintimille son procurer a aud. nom promis, pour luy aud. cas, leur bailler la maison
de Vins on de Forcalqueiret, au choix dud. seigneur p6re,
meubler selon la qualit6 des future espous et donner aud. sieur
o fiAl trois mui livres pour toute pension et menus plaisirs,
lous les ans, pour lour entretien et les leur assigner sur f'une
ded. places. Et outre ce, les laisser jouir des rentes et revenus
de lad. demiselle future espouse.
Et a, led. seigneur futur espouz, donn6 du consentement et
accord dudit sieur de Vintimille aud. nom de procureur dud.
agneur de Vins pre k laditte damoiselle future espouse arrivane le cas de viduit6 et tant qu'elle demeurera soub• son nom,

la somme de deux mil livres de rente, chacune andne, pour sa
pension viag6re, laquelle il luy establit par ces presentes sur la
place de la baronnerie de Forcalqueiret, et outre ce une maison

meubl6e selon leur qualllt&
item a, led. Sr futur espouz, donnd de meme consentement A
lad. demoiselle future espouse la somme de six mil livres an
begues at joyaux, pour on disposer Lant i la vie qu'b la mort.
Item led: sieur futur espous donne de pareil consentement
quo deasus k lad. damoiselle future espouse, en cas de survie, la
-somme de douse mil livres et lad. damoiselle future espouse

aud. sieur futur espous an mesme eas dix mil livres.

Et eot, lesdits sieur et damoiselle futurs espou, fait par ce
preent leur contrat de mariage, donation de la moiti de tons
e eahaun leurs biens & celuy des masles qui sera nomm6 par
lead. futurs espous, oonjointement ou snpardment chacun en ses
biens, et en deffault de nomination b l'aisnm masle, et an d6faut
de 'aind masle au subs6quent des dits masles.
Et pour faire insinuer ces presentes oh il appartiendra, lead.
atutrs espous et sieurs de Vintimille et Lemusnier aud.. noms
de procureur dead. sieurs de Vins et de Paulhian, out faict et
contsitu lour procureur irrevocable le porteur d'ieelles pr6sentes
auquel is en donnent le pouvoir.
- Promettans. obiigeans. renoncans.
Faict et passe pour le regard de lad. dame Reyne au chasteau
de Saint Germain en Laye I'an mil six ceas quarante un le vingt
einquieme jour de janvier, aprie midy; et ont lead. notaires
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4dclar6 que le pr6sent contract est subject au scel sous les peynes
des 6dicts et declarations du Roy, et out sign6.
ANMa

Pour mesd. dame, princesse et damoiselle Anne de Bourbon en

rostel de mondit seigneur le Prince le xxvu* jour dud. mois,
avant midy ; et pour lesd. partyes Sra procureurs, mad. dame
connestableet autres pr6sens en l'ostel de mad. dame connestable le jour xxvUi janvier, apr"s midy.
L. CLJRMONT
Da MOIITMOBMCY
Fr.goIs DE VIms.
VINTIMILL. LBLUC PRBVOOT.

GAwuBRJz

Dz CARasa

CLAUDe Do BoucaVANms.

M. C. DE MONMOARMCY
Amnn Dn BounaRm.
MBLmmoa Dl VINs.
LAlBzmv D VmnRA Dx PAUMLU.

Lm•nusmzn, au nom et oomme
procursur dud. Sr. Baron
DR PAULtAN

GDar.DA

r.FocourT.

D SAIrT SImo.

VAULTmR.

DaSNOTZ.

Et le troisibme jour de fivrier aud. an mil six oens quarante
un, avant midy, lead. Seigneur Melchior de Vine et dame Laurence
de Veyrac de Paulhian, son espouze de luy autorisee ak effet des
presentes, ont reconneu et confesse avoir eu et receu presens
comptans de mad. dame coonnestable a ce presente qui leur a
fait compter, nombrer et ddlivrer, en la presence des notaires
soubsignez en pistolles d'Espagne, pieces de XX sols et monnaies,
le tout bon et ayant . present cours, suivant I'ordonnance, Ia
somme de six mille livres de don que madite dame connestable
a fait par le contract de mariage cy dessus aecript i ladite dame
de Vins en faveur de son mariage, comme ii est portd audit
contrat, de laquelle somme de six mil livres lesd. sieur et dame
de Vins se contentent et en quittent mad. dame connestable.
Et oultre a led. seigneur de Vins reconneu et confesse avoir
eu et receu de lad. dame. son espouze la promesqe de Mr de
Paulhian, pOre d'icelle dame, de la somme de six mille deux cens
quatre vingt dix livres; la certification dud. sieur de Fieubet
de lad. somme de six mil livres restant de la somme de doue
mil livres &elle donnoe par le Roy comma fille d'honneur de Is
Reyne; et la vaisselle d'argent et pierreries d'icelle dame de
Paulhian, montant a la somme de dix mil quatrb •• quatre
vingt huit livres, contenue en r'inventaire de ce faict et joint i la
minutte du present contract de mariage, par lequel lad. dame de
Paulhian auroit ddelar6 lesdites choses oy dessus fournies faire
partie de ses biens et droictz qu'elle se seroit constitude en dot.
Le tout ainsy qu'il est contenu aud. contrat de mariage.
L1prdsent led. seigneur de Vins s'est contentd ded. clioses
fourmes et en a quitth lad. dame son espoze.-

Faict et pass6 en l'ostel de mad. dame connestable rue Coultare Sainte Catherine, paroisse Sainct Paul, led. jour et an.
L. CJURoNTr.
MBLCHIOR DE VINS.
Laurence Da Vm•cC
DBzNOTz.

Di PAu1J.A
VAULTIBR.

N. B. - a) Suivent: Articles du mariage d'entre messire MeL.
hior de Vins, baron de Forcalqueiret et damoiselle Lawrence de
Veprac de Paullian, file d'honneur de la Relae.

Ces clauses, confides aux procureurs des parties, Vintimille et
Lemusnier, ont dt6 utilisdes dans le contrat prdecdent.
b) Se trouve, aprbs les Articles (minutier central, etude CXII,
reg. 37), le m6moire intdressant et classique des bagues et meublea de la future. Le voici :
MEMOIRE DES BAGUES, VAISSELLE D'ARGENT, LINGE,
HABITS ET MEUBLES
DE PAULIAN
APPARTENANS A MADAMOISELL0
Une boitte de pourtraict d'esmeraudes at diamant, de
1.000
valleur de mil livres .........................
Deux crois de diamens, estimdes quatre cens soizante
460
..................
livres .......................
Use chemise de Chartres (1) couverte de diamens, de
400
valleur de quatre cens livres cy.................
Ung reliquaire de diamens, de valleur de cent cinquante
livrs ...............................................

150

Quatre rangs de perles & mettre au col, de valleur de
600
six cens livres ...............................
Une chaisne d'or et une petite bouteille d'or de valleur
135
de six vingt quinze livres.........................
Ung grain de diament a faire ung coulant, de valleur
.... 1.200
de douze cens livres ........................
40
Une bague de diament esmaill6e, quarante livres........
20
Une monstre d'or, de valleur de six vingt livres........
Une autre grosse montre sonnante, de valleur de cent livres
Ung bassin, une esguiere, deux corbeilles, deux chandehers i la financiere (2), ung carr6 (3), une salve (4), Una

boette & poudre, ung frisoir, une bouteille, une
p[e]lotte (5), ung bassin i cracher, deux petits chandelliers, deux boettes, ung petit entonnoir, un benoit(1) Chemise de Chartres. M6daille avee deux ailerons en forme de
manehe de chemise; souvenir du phlerinage de Chartre, en m6moinr
de la Chemise de la Vierge, montrie an trsor de l Catehralds
(2)FlMwacire. Au XVIE sieole, petit flambeau de forme carrie, tige
areue, pour monter on deoendre la bougle.
(3) Carr. Au XVII seople, petit rdoiplent oh les femmes mettalent
lsse pommades et ferd .
grand.
14) Saeu. Coupe de vermeil po PrdBOeaelt Is obeti&
nBI tu"
4m
da
(5) IeW. pVeitte. Gaualet pore at nowtr'
dtPrlx.

-- 280tier (6) vermeil dord, et une escuelle oreille (7) blanche. Le tout d'argent, pesant vingt-huit marcqs, un
XXVIII livres le mareq (8). Vault
once, trois groe,
sept cens soixante quinse livres ..................
Plus on vieille vaisselle d'argent trente-six mareqs audit
prix de vingt huit livres le marcq. Vault mil huit livres
Ung liot de damas jaulne complet at le tapis de table, deux
housses de fauteuil, huit housses de sieges ploians, le
tout de damas jaulne garny d'argent, de valeur de mil
livres ............................................
Quatre petites pieces de tapisserie de Damas jaulne et
incarnat, doubl6ee de thoile, de tapis de table et six
sieges ploians de mesme damas, garnis de soie de mesme
couleur, de vallour de trois cens livres...............
Des bandes de tapisserie recouvertes de soie pour garnir
un lict, plus une aultre garniture d'un lict en boucquets (9), non encores garnis de soie, de valleur de
.............................
deux cons livres ....
Pour les habits at linge de ladite damoiselle, elle n'en a
faiet icy ung inventaire particulier, mais ils ne peuvent
estre estimes & moings de trois mil livres..........

775
1.008

i000

300

200
3.000

Somme totaUe dix mile quatre cens quatre ving Auict lires.
Le prdsent mdmoire et estat faict et arrest6 entre Monsieur
de Forcalqueiret fils el Mademoiselle de Paulian, en pr6sence
des notaires soubssignds, suivant le contract de mariage entre
lesdits sieur et damoiselle passd cy dessus les XXV ea XXVIP jour
de janvier mil six eens quarante un et oun sign&6
Melchior DE Vms.
Laurence Ds Vwmnc Ds PAUuLAl
LBMUESmiR.
LELUC
VALULTMR.
Ds8NOTs.

INVENTAIRE FAICT APRES LE DECEDS
DE FEU MADAME DE VINS DU XXVI FEBVRIER 1659
(Minutier central, Etude XVIII, liasse 298)
L'an mil six cens cinquante neuf le vingt sixibme jour de
fevrier aprhs midy et aultres jours on suivant, & la requ6te de
Charles Laurent Deshenevibres escuier Sr du Chastellier, conseiller et procureur du Roy au balliage du Palais pour la confirmation des droits de qu'il appartiendra, et de la prsence de
hault et puissant seigneur Messire Jehan de Veyrac de Pollian (i), baron dudit lieu, de St Pol et aultres lieux, demeurant
ordinairement en la ville de P6zenas en Languedoc, de present
& Paris log6 i l'hostel de Cabors rue des Cordelliers paroisse
(6) Benmostier. Btntlter.
(7) Orelle. Appendle de chaque e6t6 do vase, de r6c•uelle.
(8) Dane les ateliers monitalree de Paris, poids de prbe de 245 gr.
Sea subdivisions 6talent le fierton, 'oace, le gros, le denier, 1'bole,
Is graio.
) Lit & boucquets. Au XVII siele, bouquet de plumes, orementant le sommet des quatre piliers doa B.
VeyraO:
; Castelam-le-Les (HEMra)
(1) PoUan. PaulBa (HIrault•
illeveyrmo (Hdraat) ; P4zesa (HUrault).
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Saint Coeme (2), ayeul maternel des enfans de lad. deffunct
dame cy-apres nommie, et aussy en la presence de Messire Franois de Vine Dagoust de Montauban, chevalier marquis dudit
Vins, baron de Forcalqueret (3) et aultres places, file aind de
d4tunct hault et puissant seigneur Messire Melchior de Vina
Dagoust de Montauban Vins, chevalier marquis dudit Vins (4)
baron de Forcalqueret mareschal des camps bs arm6es do Roy
- et de haulte et puissante dame, dame Laurence de Veyrac de
Pollian baronne de Castelnau see pbre et mbre, demeurant rue
dEnfer faulxbourg St Michel paroisse dudit Saint Cosme, a est,

par Jean de Sainct Jean et Christophle Chalon notaires arde

notne du Roy nostre sire en son Chastelet de Paris soubs sign6s,
fait inventaire et description de tous et chacuns les biens
meubles tiltres papiers et enseignements qui se sont trouvds
demeurer apr6s le deceds de ladite deffuncte dame de Pollian, et
"staz en la maison en laquelle elle seroit dceddoe le vingtimaw
jaer des prdsens mois et an, size audit faulxbourg St Michel en
is rue d'Wner, iceulx biens montrez et enseignez parrMr Mathie
Bowhart, pr6cepteur de Messieurs lea enfans de ladite feue
dame, gardien des scellez, apres serment par luy faiet es mains
da sieur lieutenant du bailliage du Palais cy aprbs noMmn , do
tous lesdits biens mettre en evidence sans aucuns en receller
ny latitter sur lee peines porties par lee ordonnances qui lui
eat este introduictes - prisez et estimea par Edme lo Seuvre,
huissier audiencier, priseur vendeur de biens aud. bailliage da
Palais qui les a prises et estimez en sa conscience, eu esgard an
mors du temps en la forme et maniere qui en suit. AprBs que
lea smolle qui ont eatd mis et apposez smr lesdits bins a la
requesle dudit seigneur baron de Pollian, par Claude Hourliers,
esucuer Sr de M6ricourt, onseiUler du Roy, lieutenant g6ndral
civil et eriminel aud. baillage ont est6 par luy recogeus leves
at ostez. Et premirement Je scell6 par luy mis et appose sur
une petite cassette de cuir rouge qui a este representie par
baulte et puissante dame Anne de Lamoinon, espome (5) de
Monseigneeur le President de Nlmond qui a, aves les suanommne,

Frangois Da Vaea.
PAuLuM.
TDwRL

A. U LaMoelHOo.

Vina Dagoust, chevalier seigneur de Vins, receu par Parque et
le Boucher notaires an Chatelet de Paris t XIII novembre mil
mix cens cinquante Inventoryds . has de la signatue dud. Maurtin: wag.
(2) Parotge 8. Conse. Eglise MUe vers 1210, d6miole en 1886. So
roaTvatt i ~'anl dee rues Racine et de l'Erole.de-Mdeogine
br
s) Foremiqusbret (Var), aIr. Toulon, cant. I Boqulu

(4)Vbas (var), arr. Toulon, cant. Brignolas

o.

a
la
(5) Amou de Lasmoaoin, dnme de N•eemod, dame desCb
0() rt (Var), eant. BrlgnolesD

Item un contrat pass6 par devant Cartier et Marion, notaires
au Chatelet de Paris, le six juing mil six cens trente six, portant
donation r4ciproque entre led. messire Jean de Veyrac de Poiian
et lad. deffuncte dame Laurence de Veyrac sa fille, intuud an
greffe des Insinuations du Chatelet de Paris le VIII juin aud.
an mil six cens trente six, signd Fausset; avec lequel contrat
de donation y est attacbh quatre pieces dont trois en parchemin
et une en papier: la premiere du second septembre aud. an
mil six cent trente six sign6 Barret; la seconde du secoad octf
bre aud. an sign6 Sicard ; la troisibme du XXI juillet mil six cent
trente neuf sign6e Fabry et contenant les insinuationa faictee
dud. contrat de donnation; et la quatrieme, en papier, signee
dudit Fabry le quatorsibme octobre mil six cens quarante troi.
Est un acte passd entre lead. seigneur baron de Pollian et lad.
deffuncte dame. Inventories sur led. contrat de donation et pibces, l'un comme I'autre : deux.
Item le contrat de mariage dud. messire Jean de Veyrac chevalier baron de Polian et dame Elizabeth de St Gilles - passe
par devant Fabry notaire a Pezenas le XIIII febvrier mil six
cent trente sept aud. conditipns portees par led. contrat. Inventorid : trois.
Lesquels contracts et pieces ey dessus inventories ont estd
remises en ladite cassette qui a est 'dellaiss6e en la garde
dud. Bouchart, gardien dud. scelld; et l'assignation contuuee
k demain huict heures du matin et ont sign6
. M. BouCHARD.
DusamBNviua.
PAULUr
.
Dz SAm•r JAx.

Frangois Da Vne.
CHALON.

Du jeudy vingt septieme jour dudit mois et an au matin, a
est6 par lesd. notaires proed6 & la confection dudict inventaire
Item le contract de mariage pass4 d'entre lesdits Mre Melchior
de Vins, baron de Forcalqueiret et lad. dame Laurence de Veyrac
de Polian, par devant Desnotz et Vaultier notaires aud. Chastelet, receu le vingt septieme jour de janvier mil six cent quarante un, par lequel appert ladite dame deffuncte s'estre constitu6e en dot tous et chacuns ses droictz, lors presents et advenir, qui luy seroient restitued entibrement suivant l'usage du
pays de droit escript; lesquels droictz ltrs presents sont: la
succession de deffuncte dame Clerice de Grignan sa mere; la
succession de deffunct messire Henri de Gu6ret baron de Castelnau son frere ; la somme de six mille deux cens quatre ving
dix livres qui luy estc;ent deubz par led. seigneur baron de
Polian son p6re; six mil livres restant de douse mil livres i
elle donndes par le Roy, comme fille d'honneur de la Reyne;
dix mi] quatre cens quatre vingt huit livres en meubles vaisselles d'argent et pierreries; la confirmation faicte par ledit
seigneur son pere de la donation k elle faicte par devant Cartier
et Marion notaires -e 6 juin mil six cent trente six, cy devant
inventoriee; comme aussy appert led. feu seigneur de Forcalqueiret avoir donnd & ladite deffuncte dame arrivant en cas de
viduit6 et tant qu'elle demeureroit sous son noia, la somme de
douze mil livres de rente chacune apnee pour as pension viagre & prendre sur ladite terre de Forcalqueiret; six mil livres
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a bagues et joiaux pour en disposer tant & la vye qu' la mort,
Senn cas de survie douze mil livres A lad. deffuncte dame, et
icelle dame aud. seigneur au mesme eas six mil livres. Et outre
festre, lesd. feus seigneur et dame, faict donation de ia moiti6
id tous et chacuns leurs biens & celuy des masles qui seroit
nomi6 par eulx conjointement on s6partment chacun en sea
biens et en deffaut de nomination &I'aisnd masle, et au deffault
de raisn6 masle au subsdquent desdits masles, ainsi que le
ewtient plus an long led. contract de mariage; ensuitte duquel
set los procurations et actes dinsinuation. La premier sign6
Carlevat, greffier du saneschal de la ville de Brignolles ie trente
awnl mil six cent quarante un; le second sign6 de Trinquerre
juge du sieur s4ndcbal de Montpellier le XVI may aud. an. et
eItroisinme sign6 Hournal greffler du sieur seneschal de B6aiers ie XVI dudit mois de may aud. an mil six cens quarante
ng. Inventorid au bas de la signature dud. Hournal: ',atre.
Item un petit livre couvert de paichemin commencant an premler feuillet ces mots : Mmnoire des frati du procas que Mads e a contre te due de Lesdiguisres (7) et a cost6 Ie 1$ juin
6SS5,
dont la plus part des feuillets en blanc - et quanj a ceux
seripts ont est6 paraph6z par Chalon, lun des notaires soubs
signs, jusques au nombre de dix huit feuillets. Et inveotorid
snr la couverture et premier feuillet dudit livre: cimq.
Item un autre petit livre couvert de parchemin, escript sur
i couverture Journalier et au premier feuillet commea•ant
Jomamlier mdmorial des affaires de Madame la Marquias de
Via tuctrice de Messieurs ses enfans tens par myo Jean Darbaud
Sr de Paurrieres,de 'ordrede lad. dame commence au mois de
noembre 4655 au nom de Diet et dent les feuillets escripts
eat est4 par led. Chalon paraphes jusqu'au nombre de quarante
eunillets. Et inventori6 sur la premi&re feuille et couveriure
dudit livre : six.
Item u autre petit livre, couvert de parchemin, escript an
premier feuillet M6moire de fargent que Madame la Marqutse de
ViW a receu depuis qu'elle est tutrice de Messietrs ses enffan
at dot les feuillets escripta ont-estd paraphez par ledit Chalon
anombre de dix feuillets - et inventori6 sur la premibre feuille
et converture dud. livre : sept.
Ce faict, aprbs lesd. papiers inventories ont este emis en lad.
cassette, ddlaiss6e en la possession desd. Bouchart, et Iassigina
tiU continu6e I ee jourd'huy deux heures de rellevde - et ont
sign6
PAULYA.

M. BouCoM .

Frangois de VmIs
CaLOu.
D SAOT JUAN.
(15 3S(7) Lesadgtdres .(due de). Martehal et conntable deetFrance
bo
devenu
he
1M26). Ne &Salnt-Bonnet-de-Cnampsaur (Hautes-Alpes)
centre lea
o part protestant en Dauphin. ii guerroya aprement
a thollques. En 1621 11abjura le protestantisme, et mourutt Valence en
1626, eherhdant k apateer une ravolte des protestants dam le vamrals
1 valt fatt costruire Ie ohAteau de Vizille.
S(8) PourrUr (Var).
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Dudit jour, de rellev6e, en continuant par lead. notairees t
confection dud. inventaire, out te inventorids les meubles qui
ensulvent.

Pren.:-mient, en la cave va vim a estd trouvd huit demismuids de vin clairet du creu de Bourgoungne, pried a ralMa
de cinquante livres le muid. Revient ensemble au dit prix la

somme de deux cent livres, cy:

I livre

Item un muid de via clairet oommun, prise quarante livres,
XL livres
ey:
Item, dans une autre cave, a este trouvd trois voles de boe
on environ, prise A leur justs valour & la somme de trente six
XXXVI llvre
livres, cy:
R lae cersine: Item une paire de cbenets, une cr6maille

pelle, pinsettes, deux contratiers (9), le tout de tfr pried:

1m livrea

Item un gril, une leohefritte, deux brocbes, deux reschauds,
XLVIII sola
pried le tout ensemble:
Item une marmitte de cuivre rouge garnie de son couvercle,
et une autre marmitte de for, aussy garnie de son oouvercle,
VI liV•es
prise tout ensemble :
Item .trois poisons, une passoire, et deux escumoires de suivre
X livrea
Jaulne, prisee ensemble:
Item trois chauldrons d'airain tels quelz prisda ensemble:
.
Im liwes.
Item une fontaine de cuivre rouge tenant quatre sceaux on
environ, garnie de son couvercle et robinet, priae : XVI Ilvre.
XXIII sola
Item deux chandelliers de potin (10), prises:
Item deux plats, deux assiettes, une sallire, une escuelle
I livres.
d'estaing sonnant, prise le tout ensemble :
Item une table servant b lad. cuisine, deux bana a selle de
bois de ohesne et deux baquetz de bols, prisez ensemble : VI livres.
:
an one chambre am dessus de lad. cisie
Item une paire de chenets & pomme de cnivre, priss: II livre
Item trois chaises & dossier, deux planets (it) de bole de
noier converts de mocquette (12), trois faultenils converts do
thoille jaulne, un siege ploiant, et deux. chaises couvertes de
XVI livres
paille, prisds le tout ensemble :
.Item une tenture de tapisserie de Hauidenargue (13), contemat
hult pieces faisant vingt cinq aulnes (14) de tour ou envir,
VC livrem
prisee a la somme de cinq oens livres, cy: .
:
AE une petite chambre attenant la susdite
Item trois coffres fagon de malles, deux fermans a une serrwr
ehacune, et I'autre deux serrures, prisez ensemble : II livres
oa
P
plusleun erampoos pour
(9) Cotre-kteNr. Grands chenels
tenale ee brohes.
f10) Poen. Alltage de ouivre.
(ii) Plset. Tabouret, petit sIge sans brms n doeser.
(t) Moqutte. Jladt mocade. Etoffeo trame et chbatee de i, veloade en lalne.
argue, plus loina Audemrgu. Lieu de fabration : An(13) Bau
denarde (Belgque).
(14) Aulm. Anoienne maesur do blongwut ftangee, environ i m. 0.
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Item une platine (15) de ctivre jaulne, servant &empoiser (1t),
garie de son pied de bois, et une puasle de fer, prises le tout
C sols Lournois.
ensemble:
DamW u

cabinet d costd de lad. chambre :

Item trois pantes, quatre rideaux, quatre cantonnibres (17),
quatre pommes, le tout de serge k deux envers (18), coulleur de
ventre de biche (19), en broderie laine et soye, garnie de frange
mollet (20) et crespine (21) de soye de plusieurs coulleurs dou- .
bides d'un taffetas de deux tiers (22), orore et blanc, le fond,
le dossier, courtepointe, fourreaux de pilliers (23), et trois
petites pantes (24) serrant de dedans, de taffetas de mesme que
aeluy cy-dessus doub6l de toille, - quatre rideaux, deux bonnes
grces (25), une petite pante, la housse de quatre faulteuilz de
six sieges ploiant et de quatre chaires vertugadin (26). Ie
tout de serge d'Aumalle (27), orore. Un tapis, en housse (28),
aossy en broderie. Un bois de lit de cinq piedz ou environ, garny
do ses verges de for dedans et dehors, une paillasse picqude, deur
matellas de bourre lanisse (29), doublez de fustaine (30), ung
traversin de coustil remply de plumes avee deux couvertures de
layne blanche. Le tout prise ensemble k la somme de quatre cens
IIIC livres.
ivres tournois, cy:
Item un bassin k laver herbes, une pincte (31), ung demi septier (82), et deux tasses d'estaing oommun pesant environ dix
VI livres.
livres, prise & sa juste valeur:
Rem ne petite cassette de euir noir, fermant & clef i une
serrure, aveo une pouasle de cuivre rouge servant & faire conflI livrea
tures, prise le tout ensemble :
l ad. [chasbre]:
•
Dssmus petit cabinet attenant
Item quatre bassins de chambre d'estaing commung peasa
dome livres ou environ, et prise ensemble leur juste valeur:
sols.
VI livres

(15) PlWi.

DiMque de

ueOre poll.ot- 'on mettat I a96er reaate

et eravates empesds.
e d'amideo afn do Idn
(16) •mpoiser. Imprgoer un tisau d'empo8
donner de I'apprt : auourd'hul empeear
(17) Cmrtounre. Jadis taplserie paesio pa.des•M lee rideaux d'u
lt, d'une fentre.
(18) A dem envers. Etoffes dont les deux eOs eOnt sesblablea k
vTal dite seas eavers.
- (19) Veatr de bdlce. Blanc roussatre.
(20) Frage moleS. Petite frange servant & gamir lee meublea
frnge
mi) crdpine. Frange speaalement longe.
(
tiers. Deux tiers dauned largeur.
(2) De
Pters. En ameublement tout genre de supports.
P3)
(24) PeaM. Bande d'toffe servant dornement.
15. Bomes graces. DeMil-rideaux d'un lit aux deux Ct6e do cheoaL
(26) CAarwe 6 vertugadit. Sans bras, i selge et dosier reMnbounrf
poor les dames aux robes bouffantes du XVII elbole.
(1) Serge dAummae. Tissu 1ger de laine, fabriq alors & Aumale.
(28) Tapqs en hwse. Au XVII, sFele, les meue n'6talent d6conerts qu'en des occasions solennelles et d'apris un odrmonial r4gle.
(29) Bowre lsusse. Bourre de line.
(30) FuPlaw. TlMu de fl et do coton.
(1) PMte. Mesure de capacte d'envtron an litre.
(3t) BOaer. MLoure de capaciti, ua quart de litre enviro

-- Sa& D masew garde robbe estant au dess dud. petit cabinet:
Item un lit en housse de damas jaulne, garny de trois rideaux,
deux bonnes graces, deux cantonnieres, dessus la courtepointe,
fourreau de la couche, quatre pommes frange, pris6 ensemble
avec les housses de huit sieges ploiant, six chaires & dosier de
mesme damas, double de serge jaulne, le fond du lict, courte.
pointe, bois de lict, paillasse, matelas de bourre lanisse, et ung
traverain de coustil rempiy de plumes, prise le tout ensemble,
CL livres.
A la soameude :
Item trois rideaux, et deux bonnes grAces, de serge, I deux
envers coulleur violette avec deux bandes, une broderie de layne
et soye, et deux carreaux doubles de taby (33) rouge, et ung
autre de velours noir remplis de plumes, prise le tout ensemble:
XXXI livres.
Item deux tours de lict de campagne, l'un A fond de satin
rouge, chamarrd de blanc, et ung autre de serge de plusieurs
coulleurs, A fond blanc doubld de serge, coulleur de feuille morte,
. IIIl livres.
garny d'un mollet de serge, prises ensemble:
Item une pibee de tapisserie d'Audenargue, un tapis servant
de couverture, b molletz. oh est emprint les armes dud. fee
Sr de Vins, double d'une toille, prise ensemble t la somme de
Imxl livres.
Item un esoran (34) de soye rouge, garni de son pied de bois,
XXXII sols tournois
prisd :
d. ladite cuise :
En uie seconde chambre estant an dessea
Item deux tables de bois de sapin, garnies de leurb chassis
XXXII sols tournois
ploiant, prisees ensemble:
Item une petite cuvette de cuivre rouge, prise quatre livres
1111 livres.
cy :
Item quatre chaises & dossier, quatre placets de bois de noier,
XII livres.
couvertz de mocquette, prise le tout ensemble :
Item une tenture de tapisserie, fagon de Rouen, contenant
treize aulnes on environ, telle quelle prisde douse livres:
XII livrea
En une petite chambre attenant La stud. du maistre d'hostel:
Item un lict de sangle sur lequel s'est trouvd un matellas de
fustaine, remply de bourre, une couverture de layne rouge, un
traversin de coustil remply de plumes, trois rideaux, une bonne
grAce, et les dossiers de serge verte, garny de mollets de layne,
prise le tout, avec une chaise de bois do noier couverte de
XX livres.
mocquette :
En wae troisitme chambre es-desus de ladite cuisine:
Item une petite paire de chenetz b pomme de cuivre rompus,
XXX sols tz.
une pelle et pinsettes, prisez ensemble:
Item une tenture de tapisserie de bergame, et ung souz-bassement contenant seize aulnes ou environ, pris6e: XXII livre.
Item deux petites tables de bois de haistre (35), assizes sur
XX sols s.
leurs chassis, telles quelles prisees ensemble:
(33) Taby = table = atabl. Etoffe de sole moire.
(34) Ecran. Eventail mobile pour se garantir a figure centre Vardaur
d'un feu de cheminde.
(35) Bostre. Hetre.
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Deas sue petite chMabre wz lacquais :
Item deux couchettes i bas pilliers, garnies chacune de leurs
pallasses, matellas de toille, remplis de bourre, ung traversin
chaacun, de coustil, remplis de plumes, et une couverture de
leyne blanche & chascuue desd. couchettes, prisees ensemble:
XVI livres.
Dms une seconde chambre agant we sur ladite rue d'Enfer:
Item une petitte paire de cheneti de efr, pris :
XII sols tournois.
Item deux chaires B dossier, six sieges ploiant, couvertz de
ears housses de taby vert, garnis de Iranges et mollet de soye,
XVIII livres.
pris6 le tout ensemble :
Item un bois de lict de sangle, garny de sa paillasse, un
matellas de fustaine, remply de bourre, ung traversin de coustil
remply de plumes, deux couvertures de layne blanche, trois
rideaux, une bonne grace, et le dossier de serge vert brune,
XIIII livres.
prisS le tout ensemble:
Item ung autre lict de sangle, garny d'un matellas de fustaine
t toille remply de bourre, ung traversin de coustil remply de
plmes, une converture de layne blanche, pris6 le tout ensemble
VIH livres.
ila somme de huit livres, cy :
Item une petitte table de bois de haistre, assize sur soi
chassis, deux chaires couvertes de paille, prisd ensemble:
XXXII sols tournois.
Item une couche bastarde (36) k haults pilliers, garnie de sa
paillasse, un matellas de fustaine remply de bourre lanisse, un
traversin de coustil remply de plumes, deux couvertures de
layae blanche, trois rideaux, deux bonnes graces, et le dossier
de damas vert, garnis avec les quatre pommes d'une petitte
L livres.
range d'argent, pris6 le tout ensemble :
Item tne tanturre de tapisserye de Bergame, contenant seize
XXX1 livres.
aulnes ou environ, prisee :
CB faiet, tous lesdits meubles ainsy inventories sont demeurez
e la possession dud. Bouchart, et l'assignation contmu6e I
dmain huit heures du matin, et ont signa
S
DBDasENXVItREB

M. BOUCHART.

Frangois as Vne.
PAULYan.
CHAnLW.
Da SAWmcr JxAM.
Da vendredy vingt huict et dernier jour dud. mois de febvrier,
da matin, a est6 par lesd. notaires continu6 &la confection dud.
inventaire.

Das sae premire chambre ot est dde6dde ladie dome :
Premibrement une petitte paire de chenetz a pomnes de
euivre, une paire de tenaille, pelle, une grille de for, prise enhkiet livres tournois.
semble, avec ung souifflet:
Item quatre chaises A dossier, six sieges ploians de bois de
Soier couvertz de toile jaulne, quatre fauteuiiz couverts de
XL livres.
sesme toile, prise le tout ensemble:
(36) Couche bdtarde. Lit d'usage quotidlen et de dimensleoD plus
modestesque le at de parement, meuble d'apparat oe I'on se mettalk
aloe que dana. les occasions solenells.
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Item deux petites tables, lune de bois noler, et l'autre de
bois de haistre, prisae pris6e (ice) ensemble:
IIII livre
Item un lict de sangle de trois piedz, gamy de sa paillasse, ng
matellas de fustaine, remply de bourre lanisse, ung traversin
de coustil rempli de plumes, quatre oreillers moiens et petis
remplis dedans de plumes, pris -le tout ensemble : XL livres
Item un tapis de Turquie, servant de marchepied, contenant
quatre aulnes sur deux aulnes un tiers de large, pris6 : C livres
Item une tanture de tapisserie de haultdenarde, repre6entant
plusieurs bestiaux, contenant huit pieces, faisant vingt ciq
aulnes de tour ou environ, prisee a la somme do sept cens livres
tournois, cy:
VIIC livres
Item deux rideaux d'alcove, une pante de serge de Londre,
coulleur de feu, garni d'un mollet de soye. Les rideaux, de deux
16zes (37) chacun sur trois aulnes de haut, avec une verge do
fer, pried le tout ensemble :
XXXVI livres.
Item huit feuilles de paravent de bois de chesne, couverts
de serge de Mouy (38), rouge cramoisie chamarr6 d'un gallea
de serge, pris6es ensemble :
LIII livres.
Item un petit escran, garni de son pied, couvert de taby incarnat, pried :
XLVIII sols tournois.
Item ung tableau peint, sur toille oh est repr6sent, ung Christ,
pris6:
XL sols tournoia
Dwas une troisime chambre (ambrisde, ay•at vue sur le
rue dEnfer:
Item une petitte paire de chenetz de fer, garnie dune pelle,
pris6:
XII sols
Item une petitte table de bois de chesne, quatre placeta converts de trippe de layne (39), prises ensemble :
VI livres
Item trois liets de sangle, do trois pieds, et deux chaun garnis de paillasse, matellas, traversin, deux couvertures chauas
blanche, bleue et verte de layne, pried te tout ensemble:
IIIxx livres.
Item une couche bastarde A haults pilliers, de bois de haistr,
fermant i visse, garnie de son fond, paillasse, ot matellas de
fustaine, remply de bourre, ung traversin de coustil remply de
bourre, ung traversin de coustil remply de plumes, deux convertures de layne, lune rouge et rautre verte, trois tours de
lictz, un housse en forme de lit d'ange (40), de serge de Mony
bleue, garny d'un mollet de soye et layne, prise le tout ensemble:
LXX livre,
Item un autre petit bois de lict de sangle, garny de sa paillasse; ung viel matellas, ung traversin de coustil remply de
plumes, une couverture de layne bleue, prisd le tout ensemble:
X livres.
Item une tenture de tapisserie de Rouen, contenant cinq piaes
(3M) Lse. Laize, largeur d'toffee entre deux liesres.
(38) Mouy (Olse). Jadis c6lbre centre de vente de sergeL
(39) Trtppe de laie. Jadie, surtout pour habiller les meubles, sorts
de velours ou de pane doni le poll et de laine et le food deohanvre
(moquette).
(40) LUt deage. Lt eans quenouliles, ni pliers, aux rideAu retroIlb
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uisant environ quinme aulnes de tour sur deux aulnes et demy
dejhaulLt pris6e :
XXI live.
Dns rteuurye :
Item deux chevaux de earosse, sous poil bay brun, garnis de

jes brides et harnais, prises ensemble la somme de einq cens

livres, cy:
VC livres.
Item une petitte couchette garnie d'un matellas, un traversin
do toille remplie de plumes, une couverture de layne verte,
deles quelles pris6s ensemble:
III livree.
Dauu s court:
Item un carrosse assis sur ses roues, gary de ses coussins et

fljau de serge & deux envers rouge, pris :

Itel lves.

Datrue seconde chambre aant veue sur lad. court :
Item une petitte couche 'astarde, a haults pilliers, garnye
a son fond, paillasse, un matellas de fustaine remfly de bourre,
w• traversin de coustil remply de plumes, une couverture de
Biw
bleue, un tour de lict, un housse de serge bleue, pris6 Ie

tt ensemble :

. "

xx

livrea.

Stem.
une petitte table de bois de chesne, et daiu ciaises di

Siiouvertes de paille, prises ensemble : XXII sols touriois.

Ladite prisde desdits meubles ainsy faite par led Lasuvir
,# a appell6 avee luy Alexandre Annoy marchand maitre it.*
$ptiera Paris, y demeurant rue de la Harpe, iaroisse St S6ve

ri qui a signd : Anno.
A

suit
ge

linge :

Premibrement treize douzaines de serviettes de toUle ewr6e,

prises la douzaine six livres, r6unies ensemble L3XVID livres.
item dix nappes de mesme toile ouvr6e, coateoan deux aulnes
etdemye chacune ou environ, prisees ensemble:
XXX lvres,
Item trente six draps de plusieurs toilles Bt grandeurs, di
ar
livres chacun, prisds ensemble:
C livres
Ilet ciAq autres draps, servant aut domestiques, prise i
fmd cinq petittes cassettes de diverses grandeurs et faions,
tiaes ensemble:
II livres
*Utict La eisaisele d'argent:
item huat grand platz, six assiettes ereuzes, deux porteasittes, trante deux petittes assiettes, trois esguiWire
.eat
1'u
averle, deux grands bassins a laver les mains, deu, soun
iappes, .douze enuillres, douse fourchettes, deux escuel=es k

reies I'une couverte, quatre grands flambeaux, deux moiens

tanbeaux, ue assiette a mouchettes (41), un vinairier, ung
nier, et une sailibre, Ie tout d'argent, poinson de Paris, poisani
asemble cent soixante dix sept mares deux onces, Prise
mare
*sa juste valleur a la somme de quatre mil sept cens quatre

dg*t einq livres quinz sols :

IIIIm VIIC IIIIx V livres XV sols.
CG fait, lesdits meubles et vaisselle d'atgent ainsy inventories

,W) ouckettue.
s ahandellee.

Instrument

& deux branches pour rectiufe l m8ihc

-290sont demeurdz scavoir lead. meubles en la possession dud. Bouchart, et la vaisselle d'argent en la possession de Honnord Fabrys
de St Jullien maltre d'hostel de lad. feu dame, comme estant
lad. vaysselle d'argent par lui representle, et ont sign6
Dasanwvhtas.'
M. BoucHam.

Frangois DU VIs.

Fabris D ST JULLvn.
PAULYAn.
DI) SAmCr JzAN.
CHALoZ.
Dud. Jour de relev~e .a estd, par lesdits notaires, procde a la
confection dud. inventaire et inventori6 les papiers qui ensuivent:

- Item le testament et ordonnance de dernisre volont6 de lad.
dame deffuncte, receu par de St Jean et Chalon notaires soublsign6s le vingt-neuf may mil six cens cinquante cinq, contenant
plusieurs legs et dispositions par ladicte dame faictz, pour
lesquels ex6outer elle auroit nomm6 et d6pute Messieurs baron
de Vins, Mre de Ponteurs, seigneur de Sillens (42) et M. de B6gue (43) eecldsiastique, qu'elle auroit supply6 de luy vouloir
faire l'honneur d'en prendre la peyne, ainsi que le contient plus
au long led. testament Inventory : huit.
Item ung codicille faict par lad. deffuncte dame, receu par
lesd. de Sainct Jean et Chalon nottaires le quatrieme febvrier
mil six cens cinquante neuf, contenant plusieurs legs par elle
faicts & ses domestiques, et avoir r6voqu6 le codicille par elle
faict le XXX may mil six cons cinquante cinq par devant les d.
notaires, ainsi qu'il est plus au long port6 par led. codicille.

Inventory6 : nsef.

Item ung autre codicille faict par lad. dame, et receu encorre
par leadits de St Jean et Chalon notaires le vingt fWvrier mil
six ceens cinquante neuf, contenant que, pour bonnes et justes
considdrations, elle a nonm6 derechef Measire Francois de Vins,
son filz aisn, pour recueilir et prendre la moieti6 des biens
de lad. dame desquels, par son contract de mariage, elle a dispose en favour de run de ses enffans masle a son choix et ordona6 que, sur I'aultre moicti6 de ses biens, led. Sr Frangois de
Vins prenne la somme de trente mil livres, et en cela elle
'auroit faict, institu6 et nomm6 de sa propre bouche son hdritie' et pour lad. moiti6 de biens dont la disposition luy est
demeur4e libre par led. contract de mariage, aprs avoir distraict lead. trente mil livres, elle la donne et laisse & tous see
enffans puisnez pour estre partag6e esgallement entre eulx, et
les auroit faiot, institu6 et nomm6 de sa propre bouche ses
h6ritiers, k la charge et condition que, dans les biens qui doibvent demeurer comme dessus ausd. puisnez, sera comprise la
(42) StSns. Sillans-la-Cascade (Var), arr. Draguignan, ant. Tavernee.
(48) Bgue. Pr6tre de la Congr6gation du Tree Saint Saerement,
fondde par Mgr Cristophe d'Authier de Disgau, 6vque de Bethlemn
(l609-id7).
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terre de Castelnau et sea appartenances, laquelle elle auroit
ordonne estre vendue ineessamment par
i'advis et conseil dead.
sieurs baron de Vins, de Ponteurs et de B6gue, pour estre, lee
deniers en provenant, emploiez en rents ou acquisition d'heritage au proffict et utillit4 desditz puisnes, et moiennant ce icelle
dame auroit declard qu'elle r6duisoit les institutions d'h6ritiers
portez par led. testament, en la forme et aux termes portes an
present codicille, ainsy-qu'il eat plus au long spciffyL. Inven.

torye : diz.

Item une copie du bail faict par Messire Jean de Veyrac Seigneur et baron de Polian, comme procureur de lad. deffuncte
dame, au Sr Jean Mestre, bourgeois habitant du lieu de Cazouls
des terres laboratives de Castelnau et de P6zenas appartenant &
lad. dame, pour cinq annees, aux charges clauses et conditions
portdes aud. bail faict, moiennant onze cens vingt cinq livres
pour chacune ann6e, ainsy que le contient lad. copie de bail signde en fin FerriBres datt6e lad. coppye, an commencement, I'an
mil six cens cinquante quatre le quinziesme jour de juin. Inventori6 an has de la signature dud. Ferribres: unze.
Item une autre coppie de bail dattbe au commencement 'an
mil six cens cinquante huict le premier jour d'aoust, signee en
-fin dud. Ferrieres, contenant led. Mre Jean de Veyrac, comme
procureur de lad. deffuncte dame, avoir arrant6 et baille auxd.
Srs Frangois Sera et Jean Gras, habitans du lieu dud. Castelnau,
tous et chacuns les droictz seigneuriaux deppendans dud. Castelnau pour cinq annees k commencer dud. jour premier aoust,
moiennant la somme de dix sept cons livres, chacune icelle paiable la moicti4 k la teste de Noel, et I'autre moicty46 la feste de
Pasques, aux r6serves, charges, clauses et conditions port6es en
lad. coppye de bail. Inventoryd au bas de la signature dud. Ferrieres : douse.
Item une liasse de plusieurs Memoires de partages de marchandise fournie I lad. defuncte dame par divers particuliers,
cotides et paraphdes par premiere et dernibre au nombre de
vingt deux, et inventorid sur la dernibre pour tous : treize.
Item une liasse intitulde Tiltres des substitution pour Mos.
le marquis de Vint contre Mona. le due de Lesdigui~frs. Inventori6 sur lad. intitulation: quatore.

Item une coppie collationnee d'une transaction pass6e entre
dame Anne de la Magdelaine de Ragny, espouze et procuratrice
de Mre Francois de Bonne de Crequy d'Agoult de Montauban,
due de Lesdiguieres, pair de France d'une part, et lad. defuncte
dame Marquise de Vins au nom et comme mere et tutrice de
Francois, Jean-Frangois, Anthoine et Joseph Laurent de Vine
enffans mineurs d'elle et dud. defunct pour raison de plusieurs
demandes et prdtentions ainsy qu'ilest port par lad. coppie on
datte du septibm6 jour d'aoust mil six cens cinquante quatre
passe par devant Moufle et Rillart, ensuitte de laquello coppie
sont plusieurs actes dont le dernier signo Ferrer et dud Rillart,
dattds au commencement, du quatrieme octobre mil six oens
cinquante aept.Inventorid an has des signatures dead. Ferrer
et Rillart: quiaze.
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Entuict la aisselle d'erget et jettons d'argest qui eat emw
e Catherine Forte, damoiteUe eaiwate
reapcstes par damoiset

i.deawe deffuwcte et qui eatait en sa possessiom:
Premierement un basein, un cocquemard (4.), une petitte esguiaire couverte, un petit bassin & oracber, .ne tasse, une

Ae

ceuiller converte servant & mallade, une bluette coverte ser-

vant & aettre pouldres, une fourchette, une ceuiller, ng estuy
i peigne, un benoistier (45) dor6, une petite clochette, le toe$
d'argent, poinson de Paris, poisant ensemble quinze marcs quatze onoes, pridle mare & aa juste valeur viagt ,sept ivnee, revenant ensemble aud. pris & la somme de quatre cens dix baia

Aivres dix

IIEC XVIII ivres X aso
sols tournois, cy :
Item tne bourse d'argent, velours vert, dans laquelle s'est

trouvd quatre vingt treize jectons d'argent, et n .teston (A6) 4d
Lorraine, esvallies & douze sols pieke revenant ensemble :
wy XVI pia.
L liXvre
Item uae monstre de table soenantoe arnie 4d eon eatuy de
XV ivrea
uir, prAise :
Item un diagnnt enchaana d'or estim6 A la sommne de quine
C ivrwes.
ceps livresl:
Item tine emeraulde, entourde de seize petits diamans, .echasses en or, .estimes la somme de mil livres, cy : mille livre
'Et dP conoentement dudict sieur procureur du Roy, enaemble
dud. Sr de Polian, tout ce qui est contenu an pr6eset .nyentaiW
est deoneurT entre les mains et possession dud. sieur Frantois
de Vins et de Louis du Your Sr de St Silvestre quo du conteup
ae sus. inventaire so sent vollontairement chargez et promis
reprdesnter uand et a qn'il appartiendra au moien de quo
demeqrer led. iouchart descharg de ce dont il s'estait charge

par led. inventaire, - rassignation continu6e k deqain* deux
-heures de relleve, et ont sign6
PAULYAN

DsHENvasIBmX.

Francois Da Vms.

Silvestre mi Fau.
Df SATICT JeAM.

CHALO

Ssamedy, premier jour de mars aud. an mi six cent .inneuf, de rellev4, sur le requisitoire dead. Srs precureur
a
du oy baron de Polian Franois de ins, ,Jean de ins, et de
Anthoine Fran ais de ins, aussy enffans desd. feuz seigneur et
dame de Vine, proceddans sous t'ettoritl

de Mre Jean de la

Roche Lambert hbevalier seigneur de Grimaucourt coneeiller it
Mee d'hostel du Boy, et demeurant & Paris rue de Beaubourg

pareisa Saint Nicollas des Champs, leur curater, par eulx
maomam At esleu, pour ce prisent, et encore led. Sr de la Roche

Lambrt ooumme subrog

tuteur de Joseph Laurent de Vins,

anasy fitz mineur desd. fees seigneur et dame de Vias, a eotA

par tSdits notaitrs continu6

t confeotion *d.

anventaire.

4&) Coaumear. S•rte 4d boulroire & ase.
(45) BenWaier. BRe&mter.
oavm6e d'a'rt la tAte figurmat
W
(0) Testa. Uowe aliq

Pik&.

r aIs

-
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Apres qu led. Sr de Ortmauoourt a dclard qu'en lad. quallit6 se
curateur et de subrog6-tuteur, il a approuvw 4e approuve led.
piremt inventaime e-out tons sign6
PAULYr .
OzEt LA IRoci LAmnir.
D-osEsanvrESo Francois DE V&S.
Jean sTVirs.
Frangois-Anthoine Dt VUNs.
SSACT RJEAN.
CHALOK.

Item I'ivemntaire faict &la requette de lad. feu dame Malai e
-de Vins, Jres veufve dud. fea seigneur Mre Melchior 'de
istitue Vpar led. fe seigneur son mary, tutrice de Pran"obs Ge

'imn Dagoust, Jean, •angois Anthoine, et Joseph Laurent dde

Vias Dgoust, leurs eafans mineurs, par son testament du
XII novembre mil six cens cinquante, en la pr6sence dtd. Ire
Jean de ja Roohe Lambert, au nom et comme subrogd tuteur desd.
mAineur des biens meubles dellaisses aprs ]e dceds du&. -ea
seigneur de Vins; led. inventaire reeeu par Levesque et Ie Boe-thernotaires aud. Chqtelet de Paris en datte du dix hWiltme
may amitle six cons cinquaate quatre. Inventorid : eis.

Itm an easript du XEl novembre mil six cens cinquante nbot,

-outenant es soubs signez Roenerade Darbaud, vedfve de Lails
Delphin Baurin, escuier de Brignolles, et Jean Delphin Saurin
==,m til,
oeir recogneu avoir recen de Mons. Guillerme la somme
de trbt mes livres pour lee causes y contenues, et de laquelle
4ite immne :ils aureient promis tenir ompte et stipunl que led.
escript e la quittance baillas par lad. fee dame ne vaut droit
que poor one. nventori : dix sept.
Item a• eompte fsict par lad. deffunte dame evec Jehan de
Colomia sn rantier de Vins
re de Saint Eeste '(47), par I'arrest
tuqael apert led. de Celonia demeurer d6biteur eavers lad. dame
de denu mil soixaaie neaf livTes quateore solse qu'icely de olonia aoit promis paiero ad. terses portee par led. arret6 en
datte du aeuf septembre al air co n cimquante six, signu en fin
J. de Catonia. Jiventori4 au bas de lad. signature : diu Auict.
Iem um promesse signde Grimaud du XVII novembre mil
six cense inquqa
six contenant led. soubzsign avoir confessC'
debvoir A lad. deffuncte deame la somme de cent soixante cinq
livres pour lea causes et a paier au terme contenus en lad. promesse. inventori ; dim sef.,

tem urn autre promesse signe Poictevin, dame de la

a,

en datte du XVII septembre mil six cens inquaante hbit, pr
itqupellu apedt lad. dame avoir pronis payer
lad dame de
Vins la swmse de mil livres teurnois poor l•s causes et payer
ports par lad. promeusse. irventorid : vioD t.
Ite

me autre promesse, du XV may mil six cens quarante

quatre, do la Mumme de Imit
lens liwvr promise payer, aud. feu
eigaer marquis de Vim par le chevalier do Cadrousse <48),
avec laquelle promesse est une missive, escripte par led. sier
4d Cadroome a•u
fea seigneur de Vin$ da XV avril saL an
(6M B
Sait

•ave. Basses-Alpes arr. et coat de Digae.

110 Cederousne. Vauetuse, arr. d'Avignoa, eant dOrange.
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mil six cens quarante quatre. Inventori sur lad. promesse et
missive, lun comme 'autre : vingt tn.
Item un r6cepisse sign6 Chaudeu, du XXIII febvrier mil six
cens cinquante sept, par lequel appert le soubs signa, aiant
ordre de Monsieur le marquis de St Yvers, avoir receu de lad.
dame deffunte dix huit louis d'or & XI livres chacun revenans h
cent quatre vingt dix huit livres. Inventori : vingt deu.
Item une promesse signee Mauroin, du XV juin mil six cent
cinquante huit, de la somme de cent cinquanta livres; lad. pro.
messe estant au bas d'une procuration passee par Mr Gaspard
Mauroin notaire au lieu du Val, portant pouvoir & Honor6 Mauroin son fllt d'emprunter de lad. deffuncte dame trois cens livres,
et y attachde ume missive adressante a lad. dame par led. Mauroin
notaire. Inventorid au bas de lad. promesse et missive, 'un
comme I'autre: vingt trois.
Item ne liasse de plusieurs memoires et quittances, paraphds
par led. Chalon, par premiere et derniere, au nombre de treize
et inventorie sur la dernibre pour tout : vingt quatre.
Item une coppie sign6e Moiler & Voulx du contrat de constitution de LX livres pour capital de la somme de mille deux cons
livres, faict par Mre Pierre de Vallaurins, seigneur de Voulx, &
dame Magdeleine de Fourbin dame de Vins, femme de Mre Frangoia de Vins, seigneur baron de Forcalqueiret, en date du dixibme!
septembre mil six cons vingt cinq, receu par Gaffarel notaire.
Inventorid au bas de la signature dd. Moller : vingt cinq.
Item une promesse, en datte du cinq juin mil six cens cinquante six, signe Sillans, contenant le soubsigdn avoir receu
de lad. dame deffuncte cinquante escuz qu'il avoit promis rendre
au terme porte par lad. promesse. Inventorid: vingt six.
Ge fait, apres led. inventaire desd. promesses et papiers sent
demeures en la possession desd. sieurs Francois de Vins et de
St Silvestre, du consentement desd. sus-devant nommez, et I'assignation continude a lundy sept beures du matin, et ont signe
Dzaeaesm
naRs. Da LA RiOn LAMBERT.
FranQois Dz VNs.
PAULYAM.
Jean. m VIms.
Ds SA

er JZAN.

ST SILVneTR DU FOUn
CaLOx.

Du lundy, troisibme jow du mois de mars min six cent ciaquate neuf du matin, a est par led. notaires continud & la confectio dud. luventaire.
Item deux lettres missives, escriptes a lad. deffuncte dame, par
dame Ysabeau de Paulian, faisant mention qu'il est deub & lad.
dame deffuncte trois louis d'or, I'une datt6e du XXrI juin mil
six cens cinquante huit, et l'autre du quinze juillet audit an,
avec lesquelles lettres eat un petit Memoire escrit de la main
de la diete dame deffuncte. Inventoryd sur chacune deed. lettres
et m4moire, Iun comme l'autre : vingt sept.
Item une petite liasse tant de quittances que autres, au nombre de neuf- pices paraph6es par led. Chalon, par premibre et
derniere, et inventorid sur la dernibre pour tout: vint huict.
Item une liasse contenant buit pieces concernantes la donation
faicte a lad. deffuncte dame de la somme de trante mil livres
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par defunct Mr de Castelnau du deux avril mil six cens vingt,
sept, passeo par devant Fabry notaire k P4zenas, et encore concernantes la succession de deffunct Mr de Castelnau decedd6 en
mil six cent trente six, entre lesdittes pi6ces est une sentence de
Messieurs des Requetes du Pallais du XIX* ddcembre mil six
cens trente sept, au proffict de lad. deffuncte dame. Lead. pieces
paraphdes, par premiere et dernibre, dud. Chalon et inventory6
sur la dernibre pour tout: vingt neuf.
Item un sacq eticquett6 Malte, pieces pour dffendre contre
les pr~tentions de Mesieurs de Matte pour la dispoible et suecession de Mre Thossainct de Vins chevaier. Inventorid sur
lad. etiquette: trante.
Item un autre sacq elicquett6. Dans ce sacq sont plusieurs
quittances des paiements faictz par le sieur de Villeneuve d'Aix
&Madame la comtesse de Carera et autres, plus autres quittances
de la maison et paiemens faictz par Madame la marquise de
......
Vins. Inventori sur lad. eticquette: tmate wag.
Item, dans 'Fundes cofres cy devant inventoryO, a esAt trouv6
cinquante neuf bandes de tapisserye pour faire ung lict, cinq
chaires et deux dossiers, et douse boucquete aussy de tapisserye
k fleurs, remply de soye. Le tout prise ensemble a la somme de
VIX livres.
six vingt livres tournois:
Item, dans un autre coffre aussy ey devant inventorie, a est6
trouv6 deux drape de toille d'lollande, de trois lzes ohacun,
et de longueur de trois aulnes et demye. Prises ensemble k la
XL lires.
somme de:
Item deux autres draps de toille de lin de mesme grandeur,
X iivrea.
prisez ensemble :
Item six autres drape de toiles de lin de pareille grandeur,
XLVIII livre.
prisez ensemble:
Item quatre autres draps de toille de Rouen de trois lWzes
chacun. et deux aulnes et demye chacu, prisez ensemble:
X livrea
Item huit douzaines et demye de boucquets de tapisserye pour
XVI livres
appliquer B des chaires, pris le tout ensemble:
* Item, en eseis d'argent, a est6 trouv6 entre les mains du maistre d'h6tel de lad. deffuncte dame la sommee d deux cons quaHe XL livres.
rante livres tournois, cy:
Ce fait apr6s l'inventori6 de ce qui a est6 aussy continue et
sp6ciffi6 par led. inventaire est demeur6 en la possession dest.
Sr Messire Frangois de Vins et de Saint Silvestre comme lee
autres choses devant inventoryees qui de tout Ie contenu ausdits
inventaires se sont vollontairement descharge et promia representez, quand et qu'il appartiendra, et ce du eonsentement dud
Mre Jean de la Roche Lambert, aud. nom de curateur et subroge
tuteur, en la presence du sieur baron de Polian et ont sign6
PAULYA.

Di LA noCon LAMBKRT.

Frangois D Vms.
Jean Dn VINS.
Frangois Antoine Da Vms.
ST SMLVSSTR DU FOUR.

DI

SAMOcT JbAN.

CUALON.
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NOS DEFUNTS
NeCROLOGE 1944
1. Milana (Pascal), pr., d6e. Plaisanoe, 6 Javs. 193 ; 48, S.
2. O'Donovan (Jasques), pr. d6o. MU-HiU, now. 1948 ;38, 19.
3. Dekkers (Corneille), pr., d40. Tangsham, en 1943; 67, 4.
4. CAsar (Ferdinand), oadj., die. a Vienne, 28 die. 1943 ; 8,. 46.
5. Pring (Franols), oadj., ddt. en Allemagne, 23 fv. 1940 ; 24, 5.
&.Beoker (Josph), coad).. de. en Allemagne, 3 aoQt 1943 29, 11
7. Vogel (Benolt), pr., de,. en Allemagne, 28 aoOt 1943 ; 34 10.
8. Mgr Dumond (Paul), dveque, dde. &Kiukiang, ev. 1944 ; 8:. 1.
9. Fromentlo (Jean), pr, dec. & Paris, le 19 mars 19a4 ; 60, 4ý.
10. Weber (Jean), pr., ddo. en Allemagne, Ie 13 janv. 1944 ; 68, 47.
11. Sarloutte (Ernest), pr, db . 4 Bhanes. 23 f6v. 1944 ; 65, 4.
It. Celolga (Alois), oadJ., d6e. & Istanbul, 21 mal 194 ; 77, 47.
13. Aldri (Antoine), coadj., d6e. en Russie, 21 nov. 1941 ; 23, 6.
14. Schleish (Alois) ooad)., deo. k Pinkafeld, 22 Juillet 193 ; 85, 61.
Scarnaflgi, 10 avrl 1944 ; 77, 52.
15. Roosello (Joseph), r., de.
16. Jongma (Willrord), pr., dec. Leeuwarden, 24 avril 1944 39, 17.
de. Montegrado, oct. 1943 ; i, 43.
ooadj
(Alexandre),
17. SanguaaWli
r 1944 ; 31, £i.
hd&
Roa I 3 arB
st. Moreini (Joseph), pr4,
19. Medil (Augutn), pr., ddo. & Madrid, 22 sept 1943 ; i, 48.
32. Angulo (Eeladlo), pr, d6a. & Madrid, le 6 wv. 1943; 77 0.
iL. Hernando (Cyprien), coadj., de. Sville, 10 nov. 194 •; 1, 49.
2t. Sedano (Aniano), pr., d6c. & Madrid, le 13 dbc. 1943 ; 69 54.
28. Ausmendl (Mariano), pr, de. k Jaro, en 1942 ; 51 3..
94. Ortega (Luaio), pr, d6e. A Jaro, en 19 :; 61, 45.
25. Miguel (Magn), pr., d~o. & Madrid, le 14 f6vrier 1944; 8, 65.
26, Escribano (Nicomedes), pr, dMo. Sucre, 3 mars 1944 ; , 41.
17. Tamayo (Vttorino), pr. deo. k San Luis,. 17 mars 194 ;54 37.
t8. Pascual (J0rome), pr., d&e.

a

Las Blehoya,

14 mal 1944 ; 4, 48.

9. CrosetttJoseph), eoa4) de. a Savoae I 3 jun 1944 ; 73, 40.
a. Couralet <Joseph), pr., deo. k Renung, Is 10 juillet 94b ; 2, 9.
34. Weiss (Antoine), pr., d'c. a Cracovie, le 7 uillet 1944 ; 69. 51.
32B Geoffroy (Andre), pr, dic. A Beyrouth. le 30 mal 1944 ; 65, 4.
33. Mladenoff (Florent), coadj, d46. &Istanbul, Is i4 jln 1944 ; 71, 4.
84. Briffon (Jean-Baptiste), pr, d6o. & Paris, le 14 sept 1944 ; 85, 55.
35. Aselme ean-Alexte), pr., d4e. A Bordeaux, e 9 sept. 1k ; t, 56.
36 SabattiU (Virgile), pr., d. & Plaisanoe, le 13 mat 19i : 38. St.
37. NoguBs (Francols), coadj d0c. & Ankaiahbo, Ie 29 dde. 1943; 34, 15.
38. Va (Joanny), pr., dde.1 Musinens, te it nov. 1944 ; 67, 48.
39. Gimaalao Joeeph). pr., dec. & Buence-Ayrfes, e 29 juin 1944 ; 82, 4.
4. Raspet (Jaeques), ooadj., de. & Rome, le 8 ot.£194 ; 42, 15.
4£. O'alley (MarUa), pr., de. i Saint-Louis, le 29 sept. 1943 ; 64, 36.
4. Van RavesteUa (G0rard), pr., dec. en Mer de Java, 16. 194 ; 44 23.
A4.
M.u (_6r.mle), pr., L4. & Wadi-Chebrour, 28 de. 1944 ; 7, 52
t Pry (Luoien),pr., dio. & Istanbul, Ie 11 do. 1844 ; 77, 56.
45. hylek (Franools), pr., ddo. &Abranches, le 20 ao0t 1942 ; 69, 50.
(Vitor), pr., 4eo. & Sao-Feliclano, 10 Juin 194 ; 40, S.
4 Dewes
o.
SKoslowkdi (Vitaor), gr., dde. aux Etate-Unis e 1943 ; 46. 28.
72, 5•
SWegdsyn (Alexandre), coad., die. k Curityba, 15 Juias 14;

NECROLOGE 1945
1. Souam-Serba (Hyacinthe), pr., db; Lisbonne, 3 janv. 1945 90, 69.
Roga
o, Ie 4 fiwrier 1945 ; 85, 63.
2. Roux (HonorS), pr., ded
le 9 sept 1939; 46, 29.
X. Wagner Jean), pr, dc. & Bydgo
4. Ssadko (Stanslas), pr., d6o.
Dashau, 2 fi. 1943 ; 48, 31.
6 Broda (Charles), pr., die & Mauthausen, de. 1942; 34, 18.
6. Clszowal (Stanislas), pr, d6odd0 en Pologne.
7. Jaebimesak (Michel), pr., dde. k Dacha, 30 Janv. 1941 ; 32, 13.
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8-. alls (Stanilas), pra re, ded

en Pologne.

I
9. La
eo
(Joseph), pr, dfm. & Gross-Rose, mare 19, ; 62. 46.
10. GLntroweki (drme), pr. d6E
Bk
ydga.os, 9 sep. 197 ; 61, 41.
ii. GCamIna (PIean), pr, dj~. &
Pameln, 3ct.
194 ; 64. 48.
2. Romae, (Benelt), pr, de
Sa
lea 9
pt. 194:
5. 88.
13. Urea (BenAt) pr., de. &Orotava, roe,
Ias ilAv.
1945; .;
8 .6

14. EmiaKh F

bfet, pr, de. &Lerida, ja,. 194: 60, 3L
SS. Sfpajim (Jean), pr, dAdE Em
&mltsmorg,
juin 1943;
a8,
G&
16. Braeah a'(Hmbeat) pr., dd. & Strela, 20 julm. 1944;
17. Glananti (CAdophe), pr. da. & Calanna, 17 dea 1944; 047f,
47, p0.
8.
19.
20.
21.

Japaroo (Louis),
Goosaa (Pierre),
Vandaele (Daniel),
Genouvlle (Louis)

r., dde. I Naploe, le1 1MY. 1945~ 79 50.
oadj. dec. & Paris, 3 avrl 14 6; 4W
pr, at
Paris, le 5 avril 1945
, 49.
pr- dd& A,Fort-Dauph
14 avr• A9
; ,0, 48.
22. aPanettes (Juen5, pr., de.& LEgnd
an,
29l
amril
1945;64,
4.
9. Ourlias (Hnri), pr, ,d4
Satanlags,
9 oat. 1941; 68,50.
24. Geniamn (Blto), pr, dd. &Saiago, 13 uln 1942 79, ;
25. Troe
so (Thdophie), pr, ddo.& Santilag, 29 mspL 194;
686 36.
26. Simsa (Ienrl), 0c j3., dde.
Santi•go, 20 bea 1943 : 74, 4&
27. Coka (Casittr), ple oe. & Dataui,
en Jtllet
; I3, M
8. Gompala (Poriber), pr, d4. & Dacta u f' d6e. 1942
t1
; 35,
29. Mu•leski f L o ule), oa.., d4e. & Grow-Roeeon mars
194
; 4, 41.

30. Witows

ea

(Leon), pr.. dda. & Ooss-Bosen~

mars 19 6,
2.
31. StepnAi (Joseph), coapd.,0de.
Varsovie,
f
32. Bogca (Aralba m), eoadj., ddc. & Vamtiae, .nfv.i 194; 5f, 46.
194
av.
a41.
33. Drygas (Jea ), oeadJ, dde. & Varsovie, ea mare 1944 ; ;
6
.
34. I•~ hon (Joseph), pr. dO,. & Vareovl,. en mars 194
; 37, 9.
36. StIme
(osepmb), pr. dde. en Comble, 9 at
1941
G L8
u
6e. b•__
o
sne, pr., dd. & Tuar, le 6 avrl 1945 6, 4. .
37. laoe(Ange), cade, deoa
& Madrid. Is 8 Mars 195 ; 90, 618
38. Panoieg(
pr.,
n), d6o. Andijar,
&
is 28 mar
1945 ; 68, 3
39. Telade (Joseph), r., dde
ManJile, Mv. ou mars194•; 68 37.
. Perandez (Jesep),pr,
de6. & Manille,
. on mars 1945 ; 5,a3
41. AguLrreche tJoasel), pr, dd.
Manllle, 1v. oa mars
194 ; 50, 38
42. Eb e (Louis),
•
pr., dde. & Manille.
. ou mars 1945 ; 63,
.
43. Gomes (Crspin), pr., dm. a Manflle, v. ou mae 1945
;
•9,
83.
44 Gonzale (Priscien), pr, ddo. & Manlle, f
ou mare 1945 ; 59, 4.
4- Gonzales HEe), pr, 4ec. & Manile, flv. ou mars
1946 ; 33,4.
46. Pa• lla (JfrOme) pr, d6c. & Mantile.. , v. on mar, 1945
;
21
2.
47. Bute
e(Jues),
pr., dao.& Manilte, 6iv on man 1945;4
, 38
46. Soto (Adoiphe), pr., de. & Manile, ev. o mars 1946 ; 61,
4.
L
49. G'rcam•.(Alexandre), coad., dde. Malle,
fB
mars 1945; 56, 3D
. Idnrlran (Greigotre), oadi.. diL. a Manlle, iv. oou mars
1945 74, 4M
5. Mare.. Anolin),
adj., d6m. AManlle, Ev. ou mars 45 ;I , 4:
62. Martines
(Eapham
), c
aj, dde. & Manilo
, uev. o mars 1945
4.60:
M3 S a ntidhm (VAL), ooa,
d&e. i Manle.faev. ou mars 194t ; 44
6. Tlbergflen (Gllaue),
pr., dd. i Tientsln, W sept. 1944
; 6, 4
8
66. Fabo (Henri). pr., die. a Beroka onljua 1945 569. 5.

6. La•ou (Jean-Baptiste),
oadp., d•e. 4ILBeyrutb, 2u
3 MaI 195; 1, 58
7. Sbhe treymond),
(
pr, dde. &
4os-Angelea 30 aot 1"41 ; 63. M1
58. Bleekle (Joseph), pr., oe.

I Chicagoe,
oct to42 ;9 63, 48.
59. Lane (Deni), pr., ddo.
Saint-Louis, Is 9 nov. 194;
2
0 43;
G6. Sabullt (Gulilauml), pr., d&o. & New-Orleans, I1dv.
14d
:
4T.
61. Nichola (Jean), pr, de. & Chicago, le 27 dce 1942; 75* 61,
is;
62. Gregory (Martin), pr., di.
iMilwaukee, 7 juls 1943 ;
5W7E
63. Murtau
(Henri), pr., da. A La Salle, 18 juillet 1943 ; 68, 4t.
64. Yang (Plerre), pr., dde. en Chine- 1 16 octobre 1948 ;46,45.
65. Flnney (Thomas), pr, de&. Sait-Louls, 19 nor. 1948; 71, 61.
66. Img.und- (Andre), pr., d 6 e. New-Orleans, 61fv. 144 ; 63, 44.
67. rlummtUer (Patrice), pr., d~e.
Saint-Louis, 13 1dv. 1944 ; 42, 201
68. Rooteo (Guillaum ) pr. d<c. & Saint-Louis, 17 mal 194;
#A69. Pont (GuilUaume), pr:, de. a&Saint-LouIl, is 29 aov. 194C ; 6,
7, 48,
0. King: (Jean), pr., 46&e.
Cthk
ef ddo. 1944 ; 46, 2:.

-29871. Lewis (Jacques), pr, doa. k Pampa, Is 18 mar 194 ; 54, 34.
72. Connor (Charles), pr, ddo. & El-Pso, 21 avrl 1946 ; 67, 45.
78. Nastran (Louis), gr., d6o. a LjublIana, 27 f6i. 1945 ; 7S. 56.
74. Depta (Etlenne), pr, de. & Dallas, le 29 avril 1945 ; 69, 50.
75. Chastres (Jean-Bapt), pr., deo. Constantine, 24 juin 1944 ; 41, S.
76. Niederhofer (Othon), pr., do. & Vienne, it mars 1946 ; 63, 3.
77. Koa (Rudolphe), pr, dic. a Vienne, le 12 mars 1946 ; 53, 3.
78, Van Tiggel (Joseph), coadj, dec. & Tientsin, 29 mars 1944 ; 69, t2.
79. Abeloos (Alois), preree, d4. & Nanchang, 27 avril 1944 ; 61, 23.
80. Pal (Joseph), pr., die. & Tchengtoou, 21 juillet 1944-; 64, 33.
81. Pan (Vincent), pr., die. & Pa , le 20 jula 1944 ; 42, 22.
P4din, Ie A oet. 1944 ; 41, 2.
82. Ly (Paul), pr., d&e.
83. Wang (Paul), lero, deo. & Kashing, Ie 16 aodt 1944.
84. Flor (oseph), pr., ddo. a I'quateur, en 1944 ; 71, 1i
85. Kulpa (Alphonse), pr., de&. Solonetul-Nou, luln 1945 ; 38,18.
86. De aokere (Thople), pr. dd. & Veghel, 4 Jullet 1945 ; 63, 4
Pkin, 13 flv. 1945; 77, 56.
87. Vanhersecke (G ave), pr., d6o.
88. Zdear (Aniolne), pr., deo. & Jastrebarsko en 195 ; 74, 54.
89. Bastle (Etlenne), pr., deo. & Jastrebarsko ea 1946 ; 31, il
90. Dilles (Dents), pr., d&. b Marseille, 29 Juil. 1945 ; 78, 59.
91. Zaja. (Joseph), pr, dMt. 4 Lwow, en 1941; '7, 17.
92. Kwiatkovwk (Jean), coadj., die & Wlino, en 1941 ; i, 21.
S. Straelesyk (Laurent), pr., de. i racovie, en 1942 ; 64, 7.
94. Kudlek (Martin), cod)., die. & Cracovie, en 1942 76, 49.
95. Mysnski (Valentin), ooad., dee. a Craeovie, en 194 ; T, 32.
96. Sasak (Joseph), coad, de. & Cracovie, en 1942 ; 38, 16.
97. Kominek (Jean), deo. & Lwow, ea 1943 ; 66, 48.
Varsovie en 1943 ; 64, 47.
98. Michalski (Gullaume), pr., da.
99. Olsmak (Joseph), coadj, de. & Tarnow, ea 1943 ; 75, 1.
100. Fedain (Joseph), coad)., d•. & Cracove, en 1943 ; 70, 45.
101. Wegrayn (Miehel), oad)., d6. & Craeovie, en 1943 ; 76, 46.
102. Gresko (Franools), oadj., de. A Varsovie, en 194 ; 71, 55.
103. Smidoda (Franoois), pritre, die. i Cracovre, en 1944 ; 4, 42.
104 Porsyoi (Stanislas), pr, de. au Brrsil, en 1944 ; 47, 31.
105. Serysko (Ladislae), pr., die. k Wenehow, en 1944 ; 3, 1.
106. Majsterek (Antoine), coadJ., doe. & Tarnow, en 1944; 46, 8.
107. Kaminnsi (C6sar), coadj., d46. &WUno, en 1944 ; 60, 36.
108. Wolak (Mlehel), coadj, ddo. & Sandomir, en 1944 ; 4, 19.
109, Kanatek (Frangots), pr., d6e. ea Pologne, en 1945 ; 3, 12
110. Levrerl (Jean-Baptiste), pr., dde. k Cagliarl, 12 mat 194 ; 91, 70itn. Kelley (Guillaume), pr, d~. k Cbhcago, 19 mal 1945 ; 71, 45.
112. Lalon (Edouard), coad), de. i Dax, e 24 aoftt 1945 ; 74, 40.
it3. Fou (<rancois-Xavier), pr., die. i Mapong, 29 de6. 1944 ; 7I, -2
114. QiruNki (Joseph), pr., dle. &Sueeava, 8 avril 1946 ; 49. 2.
td5. Ribblre (Elo), pr., de. & Montpellier, 6 sept. 194 ; 68. 5i.
116. Pdgouri6 (Robert), pr., d6. & Paottngfou, i- mal 1945; 50,. 0.
117. Nauviole (Henri), pr., de6. & PEkin, le 11 aoft 1945 : 55, 23.
118. Asinells (Ange), pr., ded. & Kashing, 19 juill. 1945; 74, 5.
Lima, le 21 sept 1945; 61, 34.
149. Pujolar (Jean), eoad ., di.
10. Fanguln (Pierre), pr., dio. & Paris, Ie 30 sept. 194 ; 84, 63.
21f Kierman (Michel), pr, dIe. k Dublin, en 19W ; 74, 50.
122. Comerford (Edmond), pr., d6e. A Dublin, en 1941 ; 71, 51.
123. Peres (Phillmon), soad)., d1e. S6ville, 13 Juln 1941 ; 59, 37.
1i. Do la Guerra (Gonzale), pr, dic. i Ponce, JullL 1941 ; 59, 42.
1S. Tobar (Jesus), pr., d4e. & Avila, le 2 aoft 1941 ; 55, 39.
&e.Madrid, 28 aoQt 1941 ; 89, 67.
126. Pamplieg (Antoine), pr., d
127. Anguo (Pierre), pr, d&o. & Manlle, 16 sept. 1941 ; 72, 56.
(Edouard), pr., d6. & St-4bastlen, le 23 oct. 1941 ; 7. 560.
128. Tar
19. Beade (Richard), pr, de. &Orenee, le 11 fi. 1945 ; 86, 53.
130. LopacnskI (Joseph), pr., de. & Prudentopoll, 28 uin 1945 ; 41, 2A.
131. Tardiola (Pierre), pr., -de. i Klan, Ie 28 Julleb 1944 ; 33, 14.
132. Mottes (Agun),- pr., dic. en Italie, en aot 1944; 40, 19.
33. Blake (Wali.), pr., d6e. & Brooklya, le 1 Juall. 190 :; 43i22.

-

299 -

134 Lyden (Andre), pr, d6e. & Brooklyn, le 26 sept. 190; 74,
50.
15n. Burns
(MPer),
9r., d41.a Pris ton, 9 jan. 194•; 72, 51.
,.- Canly (MaheO), oadi•, d.
Niagaran, 19 'vri 1941 ; 6, 46.
18-.
s(Ptrice), pr dic. & ernanbown. a1 die. 1941 ; 8.
20.
136. iKenan (Jean), pr., do.
Brookly,
&
le
. 1942 61, 8.
139. Deegan (
reni),pr., dde. i Niagara, le 17 jan. 1942; 3
.
140. Bui (Frdnerl), pr, d6d. &Niagara, 7 aoat
194 ; 46, A4.
141. Bur (.Pirre),
•
pr., dd. a Cristobal, 7 aolt e ; 17350.
142. Groenlng (Guio , pr., dde.
Gernantown, S27 v. 1943 58, 34.
143. Eding (Jacque), pr., dde.
Brooklyn,
1943
,70,46
144. German (Carles), r., dd6. a Princeton,le 818 nov.
d6e 1943
1.
145. P
tanl
<Jacques), pr.,ddo. & Baltmore, 1ý mars 194• ; ;60,
7,
146. Connor (Franois), pr., ddo. & Brooklyn.,
4 mel 194; 54, S4.
147. Drouet (Flx), pr., d.
& Niagara, le 25 mat 1944 ; 6, 46.
148.
(moer),
'rty
pr., d6.
Brooklyn, 3 nov. 1194 6, 43.
149. Slith (rangois), pr., deh. Niagara,
le 1" mus 194• ; ',
46.
1i7.
(Gaolre) coa. , deo. 1 BuenBA
e
Aires,
•
dy.
944 46, 2
11. Arrousa
AaerI Domuinque)
pr,
r d. & Florence, l 23 sept. 194; 73, t.
152. Kozuh (Antine), oaj., dde. A Vienne, le 1 mare 1945
84, 61.
153. Leatlnger (Franolp),
oadj., ddo. & Vienn,
itmano 1945; 7,
0.
154. NebeBar (Jaroesav), p,,
d
6.&
Vinne, l 3 jul. 19045 ; 0, 40
145.tLaza (Mathias), ooad, d o .h Venne, te 18 avril 1945; 60, 3.
156. Notarlo (Emile), pr, ddo. A Manein, en mal 1944 63, 47.

157. GoLalne (Aniano), pr., de.& ManoUi
e oct. 1944; 64, 38;
M
15.
159.
140.
".
1i.
163.

Zaro (Salustian), pr., d &
d anullea,6 janv. 1945 ; 70
.
Andre
(Anselme), pr., ddo. & Maunle, 2 mar 19L4;'
Vences (Joseph), 9r, dec. h Madrid, le 25 juin 1945 ; 706,
76, 56.
Garca (Jullen), pr,
r, d.
4Ponce, le 25v. 19• ; 79, 40.
Pen (Aurelen), pr., de.
Ciudad-Bolivar,,
1945 ; 32, 1.
Larrion (Floren), pr. de. akKattha, 31 aot ept.
1945 ;36,
$21.

164. Soto (Secundino) pr, de. A Madrid~,e. i sept f. 45 ; 50, 38.
165. roust (Joseph), pr.,dde.
& Montpellier, i nov.t 1945; 8. 58.

146. Micel (Gustave). pr. dec. & Istanbul, le
noa . 194 ; 77, 57.
147. Blas (Paul), pr, dec. n Allemagne, en 1945
; 983 61.
168. Gi(erieors reodeiap), pr., ddo. en Awlemagne, en 1946 ; 81, 60.
1.9. Duel (oseph), >codi.,
de. HenrCapelle, 2L nov 194 ; 74, 56.
10. Rou.ger (Jean),
er• dde. & Montpellier, 25 nv. 945; 20, 2.
171. Faisni (Joeep), oler, ddeaodrier
Sienne, le 6
19d45; 1,. .
2. Cotantino Antolln), pr., dec. i St-Louis, S de. 1945 ; .72
53
173. Otalloran
•Uchard),
pr, dec.
Blackreck, I nov. 1940; 8, 18.
174 Ward (Jean) pr,trdde.e
Dublin, eo 18 mars 194 ; 85, 63.
175. Moran (Joseph), pr, de
Dublin, le 5 Juillet 142 ; 6k 43•
176. Manning (imothe), pr., d4e. & Cork, le28 die. 192
177. Nolaon (ibel), Pr, de. & Dublin, le 6 aolt 194; ; 57, 36.
62, 39.
178. Ballety (Jean), pr., dd6 A Dubli n . I 1" dde 1943 70, 46.
179. Rosaiter Robert,
er.,d6c.
Dublin, te 7 iev. 1944
46.
180. Cullen (Paul), pr., dec. & Corka, le 27 janvier 1940; 85,
61,
131. OUmartin (Jean, pr, dde & Dublin, Ic 4 juin 1945 ; 72 0. .
182. Walsh (Jean), pr, dOe.
Dnblin, le 22 novembre 19 ; 45 28
18. Flaherty (Antone), coadj., de. a&Germanteown, 14 nv. 1945
;76, S.
184 Leymare
Adrien), pr., de. iJ C(engtngiu, 7 janv. 1943 ; 8; 49.
185. Kou (Mathias), pr, die. k Hangohow, to 1" marn 1948
; 46, 25.
186. Ou (Philippe), pr, de. & Pdkn, le 21 avril 1943 ; 50, 25.
s187.
Ml (Jean), pretre, die & CiengUnglu,
10 juillet 1943 ;460, 32.
188. Tchao (Pierre). coadj, de. I Paotingfu,
fvriwer 1945 63, 40.
189. Maroo (Louis). ooSdj., dde. A Kashing, ie 5 mars 1945 71, 52.
1". Ly (Vincent), pritre de.
a
Paotingfu, 1- octobre 1944 67 31.
19. Garvin (Jean) pr., dde. & Northampton, 17 de. 1945 ; 71, W8.
i
i
192. Ped
cek (Jea ), pr., dde. en Yougoslavle, fdvrier 1944; 76, 64.
143. Zehetner (Charles). pr., die. a Vienne, le 26 nov. 1945 ; 6, 45.
194 Wlkenhofer
( M a ri us) eoadj. de. & Gras,. 30 mal 1945 ; 41. 18.
195. Strob l (Bernard), coad., dee. i Vienne 18 juiliel 1945 ; 74, 2.
196. Papez (Louis), coadj., dee. en Yougoslave, 29 Juin 1945;69, 44.
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hiCROLOGE. DiES(S URS (1945)
1 Sainkdcefit
,s
8ra
J
des.FUles doe I GAmritd,
Nco
iev•rologe
ordre at A fow d•aw Ie tamle amant dW
bUMd et renmias
de Pa•pl
saN d
pon
Bemarqpes: noticos diiaitee, dott V dtre c ohAelwd
(cf. hmal
eg riW
re
trouMes et doukola rues 1942-1944i
ULe

tome 106-O9i, . 586-595). On sa dona
arise &
Prensembe,. io m
penrmi, da

4e
tei a
de cett

1941, guI aq safic
w sU*.Mw
dA
Ute
i

addUatfs.
_
Aelea& Chesnelong, Sera ; 85 a;s, S0 V
Franeolsa Bellavoie, Maison Principale. Paris ; 70 as, 46 eoo.
Jeanae 1amaign6re, Malson de Charit-de Chantonnay, ft ans, 56.vo
Eug6Bte ReouWlme, Rpita de-Lesparte, 60 ans, 48 vo.
HOlene Delaiaer, Maison de Charit de Cllbhy 714 anA, Iv c.
Marguerite Merebe, Maleos de Chaerit

Marie Baeramet, Maison de
JoAiphis

d.e GClisht.

am, 60 ve.

etraite d'Auteull ; 85 an

59 Toe.
5Wvoe.

Johaes, Maison de CharitO de Herwe (Belgique) ; 83 as,

Marie Guns, MaIson Saint-Plerre do Clermont-Farra• ;.5 am. t r*oo.
; 88 ans. 44 veo
qe)
IEugdnie Cre.pel, Hapita de Seraing (Belgl~
MIoredes Sauahes, Misarlorde de Pu ; 40 amn; 19 vgo

ArasliG.Castr, Hbp. S Antonio Abad de Guerae de Alauansera; 84 a&64 v.

lMaik MMaotw Uaison de CbaritW de Barelone ; 4 .ana 19 vow.
Maria Castrlloa Enfankt-Trouve de Cartagena ; 75 a, 51 we'
Marie Lemarquant, Maison de Charit6 de- Brugual

; 65 amn.3

voc.

Maroelina Charles, Malson de la. Rdeaimplion, Ly• ; 86 ans, 5T voe.
Luele Clavenna, Maison de Charit de Montollea ; 77 am, S67- e
Marie Beoere,• Maison de Charit de ahby -; 62 ans, 39 voc.
Marguerite Seltzer Hpial de Bauly ; 54 ane, 32. vo.

Itald Bio.d ; 76 ans,54. vae
M•tohele Puaol.
..
t dtoe myonne ; 77 an, *5
uld
Mariee Teste
lt
de CMhari de Eanta ; 6• a8,
Mari* 7Zlmeranna
Made Charle.

vo.

Meison Cenitrale de SanUiage-de-Cbhll; 77 anm 5- vw

ves
Marie Hrlea•n, Matson Saint-Michel.d'E-Bjar (Algori) ; • 9S ana,
Anna Pilloud, Hosp. SMoaseph, COael-SL-D)ea. (Suisse) ; 72 a,• 4 'a.

Mas4Uvas
d Bruges (Belgique) ; 6
Adle OGriet. Mais. Marie-Inmma.
sap.) ; 0 axn, 3-vew.
1
de.la Crolx-Rouge, Srille
.
Ankt Hormaad tIaplil ; 82 ame, 6 vc.
pinoe de Santiag-d
ElvIra Lope,
Custodia Moreo, Milerioorde de Santiago-de-Chil ; 79 anB, 06t v.

O
Isol•na Lopesa Hpital debanoagua (Chil) ; 3 ane, 21 w4
Jesami Naude HUosplce d Carbonre ; 77 ans, 49 voo
Marie

oammnnal. bpitCal de Montaulbn ; 72 ans, 49dvoe.

Marie Lavergne, MaisM Saint-VSicent de I'Hay ; 9t ana, 70W
ans « M.
Marie Ramel, Matson de. C&aritdde Ctoeau-l'Bvoq ; 85XT
Claire Duebatteau, Mais. de Charit6 dn ia. tau, v(que ; .70 ana, 4GvoP.
as,,.mswt
de
La.Teppa:;.8
Louise Gouleeque, Anile Saint-Vincent
Pernande Laartlgues, Hdpital de Blaye ; 60 amna, 24v.de Grammont; 66 an 40. voan.
ve onilrnM
Marie Baueol, PM#
Mb dae
dtoreLe
e dCarit de MBanolnlee ;. 81 a, 7 0wv.
Jeanne
•vo.
Josphine Meurisse, Hopital de Seall ; &8 ana 68
lmaate
-BedeecoL•, HOpita SanitJatgeph de Pase .; 75 am. 6. vo.
R
FPli1oe Fally, 1ipital de Belhlema ; 69- ans, 47 voe..
Marie BouUti, Matson Saint-Mlclel d'l-Blar (AlgSie) ; 88 ans, 6 vaO
Viotoire Lambet, .Aeile L. de Marnklac, Buenoa-Ares; 73 .aam, 4 vo
C6olla Borsu, Mai. Marie-lX

mac. de Coqullhatville ; 6g a as4s, Wv

Anna.Gomez, H~pital Otutv de Malaga.; 70 ans, 46,,voo.
Jeanna. Canette, .Hp•al d'Angere ; 77 an, 42 voo
Simone Boniai, Maison. d Charitd de Caeni; 85 aos, 62 voo.
Alm6e Collnet, IElptal. general de Clermoat-Ferrand ; 68 am,~46iW e.
Jeanna Fronsac,. Malson Salate-Eulalie de Bordeaur; 57 ans.2•v.:von
; 86 ama, 65vQoos
Anna Pelunso Malrc.de.Char. de ChAt;lo a ous-Bagar
Louise Herson,. Criche d'Angera ; 63 anm, 41 voc.
CapIIne Astagaoe, Maison Sainte-Agathe de Rome ; 62. aa

41 voea.

Marie Bertheu Maison Saint-Michel d'Il-Blar (Algdrio) ; 65 an, 44 '0&
MwIle M4aewette, Aetle Saint-Vincent do La Teppe ; 56 a.n a Wo.f
Marie Labarthe, Orphell•
a de Bayonne ; 49 ana, S voe.
Madeline Baroa, Maison Notre-Dame de Versaille ; 60 ana, 39 voe.

Maria Besal Mason do a. Sainte-Pamille, Barcelona ; 54 ans, 28 ea.
RosallePeron, HOpital de Praga Pologne) vito bomb. ; 53 ans, 31 yvo
Th6odor

Leposak, Hop. de Praga (Pol.), vioL bomb.; 4i ans, 20 voc

Antoinette Rydakowaka, HLp. de Praga (PoL), vit. bomb. ; 30 ana, 7 yeo.
Catherine Court, Maio St-Vincent do Mustaens ; 71 awe,. W1~o
Aal
Beau•oer
.e
Maison de Chapit6 de Biarrita ; 61 ans, 3a vbo.
Marie-Tberse Derousseaux, Maison Principale, Paris ;. 9 aas, * vom
Ir6ne Grandoin, Sanatorium de Brian oa ; 35 ans. 9 reOO
Marguerite VaUlant, HOpltal d'Angers ; 61 ane, 31 v.
Bwi
Lebreton, WMirieorde de Rennes ; 9 ans, 24
Marie 9Nirand, Ae Saint-Vincent de La Teppe; 78 aas, 67

Adee Decay, Maiso

oo.

Saint-Michel d'Bl-Blar (Algrie) ; 4.8 ank. 56Voo

Louise Denise, Orphellnat de Thlbouville ; 70 ans, 49 vo'..
Marie Montague, Maion de Charite de Montolieu ; 86 aen, 671 vo.
Marie Jonham, Hospiee de Montceau-les-Mnes ; 72 ans, 5i woo.
Marie Astler. Maison Saint-Vincent de Musinens ; 41 amns 2. voc.
RBoalie Peyrot, Maison de Charit de Montolieu ;388
a
s, 57 oe..
Gabrielle Kervyn, Maison Centr. d(Awr-les-ige (Belg.) ; l an645 'e
Antonia Torn, Pondation Alba de Bareelone (Bpagne) : 44 ans 44 von
Maria Cuenaa, Maison Centrale de Madrid ; 81 ans, 69 voo.
Albertla Vanllerde, vit d'%a bomabard., Creohe d'Aavers ; 35 wans; vow
Angustine Chanss Alle dea lIourables de NiUaily ; 80 ,a4s,4 voe:

Rose Zanae, Hopital 4

MarImade ; 8 ans, 63 voo.

Marie Bou6, Malson ttL Aarit6 de Motolieu ; 71 uas. I& voo.
Marie Desohamps, MaIon de Cbatit6 de Montelieu ; 87 ase, 65 ~a

Nanoy de Trdeuge, Maison de Char"it de Clshy ; 7l anak-i vo.e

Aeime BrasseurMalsban de Charit d'Ajeltou (Libaa) ; 06 ans, 63voe.
Maria Geurts, Maison St-Joseph de Dorplela (Hollane) ; '. ame, 44 woo
Lucie Aberatore, Maison Central de Naples ; 56 ana, 27 voo.
Maria Luino, Maisoa Sant-Philippe do Rome ; 79- aen. 55 voo.
Annita Abrat•tls Parahybuna (BrdMl) ; 31 ans,. 12 Voo;
Adila Ribeiro, Sanatorium de Nogueira (BrOes) ;. 34 as;, 10 vwo
l•ura Lutoe, Santa Caea de Diamantna (Br6adl) 67 ena," 4 vwo
Aurora Sonza, Meison du Saerd-Caur de Bahit(a Brdei) ; 70 ans,,A9 voom
BaEnlsi
Duriez Asile Ste-Marie de Rio-desjaneiro ; 16 ans, 50 voo
FrancieaHRodriguez. .Coll6ge
de Fortaleza (BrOsll); 41 ans,. 2 vo.
Marthe Maoeler, Malson de Charitd de CGUIhy ; 62 aa, 39- oo
Viotoire Blandeau, Asile Saint Vincent de La Teppe; 83 ans, 67 vew.
Marie Cholet, Providence de Pribourg; 70 ana, 48 voo.
Louise Machun, Hopital Pedro II de Reoife (Brdsl); 75 axen, 53 wv
Marie4Thdr4se Wilson, Recife-Soorro; 92 ane. 71 voo.
Pascalina- Martini, Santa Casa de Rio-deJanelro; 32 ans,:1 '.
Maria Monteiro, Dispenealre de io-de-Janelro; 74 ats,. 6 woeo
Amadli- Beende. ol de 1'Immaculde de Riode-Janeiro; a •e, 3 -voo.
Franlcaa Araujo, Porangaba (Brdsi); 39 ans, 17 vo
AddBalde Lamarre, Hopital de Barbacena (Bral) ; 72 ans, 4 vooe.
Philombne Joca;. Hpltal Pedro II de Reife; 23 ans, 83 voe
Anne La DoUarin, Santa, Cas de lRo-de-Janeiro;, 69 as,. 48 voo.
Maria Tinco,. Sata Casa de S. J. del Rey (Brdsil.; 80 ans, 56 voe.

Alcidina Jore, Maison Centrale de Rio-de-janelro;

4~ ane, O voco.

FeUSit:t B•rae, HOpital Pedro II de Recife; 95 ans, 71 voo .
Celina Antunes, Enant-Trouvs de Rio-de-Janeoro; 66 ans, 28 voe.
Maria Dos fiantos Capirunga, Provid. de Biode-Janeiro; 10- ann, 88 voeo
Joesphine Lopes, Providence de Petropolis; 83 ans, 60 voo.
Alix Jullan,. Hpital Saint-Rooh de Nice; 74 ans, 50 voo.
Marie Moranges, H6tel-Dieu de Charlevflle; 76 ans, 53S voo.
Alice Leaoigne, Ho p St-Joe de Pari (de Mitry-Mory); 60 ans, 25\voo.
Adcle 'Monler, Hospice de Mares; 79 ans, 56 voe.
Lontine Gadot,
pital Saint-Joseph de Paris; 78 ane, 38 voc.

Julle Labarthe, Maison de Charit6 de Chaleau-1'Eveque; 73 ans, 46 vae
Marie Loustalot, HOp. St-Joseph de Lyon (de P.tSt-ýtprit 0.); 6. aL.
Marie Coulombel, Hospice de Guimerville; 19 ans, 63 voo.
Maria Auvray, Male. de Charite de Chateau-l'Eveque; 77 ans, SB T.ot
Jeanne Larrieu Matirn de Charite de Montolleu;. 60 ans, 32 voe.
Amiie Michel, M&aiss Saint-Michel du Havre; 75 ans, 52 voo.
Marie Andrey, Malsen Sait-Vincent de Musinene; 59 ans, 33 vo.
Josephine Ducros, MEieon de Charit de Chteau-l'EvBque; 57ana, 52 vee
Marguerit Bergheaud, Maison Saint-Augustin, Paris; 92 ans, I1 va.
Juliette Jaloux, Mat. de Char. de La Capelette, Marseille; 64 ans, 4 vmt
Isabelle de Perthuls, Hopital d'Ismallia (Egyple); 72 ans, 53 moo.
Loulse Tate, Inarmerie de Flores Argentine); 80 ans, 57 voc.
Maria Chavez, Hopital de Gualeguayohu (Argentine); 74 ans 49 Toa
Mathlde Golek, en camp de conoentr. d'Ankara (Turquie); 61 ans, 38 vre
Julie Louapre, Maison St-Vincent de Chanteple; 76 ans, 51 vo.
Marie Pardon, Maison de Charit6 de Montoleu; 85 ans, 68 ro.
Marie Plveteau, Hpital d'Angers; 75 ans, 45 voc.
Claire Dolsy, Maison de Charit6 de Chateau-l'Eveque; 81t aMe, 58 vee.
Alix de Lamirault, Lepros. de Farafangana (Madagascar); 77 ans, 50 voa
Jeanne osseecave, Aslle S. Jacinto de & Salvador (Am. Centr.); 74, 62.
Augustine Roye, H6pital d'AmaUtlan (Amftique Centr.); 63 ans, 441v.
Madeleine Robi HOpttal de Longue; 70 ans, 46 voc.
Bosa Cannone, Sanatorium d'Ormesso; 48 ans. 40 voc.
Anna Escande, Malson de Charilb de Gaille; 85 ans, 64 voc.
Ado6 Barthe, HOpltal Suburbainde Montpellier; 43 aM, 16 voo.
Thirtee de Lensbourg, Mate. de Ia Provid. de Fribourg; 81 ans, 51 voe
Berthe Plaffet. Maison de Charit6 de Suresnes; 51 ans, 27 voo.
HEiene Daniel, Hpiltal civil de Versailles; 31 ans, 9 voe.
Rosa Gimoux, Maison de Charite de Montoleu; 80 ans, 57 voo.
Rose DleudonM6, Maison Saint-Vincent de Musines; 47 am, 26 voe.
Marie Deremond, Malson Saint-Vioent-de-Pau de Lyon; 76 ans, 63 vro
Philomne Gautter, Hopital de Ste; 66 aes, 44 voc.
Julie Salvador, Asile de Gandarnha (Portugal); 71 ans, 49 vo.
Ddsirde Charly, Maison Saint-Pierre de Dijon; 64 ans, 42 voe.
Marie Villemur, Orphelinat de Mnilmontant
, Paris; 92 ans, 69 oe,
Marie Bives, Maison de Charite de Clichy; 78 ans, 40 voo
Anne-Marie Grenet, Maison Saint-Vincent de I'Hay; 2 am, 47 voe.

Hortense Strale, Male. S-Joseph de. Verviers (Beg.); 70 a,

456 voe

Elvira Badia, Hopital civil de Malaga (Espagne); 74 asm, 45
T

e.

Elvira Galli-Tasi, Conservatoire Torlonia de Rome; 86 ans, 68 voe
Maria Mlitavla, Maison de Charit6 de Baroelone; 75 amn, 6 voc.
Josepha Golob, Orphelinat de Bhbek (Turquie); 65 ans, 40 v.
Josephine Van de Leak, Melsereorde de Rumpen (Hollande); 41 a., 12 v.
Marie Gorta, tHpital 8naral de Stryj (Pologne); 67 ans, 6 voo.

Antoinette Dybirbaska, Hop. g

ral de Stry (Pologne); 71 ans, 4 vee.

Marie Comulka Ali6nds de Kulparkow (Pologne); 59 ns, 32 voo.
Hel6ne BraeAlska, Hop. g8fn de Stanislawow (Pol.); 6 ans, 45 voe.
Elionore Gruszseynska, Maison Centrale de Cracovie; 81 ans, 60 voe
Josephine Janusz, HOpital gneral de Tirnow (Pologne); 44 as, 24 voI
Viotoae Cocho, HBpital de Pouancd; 74 ans, 55 voe.
Marie Danthony, Maison de Charite de Montolleu; 87 anm, 68 voe.
Anne-Marie Madinlr, Hpital Saint-Luo de Lyon; 78 ans, 55 voe:
Marie-Anne Ma
rd, aison de Charit de Clichy; 77 as, 46 voe
Julie Depagne, Matson de C•arit de Clichy; 72 ans, 47 roe.

Rose tarriaga, Hopital St-Borla de Santiago (Chill; 8s anm, 65 voe.

Adlaide Bondon, Hpital do Cahors; 72 ans, 51 voo.
Philomne Gardey, Hpital du 2-de-Mal, Lima (Pdrou); 74 ana, 5 voe.
Marie Fleutot, Ineurables, Lima; 78 am, 55 voo.
Marguerite Rosale, HOpital militaire, Lima; 88 ans, 63 voe
FPlile Blin, HOpital du 2-de-Mal, Lima; 81 ae, 69 voe.
Marie Collages; Maion Sainte-LouIee de Lima; 88 ane 64 roe.
Anne Lebas, Hpital de Trujillo (Peron); 83 aim, 6 voo.
Marie Del Pine, Hopital de Trujillo (Perou); 63 as, 43 voe.
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Blanche Denauw, Hospice de Dinant (Belgique); 56 ans. 25 vo.
Hortense Letlesche, Hospice d Dison (Belgique); 73 ans, 50 roo.
Maria Petrod, HOp. St-Vncent de P., Ibarra (Equal.); 76 ans, 51 vo.
Monique Tasceid H6pital de Tessalonique; 76 ass, 57 voo.
Luole Senmartin, Mais. de Retr., 8. Salvador (Am. Cent.); 73 ans, 54 roe.
Mare Fouchet, Asile Salnt-Vincent de La Teppe; 64 ans, 42 roe.
Bose Ghestem, Hopital Saint-Andrk
de Bordeaux; 75 ans, 47 Too.
Franoine Robert, Mals. de Charitt de Chiteau-l'Eveque; 85 oa.64 voo.
Claire Roy, Hpital mixte de Castres; 70 ans, 48 roo.
Gabrielle Leclercq, Mlaison de Charit de Roubalx; 71 ans, 49 voo.
Marie Buytaert, Hotel-Dieu de Doual; 63 ans, 41 voc.
Marie Marty, Maison de Charitd de Clichy; 63 ans, 39 roe.
Simone Claveau, Hdpital d'Angers; 23 ans, 2 voc.
Jeanne Bordonna, Hospice de Doudra; 12 ans, 49 voe.
Marie Podesta, H6pital PAsteur d'letanbul; 85 ans, 64 voo.
Carmela Slmotloh, HOpital de Syra (Grce); 79 ans, 59 roo.
Louise Clement, Maison de Charit6 de Clichy; 78 ane, 54 roc.
Madeleine Manceau, HOtel-Dleu de Confort; 79 ans, 57 roe.
Marie-L Naudet, Mals. de Char. N.-D. de Bercy, Paris; 81 ans, 59 Voo.
Marie Soler, Asile de Qullota (Chili); 55 ans, 33 Voo.
Marie Gillie, Home Gobert, & Andrimant (Belgique); 57 ans, 27 voe.
Jeanne Vanderveken, Mas. du 6.-OCur, Nsona-Mbata (ong. B.); 42, 3.
Rose O'Hare, Priory de Mill-Hill, Londres; 75 ans, 46 ooe.
Francoise Blanchet, Chentingfou (Chine); 86 ans, 60 voo.
Heridngllde aontigl o, Maison Saint-Vincent, Shanghai; 87 ans, 66 Tro
Rose Conceleao, Tan
n (Chine); 80 ans, 46 vo.
Marie Zeng, Maison SaintcVneent, Shanghai; 24 ans, 1 TOe.
Agn6s Lu, Hopital Sainte-Marie, ShanghaI; 26 ans, I voe.
Claire Sourieeeau, Maison Saint-Vincent de Quito (Equateur); 65 a., 45 v.
Marie Morel, Hospice de Guayaqul (Equateur); 68 ans, 38 vee.
Marie Audouln. H6pital Saint-Andrede Bordeaux; 60 ane, 36 ro.
ThrieBe Joly, Maison de Charite de Montolieu; 73 ans, 28 voG.
Elizabeth Bacon, Mals. eentr. d'Eaetwood (Austr.); 62 ans, 36 roO.
Maria Garcia, Mals. centr. de Shanghai (Chine); 61 ans, ,4 roe.
Fortunata Saavedra, Hopital de TruJillo( Piroul;
60
ans, 314 vO.
Marie Soldatits, Mais. Centr. de Budapest (vict. bomb.); 35 ane, 15 voe.
Martbe Bouiouls, Mais. de Char. de Chatillon-eous-Bagneux; 45 a., 22 v.
Fanny Allain, Hopital de La Guerche; 81 ans, 56 roe.
Jeanne Capdevielle, Maison de Oharlt6 de Montolleu; 76 ans, 52 roe.
Maria Canovas. Maison Centrale de Madrid; 33 ins, 5 roe.
Mary Mullan, St. Vincent's. Eastcote; 57 ans, 34 voo.
Agnes Harvey, St. Mary's Hospital, Lanark; 65 ans, 31 voO.
Mary Morris, Maison Principale, Paris; 71 anr, 44 voo.
Sraphine Janilre, HOpltal de Fontenay-le-Comte; 70 ans, 47 voe.
Eugenie Fr4maux, H6pital d'Angers; .77 ans, 61 voc.
Marie Grapin, H6p. gin. de Clermont-Ferrand; 78 ans, 50 roe.
Jeanne Vacher, H dpital Saint-Lue de Lyon; 68 ans, 45 voO.,
Marie Landrlat, Conservatoire Torlonia de Rome; 72 ans, 50 Vo.
Isabella Hynes. St. Mary's Hospital, Lanark; 56 ans, 34 voo.
Rose Catalan, Mals. de C. StJoe. des Epnettes, Paris; 69 ans, 44 Voe.
Anne Peiteau, Hospice de SaintMartin-de-R6; 58 ane, 26 voo.
Georgette Maute, H6pital Sainte-Marthe d'Avignon; 35 ans, 3 roe.
Anna Gordonnier, HOpital de Diamantina (Brsli); 8 ans, 58voe.
Jullenne Dclny, Santa Case de RIo-de-Janelro; 80 ans; 50 voo.'
Victorine d'Anderte, Mienrliorde d'alexandrie (Egypte); 80 ans, 57 voe.
Suzanne Barada, de Theran, dee. Sanatorium de Bahnes: 45 ans; 22 voo.
Suzanne Lafoucriere, Mais. de Char. de Maison-Carre (Alg.): 48 a.. 19 v.
Margaret Casement, St Brigd's, Kilternan, Dublin (Irl.); 83 (ns, 3 oo.
Clela Domidloni, Conservatoire St-Clement, Rome: 79 ans, 57 voo.
aonratore Torlonia, Rome; 82 an, 62 voe.
Emma Bonfa, C
Jeanne Iard. Maie. de Chariti de Ch&teau-l'Evque; 79 ans, 57 ooe.
Marie Gontagny, Hpital ai~il de Firmlny; 66 ans, 44 oo..
Emile Duthon,OrpheUlnat de Moneil; 53 ans, 24 voe,
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Marie Malrot, Matson SainL-Vincent de Shanghai (Chlne); 83 ase. 58 voe
Luole Teu. Maison de Charitd de Kasing (Chine); 74 ans, 56 voo.
Marie Tehang, Orphelinat de Kluklang (Chine); 41 anq, 20 voe.
Elizabeth Tonge, St. Vincent's, York (Angleterre); 75 eas, 47 ve.
Marie Kerrand, Matson Saints-Marguerite. Paris; 78 ans, 53 vme.
voe.o.
Marie Broqua, Maison Sait-Joseph, Cachan; 76 ang,
Marie Pierrat, Maison Marie-Immaculde Neie; 71 awn, 48 oo0.
Jullette Leehvre. Maison de Charli6, Montreuil-Bas; 62 aM, 37 voe.
Marie Arnou, HOpital civl de Versailles; 76 ans, 45 voe.
Marie enalon, Malon de Charit4 de Cliehy; 89 ans, 63 voo.
Ellea Pradal. Maison de Charit de Montolleu; 91 an, 69 voe.
Marie Hareat, Malson Centrale de Sienne; 84 an, 64 voo.
Mary Whitehll, Priory, Mill-Hll, Londres; 78 ans, 06 voo.
Manuela Perez, Orphelnat, Ibarra (Equateur); 83 ans, 57 oOe.
(do St-Hubert); 69 ans, 48 voo.
Marie Tosery, H6pital de Mossea
Louise Lemeule, Hosplee de ia Grave, Toulouse; 64 as, 3 vooe.
Louise Souli6 H6pital de Tonnelit; 84 ans, 54 roe.
Marie Chevalier, Matson de Charit6 de Montolieu; 61 anse, Be v0.
Marguerite Owerney, Providence de Fribourg; 75 ans, 49 voc.
Jeanne Carboni, Ecole de Syra (GGrce); 48 ame, 23 voe.
4 voe.
Marie Salas, Sanatorium de Tarrasa (1spagne); 25is,
Laisw Gimenez, Maison de Charith de Barcelone; 4 ans, 9 voo.
Maria Bargi, Institut Mater Del de Naples; 68 ans, 46 voe
Marie Perigea., Maison Salnt-Bonaventure, Lyon; 79 ne, 51 voo.
Marie Dyeye, Maaison de Charlt6, Montolleu; 80 ans, 5 voe,
Gabrielle Dar, Hopital Sainte-Marie, Shanghai; 64 ans 8 1 oo.
C6line VIslrd, Mali. de 1I'mmae. Concept, Beyrouth; 81 ama, 54 voe
Maria Bargi, Insitut Mater Del, Naples; 68 ans, 45 roe.
Edith Faulds, oEole SteoMarie. Chudleigh (Anglet.); 79 ana 55 wo
Julia Baoekea Maison Salate-Marthe, Navan (Irlan e); 75 ns, 61 ve.
Gonzague Flalon, Maison Salnt-Ambrolse, Paris; 76 am; 44 voe.
Jeanne Marquis, Mis~ricorde, Dames; 77 ans, 54 voe.
Antoinette Damiens, Maison de Charitd, Montolieu; 74 an, 45 voo.
43 ro.
•ai,
Maria Armao, Hpital de la Pat, latanbul; 65
Marcelllne Prevert, Orphelinat, Le Caire; 71 ans, 50 voe.
9 ans, 8 voe.
Fanny Printe, H6pital de Syra (;rce);
Mary-Ana Bryan, HoR ee Notre-Dame, Dublin; 62 ans, 31 voo.
St-Vineent, Mill-Hl, Londres; 85 ans, 59 voe.
Mary-Ann Bland, r
Saint-Vincent, Bristol; 34 ams, 16 vom
Mary O'Sullivan, M
Margaret Murphy Priory, Mill-HU, Londrs; 80 ae, 56 oo.
Denise Gria, Hopital, Lueon; 3 an, 10 voc.
Amelia Krlepsk Mailon de Charit, Verdun; 71 ans, 44 voo.
Josephine Bretonnisre. Asile Saint-Vincent, Lyon; 84 ans, 57 voe.
Blandine fare, Hospice de la Charit6, SaintEt•lone; 81 ana, 7 voe.
Nathalle Gauzin, Hospice, Gimont; 6e ana, 45 voe.
Marie Benteux, Inlrmerle, Plores (Argentine); 79 anm, 57 voo.
Philom•e Maequart, Maison St-Vinoent, Ans (Belg.); 90 ans, 70 vo.

Bridget

n, Maion Salnt-Phfilppe, Birmingham; 73 an, 42 vee.

Mary ' Sulllvan, Malson St-Joseph, Clonilla. Dulin; 74 ans, 53 vo.
Wiifred Legget, Priory, MiU-Hill, LoAdres; 73 mas, 45 voo.
Eugunie Thomas, Maison SaIintVicent de Ghantepie; 80 ana, 67 we.
60 roe.
Henriette Tully, Maie.de Car. dBepin-Coupigny; 81 as,
Margurite Tivollier, Mate. St-Bonaventure de Lyon; 1 eans, 16 vo.
T2
Marie van Huygewoort, camp de coneentr. de Semarang (Java); 47,
Coacepleon Suares, Infrmerie de P•iras (Argentine); 61 as, 28 voe.
Pauline Bricout, Maion Saint-Michel, Le Haire; 78 an4 66 vao
Alexandrine Olive, Opital, Tarbes; 18 ans, 58 voo.
Isabelle Bricout, Orpl. de MAnilmontant, Parts; 78 as, 5& voe.
Uranie Delahaye, Mate. de Charite, Nogent-eurOlsee: 6 ans, 3i vwe.
Germalne Lamy, Sanatorium, Briancon (de Nogent-e.-Seine); 3 a., t v.
e.
ReA6e Gaueher, Malson de Charit, Bitolia (Ye=ngodav.); 67 an.e 4
Mari Sigri, lspoe, Billene <Suiae); 38 ans, 15 oe.
Margre OMahoey, Mais. St-Viaent, Belfast (ftL.); SX ma, 68 es.

-

305 -

Maria Schlano di Cola, Hopital, Massafra (Italia); 58 ane, 36 voo.
Maria (2Ceppa, Hlpital mlitaire de la Trinit, Naples; 79 an. 54 voo.
Anna Giordao, Orphellnat, Sant-Angelo del Lombardi: 59 ass, 38 oo.
Concetta hestuotl, Mais. de Retr., Mariglano (Italle); 85 ars, 61 voo.
Maria Masoolo, Male. de Betr., Marigllano (Italie): 91 ans, 68 voo.
Grazia Goaelea, Mais. de Retr., Marigliano (talie); 83 ans, 0e voo.
Lopital civil, Palermo (Italie); 69 am, 49 voo.
Maria Penalca,
Amelia Magilaoane, Institut Mater Del, Naples; 63 am, A2 Yoe.
Nomie Legrad, Orphelnat de Minilmontant, Pars; 71 an, 49 vee.
Luele Pilot. HOpital, Moirans; 31 am, 4 voo.
Marie Montagy, H6tel-Dieu, Toulouse; 18 as, 54 voo.
Marie Delolme, Maison de Chrit6. Lacaune; 74 ans, 59 vo.
Marie Duasbi, Hopice Condd, Chantily; 53 ans, 24 -oo.
Adble Cammas, HOpital, Lodbre; 80 ans, 57 voe.
Maieor de Charit4, Cliohy; 87 ais, 40 voe.
Augustine Letaebv,
Alexandrite Decamp, Hospiee de la CBharit, St-Ebeane; 59 ens, 9 ve.
Vnoeoe Pulgione, Mais. de Char., Matea (ltales); 64 an, 36 voe.
Agat Vla*U, Mal. de Betr., Marigliano (Itale); 86 ans; 59 voo.
iaellpa CGanUo, Male de Retr., Marigliano (Italie); 81 ana, 58 ee.
Mathilde Garoutte, Maisoa de Charit6, Montolieu; 69 sna,44 voe.
Antinette Vincent (Saiur Pantul), Dispenas. lo-de-Janetro; 96 an, 78 Oee.
Dieulangurd, CollIge, Lortalesa •Brlsil); 84 axs, 50 voo.
Blansho
Marie Verooier, Maleen de Charitd, Vannes; 64 ans, 33 vo
Pantainebleau; 78 ane, 61 vWoc
Mso de
aCarit6,
Louis Clard,
Phlobaee Berger, Maeeon de Charite , Montolieu; 66 an, 34 voo

Catherine

tsgias, E. SaintJoseeph, Manohester (Anglet); 53 aas, 23 Oe.

C•octta Plaesci, Ashle, Pregtato (alie) ; 75 ans, 50 voo.
Maria Curtl, Albergo dei Poveri, Naple; 77 ans, 46 voc.
Otuseppa De Franceisc, Orphelinat, Mumeomell (Italie): 75 aaa 44 oee.
Hopice, Armeke; 72 am, 48 voo.
Adrienne Sherose,
Erneetne Queval, HOtel-Dleu, Bennes; 73 ans, 5$ voo.
Marguerite Laorof, Maison Salnt-Louis-en-'Ie, Paris; 55 ans, 31 voo.
Marie Thoral, Maison Saint-Sever, Bouen; 65 ans, 40 voc.
Marit Charbounlr, HOpita, Angem; 83 ans, 51 voo.
Mar Goreier, Providence, haloo-sur-Sa6ne; 67 eas, 39 TOe
Hpital, Alenoon; 67 ans, 43 vo.
Maria eoomn,
Deniee Casten, Preventorium de Lapeyrouse; 48 ans, 23 voo.
Marie Guegan, Sevran; 68 ans, 44 voc.
Edmzes llet, Hotel-Dieu de Clewmont-Ferrand; 70 aens3. woe
Prudence Godet, Hopital de Tlbiers; 67 ans, 4 voo.
Marie Monroe, HOpital de Fontainebleau; 81 anm, 53 voe.
Marie Adlolfl Alberge del Poveri, Naples; 80 ana, 51 voo.
dmeae Bgnad Malton de Charit, Montolleu; 72 ans, 49 vo.
Marie Roux, Mericorde, Als; 74 ans, 51 vo.
Marie Plouvtie, Hopital Salnt-Mielhe Paris; 79 ane, 51 v'A

Leese Tabary, Hospice, Bapaume; 68 ana, 40 Too.
Aoe-arie Laversne, Mais. de Car., N.-D. de Beroy, Paris; 74 a, 56 v.
seeo Bop. S-Joseph, Cbtel-St-Denis (Suiese); 49 a.,1 v.
gie b
(iristoa DerieMse, Aile, Aquila (Italie); 35 ans, 15 voo.
Dranie Falangola, Hoepice, Salerne (Italie); 87 ane, 66 voe

Anglae Magio. Invalides, Acinrale (Italie); 84 ane, 63 voo.
Annah MUrphy, H6pital St-Joseph, St-Joseph, Missouri (E.-U.); 9, 46.
t, 49.
SteLoutee, Normany, Mbsoury (E.-U.;
Margaret Young, V
anx, 42 voo.
Therese Rubio, ColL de la Ste-Pamille, Santiago (Chill); 62 voo.e
Marie Zi Maieon Centrale, ShanghaX (Chine); 34 ans, 12it
22voe.
(Chine); 0 a
Marie Shu Ghcenging
aspe Awveant, Cheongting (Chine); 85 an '62 .voe9.
Marie Wang, Maieon de 1'Imm aulet-Clonceptbn, PeTin; 81 ane, 69 voo.
OtQmpe Perret, Asile Saint-Vincent, La Teppe; 81 ans. 53 voo.
Madeleine Babulaud, Asile Saint-Vincent, La Teppe; 72 ans, 47 vo.

Marie Wouquet, Hopital Uasel; 61 ans, 39 voe.

JustMne Vdsinhet, Hospice; Navarrenx; 78 ans, 57 vO.
rilcie EatEno, Maison de Charitf, Muno; 76 ane, 56 voe.

-306Maria Darrieulat, HOpital. Bayonne; 51 anm, 32 voe.
Louise Chevalier, H6pital, Tonnelas; 7* an, 52 roc.
Viotorine Bihare, Maison Prinolpale, Paris; 76 ans, 54 vo.
Marie Ramond, Hopital, Blaye; 80 ans, 50 voe.
Climentine Montet, H6pital general, Valenciennes; 80 ans, 36vee.
.
bt
Louise EstourMet, Maison de Charit6, Montolieu; 81 ans, 40
Hortense Tresarriq, Maison de Charite, Montolieu; 79 an, 55 roe.
Claire Duboul, H6pital de la Paix, Istanbul; 46 an, 46 roe.

Sophie Allegre, Maison de Charit6 d'erblay ; 81 ans, 63 roe.

Clemence Boulinguez, Hospice d'Origny ; -2 aas, 56 voo.
Ad6le Debssohop, Male. de Char. St-EUene-du-Mt, Paris; 82 ans, 58 vee
Marie Knopf, Hopital de Dax ; 62 ans, 22 voo.
Marguerite Beuque, Mals. de Char. St-t.-du-Rouv.ray ; 79 ans, 58 ~en
AmHie Chauveau, H6pital Pasteur, Nice ; 77 arn, 66 Too.
Germaine Peyssou, Hospice de Labrugu•re ; 71 an., 49 vOO.
Luole Siracusano. Maelon Centrale de Naples ; 32 ans, it roe.
ge Molletta, Maison de Betraite, Martgliano (talie) ; 74 anm, 47 rO
ode Bianco, Orphelinat Saint-Vincent, Catane Italie) ; 6 anm, 40 ve.
Marie Sergio, Maison Saint-Vincent, Palerm (Italie) ; 87 an, 65 roe.
Marianne Pesole, Orphelinat de Lecoe (Italle) ; 71 as, 48 voo.
Santina Solaro, Maison de lImmaeulde, Luserna (Italie); 34 ans, f12 oO
Charlotte Ragatro, Hospice de Sassari (Italie) ; 94 ans, 72 voo.
Julie Verderio, Maison Centrale de Turin ; 40 aMs, 14 voo.
Magdalena Inehausti, H6pital de Carmona (Espagne) ; 84 ans, 61 voc
Norberta Segura, Hopital civil, Cadix (Espagne) ; 78 ane, 55 oe.
Carmen Jambrina, H6pital eivil, Cadix (Espagne) ; 26 an, 5 roe.
Anna Hart, HOpital Sainte-Agnes, Baltimore (Etate-Unis) ; 70 as, 41 Tre.
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Les difficults des relations postales et, pouw nov

moins, ceUle de

tout as

i'mprimerie, out reund fIrocement incompldte

la mention de quelques ouvrages vincentiens rvcemment pars. En

voii du moins _uelques-au, tres brivement amnonces.
Andr4 MutNaaA. - Saint Vincent de Paul.Le msttre des Hommes

d'Etat. - Paris, La Colombe, 11, rue de S8vres, 1944, 340 p.
Quatre livres : Les *epFow de i vie; La charat des femms ;
La charit des Aommes ; L'dducaton de Ia Socite fram•afse. Ea
ee cadre couple et ondoyant, l'anteur, d'une plume savoureuse et
vivante, fait revivre et campe flrement Vincent de Paul. D'iel de 11
quol boa relever en
quelques defalliances, des parUs pris, malse
trois lignes dess6bees ee qul s'avance allgrement, mu par une
- admiration et un profond amour de Vincent de PauL Volr, our
M. M6nabrda : Anames 1928, p. 698-415.) Ce prdsent travail prend
nettement use bonne place dane la Uttdrature rdeente sur Meomeur
Vincent. Et ce n'et pae pen dire.
Anna FaRANcu. - San Vincenzo de Paoli apottolo della Carit&
Collection a I vittoriosi n (Florence). Casa -editrice Adriam
Salani, t944, 328 p. (ili6

em.).

Eorire la biographle dun saint pour conduire les ames vers la
beaute morale dont 11 a vcu et qu l a prechee durant toute sa vie
et par son Inlaseable dvouemenl, faf61 aw fa charle : e'est le
but de I'auteur.
De lors se ddroule la trame de I'existence de saint Vincent
L'auteur y a fait passer son ideal ; elle s'est penchde avee soln (le
texte d'et t I, et les notes le prouvent) sur ee grand emur qu
vit encore, a qul a pased sw terr eI sourtre aumz Ltre dams a
geste de cheard

Gaston PARTnURvu - La vocation idicale de saint Vincent de
PauL - Editions Cartier, 13, rue Puits-Gaillot, Lyon 1943,

64taddm par un mddealn, un professeur, I'euvre derite et la vie
de Vncent de Paul trouvent lel eur aspeet mdical: Salat Vincent
et i moadle vocation amdicate de salat Vincent ; Saint Vincent
et Ia sawtl ; aiMt Vincent et tes m•decis ; (Euvre parwaddicate.
On sent quelqu'un de satel par Monsieur Vincent et qui, dans les
olairs relatief de son cabinet de reeepton & Vichy met en ouvre
@a matrise d'ancien interae dee HAoitaux de Paris et de Professeur
& 1&Pacult6 Libre de medecine de Ltle. On y sent de plus une
Iame noble.
Gaston PARTURIuR - Saint Vincent de Paul et les dames de son
temps. - Editions Cartier, 13, rue Puits-Gaillot, Lyon 1945,
1864 pages.
Dmeux parties do oette brochure : Formation d'ut directer
conscience per des iaisons dangereses, et Cour feminine de saitde
Vincent de Pau, amenent a la conclusion montrant Vincent so.
eanotilant et utilisant an mieux, en les formant et eduquant, lee
dnergies du ceur feminl : entre autres, ses illes de la Charit&.
Eugenio EsmaIBNO. - Predicacion misaier : Tome L Manual
del misiogero. - Madrid, 1943, 616 pages.
Tome I. Doctrinas de la Santa Mision litografiudas en la cae.
noviciado de Madrid, ano de 1865, ahora editados con ligerat
enAiendas V esquemas. - 1941, 550 pages.
Tome I. PAaticas de la Santa Mision compuestas per et IRmo
Sr Buenaventura Codina.. ahora editadas con esquomas y
titulos en cada parrafo- - 1942, qn deux volumes k pagination
suivie: 1-512 et 513-882 pages.
Tomes IV et V. Sermones de la Santa Mission per vaios antiguos
.. scerdotes de la Congregacion de la Mision. - 1942, 528 et
ra.il apostaolqe et pratique, qui met &la port6e de tous om
moyes de faie du bien : une parole eternellement vrale et vivante ; male qul dolt s'adapter aux temps et aux milleux. C'est It
le labeur et le mrite du predioateur, du miasionnaire. Son talent,
son Ame - passent tout entier. L. Escribano a voulu y aider et
mettre, & la disposition de tous, cee trieor de famille. G'est un
beau travail, un bonne action.
J. Fernandex MAarTm C.M. Extension del voto de pobresa en la
.Congregacion de la Mision. - Madrid, 1940, xii-114 pages.
Belle thhee en drolL canon, soutenue

& rAngIlique .en Juin 198,

sur un important sujet de notre discipline.
J. Fernandez MARTm8 C.M. - L Sacramentales de la Congreacion de lo Mision (PP.Paues). Madrid 1943,'vm-48 .pages. I. Privilegios et indulgencias de la Hijas deo1 Caridad de
S. Vicente de Paul. Madrid, 1945, 34 pages.
Deux brochures fort interessantes de la collection r6eemment
inaugure des profeeseure de Cuenoa : Congregatto Missionis Opera
Professorum Semiarut & Pault CuGnc (ispanaa). Jus canonleum
N- 1 et N* 2.

Ambroise EtGLvm.
.Histoire anecdotique de Bourbon-La ie,ion : trit cents ans de colnisationfran•aise da•s 'Eden de
I'Ocaan Indies (1640-1490). preface de M. le docteur Fontoynont,
President de 1'Academie malgache. Imprimerie Pitot de la
Beaujarderie, Tananarive, 1940, 214 pages (18 sur 24 cm.).

Vie poetio
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(1-95), VPe reliietU (95-141), Vear

(1a4id8)

Dam,

te adre amses souple. M. Engelvin a inard une fled dd 4tais,
d'tistlore, de fails et de donnias qul, dae leur air detacb et saw

prttentione, dvoquent, surtout pour les colons de la Rumnion, lea
souvenirs et Ie pass6 de ces trols derniere eieole. K slgnaler id,
pour les Awaies, la chapltre sur lee Lzaristes a BourtI
o, pages
10k5 i25.
Uma alma sacerdotal 0 Padre Sousa Borba da CoagrageWaq da
Missao (Lasarieta).Edition Casa Mein Stella, Largo da Biblioteea, f•, Lisbonne, 1945, 54 pages.
Ddlicatement Iustrdo, void une blographte do Sa~t & LUbaOa
e,
M. Sousa-Borba. Une vie, une ame sacerdotale dent leU Alaw#os
4voquent plus haut, pagese 20-24, les derniers Iastas~ Tau e&
de la
omI
e 6difcaUtia
Alexis Gwatx. - As service des autels : rgles et consse litiWrgiqes A I'usage des personnes chargees du soi des autels et
des sacristies. Beyrouth, Procure des Lazaristes, 1945, 36 pages.
Trts pratique, tout en-conclusions, ce Memento eat si flen adaptf
A It vie active et aux beeolas des Filles de la Charit que-rFcAw de
is Maisor-tSre vulgarise et rdpand, en la reproduleant, ottt brochure toute de consells vecuas
Alexis GWEnRZ. - VeiUlde mwriate daction de gr-dee de- anfeats

de Marie I•macude d'Orient. Beyrouth, 12 et 13- mai 19S

16 pages.
Ua Ulvret, un abor parld, des chants poor unm e Joewames
atriales comme ii y en a heureusemeat tag, pour le oulte ,ier'
compris de la Vierge : une force, ua encouragement dans la vie
des Enfaat de Marie.
Raymond Cauns. AU. - Le coillge de MontUeban seo
la direction des Jdsuites (1634-1762).
Cette communication du Secretaire gd6rat de ao SockUt archdologIque de Tars-et-Garonae, resumant, aveo tout ce quo cela, euppose de recherches et de mises au point, la vie do college de
Montauban, a•tt
lue en la reunion de la Societt; le T Juin 1941.
Lea connalsseurs, les pairs de I'auteur, apprecleront cette conftrence et lul diront (o'est dlj&fait) leur gratitude et leot admiratioa.
Elias FumErm: Martir; de Jl guitotina B be~ote Petv• Renato
Rogue de la Congregaeionde la Misios de Sea Vieeite de Paul,
1758-1790. Madrid, 1943, 102 pages.
Une biographie du martyr a jeune et at attaebant de Vanaes;
proclame bienheureux le 10 mai 1934.
Henri ALnIL. -Verdad religiosa y carida social (La Cengregacwio de la Mision). Conferencia por el P.: Ririqgu Abiiot Cjf.
Medrid, 1945.
Cette ooofrenee da 18 d6cembre 1944 reaseign t, pUbIle our
qulques 616ments d'histoire et de constitution de Ia Congregation
de la Mission. Instructive & 1'auditon, cette communication, imprime, en conserve et accrolt tout l'inter6t.
Bulletin de la Commission des Antiquitds et des Arts de Semi-etOise Tome L (1943). - Emile HOwrs. Histoire de Notre-Dame
de Versailles (pages 59-99).
Doetes et instruocves, ces pages remettent devant nos yeuj a1
vie de la parolase royale de Versailles oi nea contrlres deployAret
leur nile pastoral de 1674 au 3 avril '191:
Lone-star vang•uad. The catholic Re-Occupation of Teaaf (18381848), by Ralph BAYAIM C.M, Saint Mary's Seminary; Perry-

ville,. MIsoerk - The Vinaentian ree, Saint Louis; 4. Mo.,
406- & 9th atreet 1945 xmv-454 p. (tw)24 cm.). t hors-texte

et

tne arte db rOuestrVcentiei (Txas, Louisiana, Arkassas,

Missouri).
Dix anaoes de l'histoire religleae dl- Texas (188-184) et detls.imm de- W.. onr_••tea de. I-Lssioni , aux Utats-UnI• 4mtf't stir
la nobl- A
.uedo MXJean Timem4. VIstteur
Ol(36-iWM , Prdfet
apstoblB -.do W
publique- dip Tomas (1i84-t4t4f- et, ptmier
mawa&u-4
Stak
iw-Yok (ie4-tar)
:VeGst w retarMI bre de la·double amoesatio d'ael
,
gm.-d•rc"ei et drRilsaCs ttoqu diat-U,
y. Bayd- vlit &dnoms d(aer I
awapp -ea de noambrema- In6dlta usI biell freeqpe um- solids
6
sqesse,. na vivnt tableau d lseeu naew
s 18838kWf6 qui vr*ent
J sealtet LtBeedMot
desMtimnierm de rmeangdi das lnuest
miamis
a Promv,
m
dam n
dn
e dpeaemble
FhIretab
leariae amrtmealaere void ual beau- mzoraeem- pour se p
veentlen
amu
l
aten.Uni largement tra
daus le ocdle
lgWrapique. Lee
p
iMsagainsmarquaant dvroluant, t4 letuir poueessesr rvese
tde -tolle
.e a l
trlm hitorqniqu
be
roeBde ' grands, tratt. Leearusans
de 1'dquipe enti•re ne sont pas toutefldse-blfff: a Iwe'- leJur

est mmae.dBdl&

Lea esource& de. ce. tranailaont netmbeues et dismperaes.: eles
sont'blen utittlses ; et les principes de orilique hidtonique, et*L.
Invoquds, sont pris a la bonne ecoe ; pas-de-meflteur Eloge.

'iouvrage corupreadn trols lvlyres -. La Mssio.

i.a ifteeC
wre Le

Vleartsat*•d Texas. IBt rauontent ailEnementeea dg~nrsarque (sra
seoumese en Amtetique) de- It r-colonlsaatar olbtleane da Texis
o,.de 184. & 1847, Mgr Odin suoolde&MtAr Tlmon comme Vicaie
apoetollque de T·ias, por deveniredvQa desGlue- ton (i847-186O),
et mourh- eeoaO
aOsvd qr dei= oIveJOrtoB <8(T-t87).
Wl
Pierre Smmnu - BedHIraklrmktro rliemopwrym
vma gA rido
beatdude rdm
i iw zia brieventi*ew
PieterStewr C.
- De&her

etv. & Vegt

tV. Nijmegen,- 1945, Utrechtaxn.-2M4

-(OsX24

em.) et 2 tableaux statistiques Iora.textt
BEtdlaer It Woracs de sa ritJjne
d'afpat ses. lettfru.e ese
t
eI- t de -ette thos raseantdeetL soutenwu- , Namgu I- -A novembre 1945, pour 1 doctorat
lettres. Signalons lf simplement
oet ewai et eale raseet•tede:
t
naameoentabreM PN
&e StueW a•
A-Vola4daI .. In serailtromp lea eb.das
,
le -Aea
souverafiemeat d6plaod. de. suiwvra. te isatitUiqa. etc bHla~,steU balance
et sette psede des, psioasas.at seatimets.hidEOsnaags otla -qs
c'Is
se gag des. lette du vigouseux- dalBka ea",t Jrteme. Le

.-te tea

que, l,

urioeux. aept matihmatiqu do•-etta tUbem de

letres inspirent, de .paailleum, .ume admiratioa ivdfrenetile devant
un tel labour, di
de f4bicitations que ne lul ont pas idnagies

la maeft
ls rdseol
-0

anattenW oeti pimrt'itrimal>

Joaquin Ma&=AAN PAUL.. -

E&ementos d& Griego.

.Gramatica

(segunda edicion). Madrid Editorial Luz, Earandee.da.aI HB
21;._a4,

vin-174p.-

IL Ejier*

io"(

"mw

ioa ptier,mAntoR

logia, .Lexico. griegeespanwel e6f),
i iUdeWn.145,
vi..84 Rages (14X22~ m.).
Uae be ganmaug .mgneequ;.de~assomlans-exoerlees(deur-volumss pimpaBte), .deulabonnestaaU•t
,: un-:erallesn tavall a-i mttr6
.enbre autamu at. oampte. de: notres oastr•s
M esuaan, akii- do
l'exprrience greoque des vingt-olnq eam de pawrernW td•M.- Jean
Roque.
Besol de-la ltteraturns pddagogique espagnote, oes ddux vollnmme;
atteste Mgr Merida, 6vdque dAstorga, font honneur a-lear-anlter,
qual vioande, mettre aiast
entrIe les marmn-asttManesmee elet des
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trdsors de l littdrature bell6nlque. Heureuses et blen employies,
les heures coosaordes A la mise our pied de tels livres de leusm.
CGet effort et cette oomp6tenee seouls lea loueront e appr6wiereat
das le d6tall les collgues de hauteur.

Enrico LucATa
LO. - Itpadre de' poveri (Sax Vincenzo de' Ppal.

Milani, Casa editrice Pro famitia, 1943, 274 p. (12Xi7 cm.).
a Foe ka preamere biograpMe itaae, wvr vie do sai
Viacent ; Cest u. lire plain de surprise du comntewemuet a rap-

peaice. * Ce papillon de 1'editeur caractedise

ien, aveo Il plume

alerto de I'auteur, le volume qul fera encore una toise onneatre
aulgment I'eaietesne et les gotes de Vincent de Paul. Quatre
pare servent de cadre k eette oraphie : Vincen esode;
Vincent re ; Vincent
die
-.44e;
Vinent vdanqwr.
aigure
Un appeadiee sur les questions contrverdes : nom, nalanee,
oane, esolavage, mission aupres dHeari IV, earsaetre de l

prsente blrp

, Vinent dans les ohal·es, soullgne asr m

points laIpiUo de Ianteur. (Cf. Aaeues, tome 106-07, p. 613576.) Peraonnelle t Tflhie, eette vie s'avance cavalibrement et
aveo brio dan s blealllon de biographee inoentions qul a'a pas

fb de as reaoroer. Ah I tamt miex I LIson et oompreaoas dom
saint Vincent de Paul I
The works of the daughter of Charity by a lay helper Saint-

Louis (Missouri), Wellington Printing company, Illustrations

by Brian P. Burnes.

Prestement trouses e oett brochure de prpagande demonte, pour
le grand public, le travail et la vie des iles de a Chariti, de es

sours doat gndralement on no connatt -

hpae combien sympl-

thique - que la cornmette !
Sous ce a pauvre couvro-chef *, seuvant eImet mallaeux da
Gascon fondateur, marehent et se depeaent dans le monde
eatler des cours gandreux.
Sr
a couverture rehauedse de vives coaleur bleues, la pr6seate publication montre, Immaculde et elanede, la corsette qu
a gagae asmonde entier au souffle des geniale paroles viaenteanep: * S cellule : we cAambre de uage ; son eoltre : les
rues de a vie ; as dl6ture : de•dsaace ; sa grille : Ia eraite
de Die; oan voile: s salae poauret. * Tout un programme:
nmoe
de taut de vies t de s grande vie I
Loe Padres Paales ea La Bepblica mexwicaam (1845-1945), por el
P. Ramiro CasuCo, Guadalajara, 1945, 56 p. (iiXi6 cm.).
S'iphrant du volume de notre confrere Ponciano Nieto, Bistori
de la Cornreg9cloM de is MisWin ea Mealco (184U-1894), ette broehure d'un habile polygraphs met & la portil du public mexicain
e
ndsnade
et quelques enseignements do aos cen ans d'iiedlasarlete sar le terres mexliesnes.
Sawr Eliwbeth Audibert, file de la Charitd de Saint-Vincent de
Paul (1896-1941), par Marie Aux. Colletion Caritas, 56 p.
S(IXl6
.ec);
Prsente par une ddlicate plume thononaise, et vue par des yeux
qu gardet le mrage da La de Genve et la fasination des
Apes atale,
ette r
biographie de Snur Eileabeth Audibert,
e du tresor familial de Remarques Annuelles, remlit pleanenent eon but at celul de la colleoean Carita : montrr, dans son
aspeet netuel, la vie et le amur d'une Fi e d
omoniemw Vinmet,
toute aux euvres et toute & Dieu par une protonde et delicate
pese. spirituelle.
Boletin oficil del Obispado de Vitoria, 22 diciembre 1943,
Numdr 24.
Oe numdro de Il Sema•ae reli•ewue de Vitoria relate, dans une

-
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pr6sentaUon luxueuse, la notee biographique et I'entree de Mgr Carmelo Ballester en ea bone ville de Navarre : Vitoria (19 ddoembre
1843) : diseburs et letre du Pr6lat. Beedtctus gui vealt i nominel
Domiai
Colge d'Aatours. Guide de I'dve 1945-1946, 64 p. (1OX14 cm.).
Pour so glsser dans la poehe et demeurer ous les yeux comme
un programme de vie, eette brochure renterme : un calendrier.
I'horaire des coum, le r•glement de la maison, les partlcularitds de
1945-1946, le texte des pribres usuelles, bref un Guide de I'rMv

d'Antoure.

Les Filles de la Charitdde Saint-Vincent de Paul. Lesouyer, Lyon,
.1944, 40 p. (14Xi9 erm).
Luxueusement preentie, sortie de la maieon Lescuyer de Lyon,
eette brochure evoque, par un texte suggestif et surtout par des
Illustratons parlantes et touohantes, I'auvre multiforme des Smurs
de Saint-Vincent de Paul : la formation de la sthno-daotylo, la
vieAte dans lea lbpres d'une banlleue urbalne, le dispensaire, la
soupe populaire, la ldproserie, la salle de ohrurgie, le sole des
aveugles, les ngrillone, la creche et I'hospice, eto. Bret, avee Ie
pour agulvif souet epirituel de son Ame, tout un chox d'activitU
cher et odenter le a~le de toute bonne voloat6 qul cherehe k blea
employer le don de sa vie.

CATALOGUE DE LA CONGRAGATION
DE LA MISSION EN ý786
Les AaMtes ea i90, pages 680-684 ont donn6 as Cataloge des maisos de
la Congppition de la Missim an 1708, avec 1etotal da persanel par chaqne tabhlsemen

En

x913, les m

es Amnus am pages 481-484 (Cf. paes 448473),

out reprodit, d'apsa Jean Humant, l relev6 des RsideneMs an yxo
Void, i titre documentaire, e iste des isatas at de lehr Prnid learistO,
ea 1785. Ce soigaeu cataloguee a fornit par mabm que I no de chaqwe amfrke : tel qu'B est id publi on a ajoat, entre crochets, les prnams et dates des
es t parfeo dific• e
es,•
fre (naissance et vocation). Pani klshaomum
ors, chaque cas est A exami-ne avec sai
de s'arter & me identifcation. DI
er oe caix : les cchets atilils at le data inarqunrt
pour justifie au in
nettment le ta il dritim pour ce catalqgue deot I•manscrit original M camppreop
prend quo des nao
ss
I
rimpreda
A props dO>augoqr de perasoi el, on salt que 10 premier iiv
Viilr
totae VII (Ss·
rnmnte a 1853. Paisas observer: z* pour z6~5-166o
dePAr... 923) foumit, aun peas s6-53o, la liste des mafacs et de leoasuP.
riemS anz temp de saint Vincnt ; •a tome V das No~is... (zg) damn sax
pages 127-I44, un Index des 5 volmes de Nuimes qul seamMnet cklacoglqa V
mast des Nata r ih diverse maisons do aICompamiem; .- esmim tame
paserrad deis CaggretioW * Is Misain
iuM u
a publi kiCtalogue up
4b.xvnl* sid (640 pages: suppiUmhts a••
is
•s
depiis 'orips (I6td) ijsd
Amn•au de 9ig1-x9gs).
isgnalos -- pour en fie r&e - le travai de I. Benito Paradea : NW
I&a Miss etoa01EsO,
blegr.Rcass & keas ka* p.eriasmdo 4 - Cogrspwe dio
priseltent
P d Anssd)
tame I (z696835) x935. Cs 370 notices (tif 4 PArt
F, C
be saat6Fit.
sp6cime du travai d'easen
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Barbot [Laumet], i727-i748.
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Tabouilot, 'Aia [Ctaude], Supriur.
17g9-x747.

X776.Pdlard [Benott-Xavier], 1756-1774.

Taitzlo [Jean-NcohasL, 753-t7o.
Gallois (Jean], 756-1777.
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(Galoy] (Paul], Superieur, x727-z747.

Briche (Philippe], 750.1769.
Cootenot [Francois], 1723-1744.
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(Pierrse-Buet], 1746-1765.

Borassie [Louis], 173o-0.17-
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4* TROYES
Supishosr,

x75z-z76x.
Mercier (Gabrie), 174-173S.
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